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Nous continuons le recit des 6vinements qui peuvent intiresser la double famille de saint Vincent.

24 novembre. - Nous recevons a la Maison-Mere
quelques-uns des 6veques qui se riunissent i Paris
pour l'Assemblee ginerale de FInstitut catholique. Cette
reunion a lieu dans l'une des salles de la maison des
Carmes. S. Em. le cardinal Amette pr6side entour6
de dix-sept ev&ques; nous y entendons la lecture
d'un certain nombre de rapports; nous apprenons
que nos voisins des Missions Etrangeres et plusieurs dioceses n'ayant plus de professeurs sont oblig6s d'envoyer leurs jeunes gens t l'Institut; bien que
celamarche tres bien de cette facon, il est incontestable que nous devons remercier Dieu de n'en atre pas
reduits & cette extremit4. Nos cours, en effet, fonctionnent r6gulierement : les jeunes pretres ont pour professeurs de p6dagogie, M. Verdier, assistant de la Congregation; de comptabilit6, M. Cazot, procureur g6neral; d'6loquence, M. Bourzeix; de morale, M. Dujardin;
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d'apologitique, M. Colliette. On a pu aussi jusqu'i
present trouver des professeurs pour enseigner aux
clercs 6tudiants les sciences philosophiques, historiques, scripturaires. Nous sommes done plus favorisis
que les communautes et les dioceses dont on nous parlait l'Institut. Apres la lecture des divers rapports,
dont celui de M. Branly a &t6 6cout6 avec la v6neration qui est due a ce grand savant, Mgr Baudrillart
resuma l'annee ecoul6e etinvita 1'auditoire a remercier
Dieu de ce que les projets contre l'enseignement sup6rieur libre avaient ete mis de c6t6; il est 6trange
qu'il faille les lueurs de la guerre pour faire voir
des choses qui crevent les yeux. Enfin, Mgr Bouquet,
&v6quede Chartres, fit I'historique de l'enseignement
supCrieur libre. Mgr Amette remercia un chacun avec
Pl-propos qui lui est naturel et 1'on s'en fut chez soi,
priant Dieu de nous conserver notre Institut catholique sans la guerre.
25 novembre. - Nos philosophes c6l1brent sainte
Catherine et 1'Acadimie franfaise tient sa reunion
publique annuelle des prix de vertu. Grace aux relations
de M. Villette, six a sept confri4es peuvent penetrer
sons la coupole dans cet areopage de savants oil tout
respire la dignit6, I'16gance des manieres, le souci de
la forme, la clart6 des expressions, la moderation du
langage. Il est consolant de remarquer que, dans ces
reunions de 1'Academie francaise, le nom de Dieu
n'est pas banni.
Nous donnons ici le passage du discours de M. Hanotaux qui concerne les Filles de la Charite:
LES FILLES DE LA CHARITE DE REIMS

a Hier, nos majors ont op6re de huit heures du
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matin a midi et de une heure a huit heures et demie du
soir, sans une minute d'interruption... C'6tait terrible;
ils n'en pouvaient plus le soir! Ce n'itaient que tetes
ouvertes, mains emportees, jambes fracass6es, ventres
ouverts laissant a nu le foie et l'estomac. Un obus avait
eclate dans une tranchee et fait tout cet ouvrage. 11
y a quelque temps, un obus s'est abattu tout pros de
nous et a foudroy6 entre autres quatre offciers. On
nous a rapport6 un corps sans tete, un troncon dont
les jambes 6taient d6tach6es, de pauvres ktres complbtement mutil6s. Je les ai ensevelis entierement, afin
de pouvoir 6tablir leur identit6. Qael spectacle!
D1barrasses de leurs vetements, qui leur donnaient
encore une apparence humaine, on se demandait ce
qu'on voyait... n
Qui s'exprime ainsi, qui se lamente en ces termes
poignants? Une soeur anonyme de l'6tablissement des
Seurs de Saint-Vincent-de-Paul de la rue Cazin, a
Reims. Et elle ajoute :
( Ma Saeur sup6rieure va bien et se montre vraiment
Ia (<mere admirable n, la femme forte de l'vangile.
Malgr6 ses soixante-dix-huit ans, elle ajoute une page
bien belle a sa longue et belle vie... Sa foi et sa s6r6nitt ne se sont pas dementies une seule minute... Elle
pense a tout, 1'ceil i tout (a la r6cr6ation, elle plie les
compresses avec ardeur). C'est une ferveur de seraphin!
Elle entraine tout le monde. Quand le bombardement
6tait par trop fort et qu'il 6tait impossible de dormir,
elle courait bien vite a la chapelle et disait son chapelet ou bien elle allait prier avec les petites orphelines
pour les rassurer. ) (Le trait n'est-il pas admirable et
n'6voque-t-il pas le souvenir de Jeanne d'Arc dont le
frere Jean Pasquerel, son aum6nier, a dit en d6posant
au procis : <(Elle lui recommandait fr6quemment de
lui rappeler le jour oi les enfants blev6s par les Men-

-8-diants recevaient le sacrement de 1'Eucharistie; elle
se rangeait aupres d'eux et recevait, en pmeme temps
que ces enfants, le saint Sacrement. »)
Et la sceur anonyme de Reims ajoute, parlant de la
Saeur sup&rieure : c A notre sentiment a toutes, c'est
notre Mere qui protege la maison par sa charit6 sans
borne et sa pi6t6! n
Reims, Jeanne d'Arc, voici ces noms encore une fois
rapproch6s et, encore une fois, il s'agit de la patrie.
Tout a et6 dit sur Reims : parmi les victimes de
cette guerre, c'est la plus haute. Reims a introduit la
civilisation m'diterraneenne dans les Gaules, c'est-Adire dans I'Europe moderne; I'arc de triomphe de
Constantin qui orne ses promenades est la porte sous
laquellele christianisme passa. A Reims, Clovis fonda
la France. Jeanne d'Arc y parait, l'etendard au poing.
Nos rois sont couronn6s et oints de la sainte ampoule
dans lacath6drale. La cathidrale est le lieu sacr6 oii nos
peuples se reunissaient pour acclamer leurs chefs et
offrir la nation A Dieu. Le mariage mystique de la
France et de 1'lternel y itait consacr~ chaque renouvellement de regne et sanctionni par un miracle. La
cathedrale de Reims itat la plus noble comme elle
6tait peut-6tre la plus belle des cath6drales. C'est a
Reims que le voeu de la France s'exprimait dans un
hymne de pierre, chantant, atous les degris de sa sculpture aerienne, les louanges du Seigneur. La explosaient a lafois le cceur etl'esprit de la France. Toujours
1'invasion detesta Reims, parce que l'invasion trouva
en Reims sa borne. Jeanne d'Arc, dans ses lettres,
appelait les habitants de Reims : e Mes chers et bons
amis, les bons et loiaulx franczois de la cite de Reims. n
II 6tait inivitable que Reims fit frappie par les nouvelles hordes germaniques. Elles savaient, leurs chefs
savaient, qu'en bombardant et incendiant Reims et sa
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cathedrale, ils frappaient au coeur et au visage cette
France tant jalous6e, cette France tant ditest6e.

L'Acad6mie des sciences morales a devanc6 l'Acad6mie francaise en d6cernant un de ses prix les plus
consid6rables au maire de Reims, M. Langlet. Mais,
s'il est conforme aux volontis exprimies par M. de
Montyon que son prix aille t aux personnes iminentes
par leur vertu et leur d6vouement ,, quel choix pouvions-nous faire, a la fois pour r6pondre a ses intentions et pour saluer Reims, la martyre, que de dicerner notre plus haute recompense A la sceur des Garets,
Supirieure de l'6tablissement des Filles de la Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul, A Reims, A celle que la
population, hl6as ! decimbe de la metropole, proclame,
avec la soeur anonyme, t la Mere admirable , ?
L'CEUVRE JEANNE-D'ARC-SAINTE-CLOTILDE

Parmi les CEuvres de guerre ), en est-il de plus
int6ressantes que les ouvroirs, les asiles de r6fugibs,
d'orphelins, de jeunes filles? Sur la recommandation
sp6ciale du maire du VII arrondissement, du cure de
la paroisse et du g6n.ral directeur d'un des services
du camp retranch6 de Paris, I'Acad6mie accorde un
prix de 5000 francs a c l'CEuvre de guerre Jeanne
d'Arc-Sainte-Clotilde ,, dirlg6e par la soeur Delaage,
Fille de Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, 77 bis, rue
de Grenelle, VII" arrondissement. Ouvroir du travail,
oeuvre de l'habillement des r6fugi6s, centre familial
pour jeunes filles, ouvroir special pour pansements,
ces multiples manifestations du " bien de guerre a
sont dues a la vaillante soeur dont le maire, M. Risler,
a lou6 sobrement . l'6nergique initiative a...
Tout le monde applaudit A ces prix, et A la sortie
des acad6miciens revetus de leur habit vert, la garde
republicaine en grande tenue rend les honneurs.
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'7 novembre. - La fete de la Addaille miraculeuse a
attire cette ann6e un plus grand nombre de sceurs; on
vient remercier la sainte Vierge de la protection
qu'elle a exercee et aussi... voir... les ruines encore
fumantes de 1'annexe du Bon Marche. S. tm. le
cardinal Amette pontifie le matin. Le conferencier
traduit les sentiments de tous en montrant que nous
devons avoir confiance dans la Vierge de la Medaille
miraculeuse et lui t6moigner notre reconnaissance;
c'est ce que devait faire quelques jours plus tard le
Tres Honor6 Pere, avec toute l'autorite qui s'attache a
sa dignit6, dans la conference qu'il donna le jour de
l'Immacul6e-Conception; nous croyons faire plaisir
aux confreres en en citant un passage, puisque tres
peu de Missionnaires ont l'avantage de lire ces documents:
" Soyez reconnaissantes a Marie pour les graces que
vous en avez recues depuis pres d'un siecle; reconnaissantes pour la protection si maternelle dont elle
n'a cess6 de vous couvrir d'une maniere si visible particulibrement depuis le commencement des hostilites
et dont ces jours derniers encore, elle vous a donne une
preuve si 6clatante.
- Est-ce que le 22 novembre ne doit pas etre a
jamais pour la Compagnie tout entiere une date bien
chore, un jour partout consacr6 a la reconnaissance?
1 Selon toute prevision humaine, le terrible incendie
qui a eclate ici, tout pres de vous, aurait di emporter
votre chere Maison-Mere. II aurait du reduire en
cendres ce sanctuaire bini, le plus pr6cieux tresor de
la Compagnie. Vous avez 6chappi au danger sans en
souffrir aucun dommage; sur toutes les Itvres un mot

est venu se placer comme de lui-m.me : miracle!
miracle! le peuple de Paris lui-mime ne s'y est pas
tromp6 et c'est a Marie qu'il a, sans h6siter, attribu4

ce prodige : Un enfant du peuple, un jeune soldat,
venu le lendemain faire une priere dans votre chapelle
disait naivement : , Je veux prier la sainte Vierge qui
( garde les sceurs. » Nous avons done cru que la Com-

munaut4 devait a jamais t6moigner sa reconnaissance
A Marie; le conseil de la Communaut6 a d6cid6 que,

d6sormais, pour cette grace insigne, chaque annee, le
22 novembre, anniversaire de ce miracle de protection,
la messe de communaut6 de la Maison-Mere sera une
messe d'action de grices; il y aura le soir, a la m&me

intention, un salut solennel. Nous n'avons rien prescrit
pour les maisons particulieres; mais nous demandons

qu'au moins elles s'inspirent de cet exemple et que
partout les sceurs s'unissent d'intention a la MaisonMere.
29 novembre. - II s'est fond6, il y a quelque temps,
une Ligue internationalepour le relevement du culte en
Belgique; M. l'abb6 Misonne, qui est notre h6te depuis
plusieurs mois, est le directeur de la section francaise;
il a lu aujourd'hui un rapport a la reunion g6nerale
qui 6tait pr6sid6e par S. A. R. Mme la duchesse de
Vend6me; nous en detachons les lignes suivantes :
a En Suisse, le P. Sieben, Pr&tre de la Mission, a
organis6 une tournee qui dure encore et des r6sultats
de laquelle on ne peut que se r6jouir grandement.
a Hautement encourag6 par le Superieur g6n6ral
des Pretres de la Mission de Paris, ce confrere distingu6 a pu d6ployer avec la libert6 et l'autorite que lui
conferait ce patronage, les ressources de son eloquence
et de son zile et les mettre utilement, franchement et
heureusement au service d'une aeuvre que sa qualite de
SBeige et son cceur de pr&tre lui rendaient doublement
chere. Ce serait trop peu de le remercier; il convient
que nous associions a notre reconnaissance la Congre-
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ganon tout entiere aupres de laquelle les ceuvres
beiges et la n-tre, en particulier, ont toujours trouvi
un appiu qui est un honneur et une force. n
Noisiaisons des vaeux pour le succes de cette Ligue
inmer-ationale en faveur du culte en Belgique.
3o x.emwbre. - Nous lisons daas les Acta un moiu
pcpnirw de Benoit XV qui institue une Congregationdes
Msai*ir-es et des universitis des itudes. Le Souverain
Ponatfe rappelle l'importance des s6minaires 6tablis
par le concile de Trente; il parle du zele apport6 par
saint Charles Borromte a la mise a execution du d6cret
da concile; il dit combien le Siege apostolique s'est
toajours interess6 &l'ceuvre des seminaires, et, parmi
ies marques de cette sollicitude, il mentionne 1'approbation donn6e aux rigles de quelques communauths
religieuses quorumdam religiosorum sodalium leges
afprobando; nous pouvons, je crois, sans manquer aux
regles de 1'humilit6 de corps nous estimer vises par
cette phrase; 1 la sainte tglise, en effet, a hautement
consacre la mission de notre Congregation & la direction des skminaires dans I'oraison de saint Vincent:
Deus qui ad salutem pauperum et deri disciplinam...n Le
Souverain Pontife Pie IX, pour faciliter I'appel des
Prktres de la Mission &cette direction, a daignE deroger en leur faveur a quelques prescriptions du concile
de Trente par le bref : Expositum est du 28 fevrier 1873.
Dans plusieurs documents importants, le cardinal de
Luca, prefet de la Congregation des etudes, et le cardinal Rampolla, secr6taire d'etat, parlant au nom de
S. S. L6on XIII, ont clairement reconnu cette fonction de notre Institut (Directoire des grands seminaires, 2' 6dition, 1895, p. 2, note a-.
Dans le meme numrro des Acta, le Souverain Pontife permet aux, 6 veques d'ajouter aux Litanies
de

-
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Notre-Dame de Lorette l'invocation Reine de la paiz,
pries pour nous, tant que durera cette guerre. Le Tres
Honor6 Pere, voulant entrer dans les intentions du
Souverain Pontife, a introduit ce pieux usage a la Maison-MWre.
i*1 dicembre. - Nous apprenons avec plaisir que le
cardinal Bisleti est nomm6 pr6fet de la nouvelle Congr6gation des s6minaireset des universit6s des 6tudes.
3 dicembre. -

Nous commenqons une neuvaine ?

I'Immaculde-Conception; (c comme nos armees ne se
lassent pas de combattre, nous dit notre cardinal, nous
ne devons pas nous lasser de prier ,.
5 dicembre. - M. Ren6 Bazin, de IAcad6mie francaise, a prononc6 aujourd'hui devant un groupe compact d'institutrices libres un discours qui intdressera
les Filles de la Charit6 appliquees a l'enseignement et
a la direction des orphelinats; nous detachons A leur
intention le petit passage suivant (que nous empruntons
A l'Acho de Paris):

(c I n'est guere de profession plus haute que la v6tre,
quand on la considere comme une mission pour les
ames. Vous avez a former de futures femmes, de futures
meres : vous avez, entre vos mains maternelles, ces
commencements d'intelligence, de passion, de besoin
de la v6rit6 et de penchant &1'erreur, de faiblesse et
de g6ndrosit6 que sont les enfants. De vous, ces petites
tiendront probablement le meilleur de leur avenir.
Elles vous devront beaucoup du bonheur qu'elles
auront, et de celui qu'elles donneront, et de 1'exemple
qui sera transmis par elles. Car les conditions du travail ouvrier, celles de l'habitation ouvriere, se trouvent
aujourd'hui presque en opposition avec les obligations
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comme avec les douceurs de la vie de famille, Cette
attention constante que reclame l'education d'une
petite fille, combien elles sont rares les meres du
peuple qui peuvent la donner!
« Elles vous confient ce qu'elles ne peuvent faire...
Et c'est le principal de leur mission maternelle. Le
choix qu'elles font de vous, institutrices chr6tiennes,
indique l'orientation de leur esprit et vous charge
d'obligations tres strictes. Vous devez aux enfants,
avant toutes choses, l'6ducation morale. Elles doivent
apprendre de vous ce que les meres n'ont pu leur dire:
ce qui est n&cessaire pour vivre, pour se decider dans
I'incessante contradiction de l'intr&et et du devoir,
pour conserver a la France un peuple sain, d6fendu
par le sens commun et par la foi contre l'innombrable
erreur .pour faire des femmes fidles et fires, capables
de tenir un m6nage aussi bien que de donner un conseil, de r6sister B la provocation du luxe et du plaisir,
d'&tre enfin des compagnes agreables et sages. Rien,
a beaucoup pres, ne vaut cette part royale de votre
enseignement. La est votre gloire, et je puis bien dire
votre privilege. Aussi j'ai bien souvent pens6 que le
souci des brevets tenait trop de place dans les preoccupations des ecoles, meme catholiques, a tous les
degr6s de 1'enseignement.
( C'est pour cela que j'ai iti tres intkress6 par certains programmes et, notamment, par celui d'un Cours
normal catholique d'enseignement minager, fonde6

Paris, sous le patronage du cardinal archev6que, et
qui ne porte pas seulement sur les matieres habituellement comprises sous ce titre d'enseignement m6nager :
cuisine, blanchissage, repassage, coupe, etc., mais sur
ce qui sera toujours l'essentiel : la formation morale
de la femme et de la mere, ce qu'on peut appeler
c l'art de la famille ,.
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8 dicembre. - La rue de Sevres et ses voisines pr&sentent un 6moi inaccoutum6 ce matin. On entend des
clairons qui sonnent des notes joyeuses, on voit des
troupes qui d6filent, la foule salue et acclame; ce sont
nos braves fusiliers marins, les h6ros de Dixmude,
ceux que l'amiral Lacaze appelle la garde et que le
peuple nomme les cots bleus, qui reooivent les hommages du gouvernement et qui s'en vont, sans peur ni
reproche, remercier la sainte Vierge en assistant i une
messe solennelle &l'6glise Saint-Augustin; c'est leur
aum6nier qui dit la messe; il a pour servants deux
officiers sup6rieurs; il est beau de voir cette troupe
d'6lite qui a donne, plus que toute autre (ce sont les
parolesdu ministrede laMarine), unesommedebravoure
et de longue endurance, il est beau, dis-je, de les voir
agenouill6s commedes enfants devant leDieu des forts.
Ce meme jour, fete de 1'Immaculee-Conception, a la
basilique Sainte-Clotilde, il y a une audition d'<euvres
religieuses.de Cesar Franck, a l'occasion du vingt-cinquinme anniversaire de sa mort; la quhte est pour un
orphelinat de la guerre qui est destine a devenir une
maitrise, une cantoria; I'abbe Chaptal, un des grands
hommes d'oeuvres de Paris, nous interesse a cette fondation par une allocution simple et substantielle; la
vaste basilique est pleine, si pleine que pour donner
satisfaction A ceux qui ne peuvent entrer, on recommencera dans quelques jours et il y aura autant de
monde; et, pendant deux heures, a chacune de ces
r6unions, nous entendons la maitrise executer les plus
beaux morceaux de l'ancien maitre de chapelle de
Sainte-Clotilde. Et les petits orphelins qu'on voulait
adopter 6taient l1 dans le choeur avec les pr6tres pros
du tabernacle, et Jesus semblait dire : ((Tout ce que vous
- ferez au plus petit des miens, c'est a moi que vous le
faites. »

-
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Ce mnme jour encore, notre infatigable frere Stern
ne se repose pas malgr6 Ie cinquantieme anniversaire
de sa vocation.
9 dicembre. - Nous revoyons avec plaisir M. Verdier, qui vient d'accomplir dans l'Am&rique du Sud un
long et p6nible voyage, passant du chaud au froid,
employant tous les moyens de locomotion, pour attester
la sollicitude du Sup&rieur gen6ral a 1'6gard des Missionnaires et des Seurs des contr6es visitbes.
12 dicembre. - On fait a la porte de notre eglise la
quete pour les 6glises devastees de Belgique; ce sont
les petits orphelins de Saint-Louis qui en sont charges;
la particularit6 de cette quete, c'est qu'on donne, en
retour des offrandes, de minuscules et gracieuses clochettes qui tintent a nos oreilles comme des appels au
sacrifice, a la generosit', a la charit'.

15 dicembre. - Nos confreres chassis d'Orient vont
entendre au boulevard Saint-Germain une conference
du sous-directeur de l'ceuvre des ELcoles d'Orient,
M. Lagier, sur les massacres commis en Arm6nie dont
le Souverain Pontife a parlI dans son allocution du
6 d6cembre miserrima Armenorum gens prope ad interitum adducitur.
26 dicembre. - Le numero des Acta nous annonce
la nomination de M. Ricciardelli comme consulteur de
la nouvelle Congregation des s6minaires et des universites des etudes. M. Ricciardelli est un homme du
metier; il a 6t6 professeur au grand s6minaire de Carcassonne de 1878
1901o, c'est-a-dire vingt-trois ans;
il fut ensuite plac6 au college ou grand siminaire de
Plaisance oi il est reste de 1901 a 1914 soit comme
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professeur, soit comme sup6rieur; il a expliqui plusieurs fois la Somme theologique de saint Thomas en
entier. M. Ricciardelli est actuellement procureur

g6neral de la Congr6gation prts le Saint-Siege.
31 dicembre. - La Communaut4 a le grand honneur
de recevoir la visite du chef de 1'6tat-major, le g6n&ral
Castelnau. II donne des nouvelles des seurs de Salonique; il fait une petite visite a la chapelle et il se
retire, apres avoir difi6 tout le monde. Que Dieu donne
A notre grand chef ia joie de nous procurer la paix en

l'annie 1916.

CORPS EXPEDITIONNAIRE FRAN(AIS D'ORIENT

Le corps expiditionnaire frangais d'Orient s'est trouv6
d'abord daas la presqu'ile de Gallipoli, puis autour de Salonique.
De la presqu'ilede Gallipoli, nous avons requ des nouvelles
du frere Broutin, sergent-major au ro zouaves, de M. Calmet,
brancardier et de M. Heudre, aum6nier sur le Charles-Roux.
Le frlre Broutin &crivait t la date du 3 aoft qu'il a et6 malade, evacud dans l'ile de Lemnos, qu'il a repris son service
apres le 19juillet.
" Nous avons affaire, dit-il, a un terrible
ennemi, fanatise, bie.n retranchd chez lui. Ici, en premiere
ligne, c'est comme sur le front frangais; nous y avons les horreurs des bonabardements; a chaque coup, nos abris sout
secouds comme des boites; nous y avons le vacarme des torpilles volantes et, ce qui nous fait le plus de mal, ce sont les
mouches, les mauvaises mouches de metal qui z6zayent toujours en pricipitant leurs morsures. En ce moment-ci, il fait
chaud dans la presqu'ile de Gallipoli, mais c'est pourtant une
chaleur supportable, parce que temper&e par le vent de la mer;
la seule chose dont il faille se garder, c'est l'dnervement.
a An point de vuereligieux, nous n'avons pas nous plaindre,
nous avons un aum6nier par regiment et au bivouac j'ai la
consolation d'assister souvent b la messe.
KExcusez mon griffonnage; un trou de 2 metres carrds dans
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la terre voila ma chambre et comme meubles, j'ai mon sac
sur les genoux. - Leon BROLTIN.

M. Calmet 6crivait du meme endroit, le 8 octobre,
wyck, assistant de la Congregation de la Mission :

M. Lou-

Sed-ul-Bar.
MONSIEUR L'ASSISTANT ET VENERt

CONFRERE,

La grdce de Notte-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Le i" octobre, l'nfatigable nous amenait k Sed-ulBahr qui forme la pointe de Gallipoli.
C'6tait nuit noire quand nous avons fait le d6barquement; pas de lumiere autre que celle des 6toiles qui,
d'ailleurs, sont tris brillantes; un silence impressionnant nous entourait, entrecoup6 seulement de temps a
autre parle grondement du canon et la fusillade intense
qui partait des hauteurs de Krythia; le reste de la nuit,
nous la passames, couch6s par-ci par-li, et, des l'aube,
nous pfimes contempler Sed-ul-Bahr.
Ce n'est pas pr6cis6ment le paradis terrestre; la
guerre a passe, ne laissant que des ruines, ce qui me
donne une id6e de ce que doit etre le nord de la France.
C'est effrayant. Du gentil village qu'il y avait ici, il ne
reste rien, et nousvivons dans les d6combres, sous nos
tentes ou des abris cintres provisoires qui nous protegent contre les ardeurs du soleil encore chaud et les
marmites on shrapnells. Nos soldats sont au Krythia,
face au Turcs; les uns et les autres se regardent comme
des chiens de faience, et, a Sed-ul-Bahr, nous avons les
d6p6ts de brancardiers, le g6nie et un peu d'artillerie;
c'est un camp oui l'activit6 ne manque certes pas,
car
il y a du monde blanc et noir, sans compter le camp
des Anglais qui est l1 tout pros de nous.
Des le lendemain de notre arriv6e, on commenca a
assigner une destination aux nouveaux venus
et je fus
nomm6 brancardier de corps. En temps ordinaire,
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notre office consiste a aller aux tranchies, tous les
trois ou quatre jours, pour enterrer les morts et secourir
les blesses. Mais des lors qu'il n'y a plus de combats
importants de notre c6te, nous restons au d6p6t et
notre travail est de rendre quelques services pas tres
p6nibles, aider i la construction des abris, tranporter
pierres et terre, ou bien 6plucher des pommes de terre.
Si apres cela, on ne nous donne pas la croix de guerre!
J'ai un autel portatif et tous les jours je c6lbre dans
ma petite cahute de 2 metres carrbs que je partage
avec un ami de Marseille. Les rats, les puces sont nos
amis, sans parler des mouches, mais on n'y prend pas
garde. De temps en temps, un bain dans les Dardanelles
nous rend vigueur et... propret6... Nous buvons de.
1'eau distillee, et la nourriture est saine, le pain est
excellent, le vin pur, dit-on. Vous voyez qu'il y a plus
malheureux que nous, et quand on s'embarquera pour

un autre pays, eh bien... on suivra le mouvement. Esp6rons que les fievres nous laisseront en paix. Hier,
on m'a fait la deuxieme injection contre le chol6ra, il en
faut quatre en tout, apres cela, il n'y a plus qu'a
attendre la fin de la guerre.
E. CALMET.
Lettre de M. HEUDRE, Pritre de la Mission,
i M. VILLETTE, Supirieur ginural
Cap Helles, 17 septembre 19t5.
MONSIEUR ET TRES HONOR# PERE,

Votre bbendiction, s'il vous plait!
Le Charles-Roux, affret6 en navire h6pital -par la
Soci6te de secours aux blesses militaires, et offert au
milistere de la Guerre pour l'expedition d'Orient, est
parti de Marseille le samedi soir 21 aott. Apres une
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travers6e assez roulante, nous sommes arrives A Malte,
le mercredi 25 aoft, a cinq heures du matin. Nous
avons pu passer la journ6ee terre et admirer les nombreux et magnifiques souvenirs des chevaliers que
conserve la ville de La Valette et surtout la cathedrale
de Saint-Jean. Repartis de Malte, le soir mime du
25, nous sommes entres dans la baie de Moudros (ile
de Lemnos) le samedi soir, 28 aoit. La seconde
partie de notre voyage fut plus favorisee par le
temps.
Au moment de notre arrivie, plus de deux cents
vaisseaux de guerre et de transport mouchetaient
toute Y•tendue de la grande baie de Moudros et donnaient urne impression d'une force guerriere formidable. Les c6tes aussi, tant sur les bords de la mer que
sur les hauteurs des collines, 6taient couvertes de
tentes : tentes-abris, tentes-ambulances, tentes-magasins, etc. En differents endroits pourtant et en vue de
I'hiver, commencent a s'6lever des baraquements en
bois pour h6pitaux et magasins. Les Francais occupent les environs imm6diats du village de Moudros,
les Anglais occupent les autres parties de lile.
Des le lendemain de notre arriv6e, tout le personnel
de l'h6pital flottant se mit a l'ceuvre pour disposer
les differents services.
II y a a bord du Charles-Roux, outre M. le vicomte
d'Harcourt, d6legu6 de la Societe de secours aux
blesses, et le personnel de l'6quipage, 12 chirurgiens
majors et aides-majors, I m6decin, 4 medecins auxiliaires, 6 Filles de la Charite, 16 dames de la CroixRouges, 46 infirmiers et I'aum6nier. Je vous ferai
sourire peut-6tre, en disant que l'aum6nier est le
plus haut grad6 militaire de la formation, il a trois
galons, tandis que le medecin-chef, une des sommites
midicales de Paris, n'en a que deux. II semblerait

-

21

-

qu'avec de tels guerriers, le forcement des Dardanelles
ne peut faire de doute!
Le navire a embarqui trois cents lits qui ont eti
distribu6s dans cinq grandes salles et dans des cabines;
il y a 2 salles d'op&rations tres bien conditionnees,
i laboratoire de midecin, i cabinet pour radiographie, I cabinet pour oculiste, I cabinet dentaire, etc.
Les salles pour bless6s sont bien disposees et un
ascenseur 6lectrique 61eve les blesses des diffirents
etages aux salles d'op6rations qui se trouvent installees
sur le pont sup6rieur a I'avant.
Les sceurs sont chargees de la buanderie, de la
lingerie, de la salle 5 et des cabines. Docteurs, dames
et infirmibres sont enchant6s de les avoir; jusqu'ici il
n'y a pas eu de difficult6 notable; esp6rons qu'il en
sera ainsi jusqu'a la fin.
Tous les preparatifs de mise en 6tat demanderent
dix jours, et le mercredi 8 septembre, a une heure de
1'apris-midi, le Charles-Roux jetait I'ancre a l'entr6e
des Dardanelles, a 2 milles environ de Sed-ul-Bahr et
du cap Helles, en face et a quelques kilometres de ce
qui est ou de ce qu'on pr6tend &tre le tombeau
d'Achille dans la plaine de Troie. Le soir meme, les
premiers blesses nous furent transbord6s.
De 1'endroit oiu nous sommes, nous apercevons trbs
bien les tranch6es amies et ennemies, de sorte que
nous pouvons tres bien suivre les differentes phases
des engagements, constater m&me les effets des marmites lanc6es tant de la c6te d'Europe que de la c6te
d'Asie. Ce serait certainement tres interessant s'il
n'y avait les victimes.
Des obus perdus ou mal diriges tombent quelquefois en mer a peine A i kilometre de nous, mais
jamaisles Turcs n'ont tir6 sciemment sur une ambulance.
Hier, un sous-marin anglais sortait de sa croisibre
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de vingt et un jours dansla mer de Marmara, poursuivi
par le feu des batteries turques de la c6te; lorsqu'il
arriva a hauteur du Charles-Roux, le feu cessa.
En ce moment, il n'y a guere que des duels d'artillerie sans attaques, de sorte qu'il n'y a pas affluence
de bless6s; nous en recevons en moyenne douze ou
quinze par jour. Je n'ai pas a vous dire l'6tat dans
lequel ils nous arrivent; cependant 1'6tat g6n6ral
sanitaire de 1'arm6e est bon. Jusqu'ici, nous n'avons eu
que cinq d6ecs. Mais que c'est done penible une ceremonie d'immersion! Je m'y habituerai peut-&tre? Cela
se pratique a la nuit tombante, c'est impressionnant
et lugubre.
Notre chapelle est construite a l'arriere du pont
sup6rieur, c'est-h-dire au tiers du navire. Nous sommes
cinq pr&tres a bord : un medecin (le P. Loiselet,
Jesuite), trois infirmiers et l'aum6nier. Nous avons done
cinq messes tous les matins, et le soir a huit heures, s'il
n'y a pas d'immersion, nous. avons chapelet, priere du
soir et b6nediction du trts saint Sacremcnt, a peu
pros comme la Maison-Mere.
Voila, Trbs Honore Pere, en r6sum6 ce qui s'est
passe dans la premi&re partie de notre expedition
qui se terminera Dieu seul sait comment et quand.
Vos enfants font ce qu'ils peuvent. Les blesses me
regoivent tres volontiers et acceptent avec grande
reconnaissance tous les petits services que je puis leur
rendre. Les soeurs ont une besogne enorme dont elles
s'acquittent a la satisfaction de tout le monde.
Leur entrain silencieux, leur d6vouement et leur
affabilit6 leur valent le respect et la confiance de tous
sans exception. Le m6decin chef et ces messieurs me
l'ont fait remarquer 4 plusieurs reprises.
Quant a ce qui me regarde, je suis tres 6difie de
leur pi6te et de leur esprit de r6gularite.
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Veuillez nous benir, Tres Honor6 Pere, benir en
meme temps nos pauvres bless6s qui souffrent tant et
qui oat tant besoin de courage.
Votre fils tres soumis.
H. HEUDRE.
Depuis le commencement d'octobre, nos troupes out dibar-

que a Salonique.
Tres Honore Pere

M.

Lobry

6crivait le 9 octobre au

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bixndiction, s'il vous plait!
Le s-minaire Je Zeitenlik est devenu une ambulance
oi se trouvent d6ja environ deux cents de nos soldats
malades. Je m'attends a. ce que nous devions ouvrir au
moins une seconde ambulance, dans les locaux des
classes de la sceur Pradey.
Nous ferons tout ce qui est du domaine du possible
pour nos soldats. Ici a la Mission, comme a Zeitenlik,
nous avons mis toutes les chambres disponibles a la
disposition des officiers sup6rieurs. Nous en avons
tous les jours. Le premier qui est venu est le gen6ral
Dauvet.
Une division navale frangaise est dans le port; elle
est command6e par l'amiral Dartije du Fournet, que
nous avons particulibrement connu a Constantinople,
quand les Bulgares 6taient aux portes de Stamboul.
Chez nous, c'est un va-et-vient incessant d'officiers.
Nos soldats sont heureux de rencontrer la cornette A
Salonique.
Ils viennent chez nos soeurs, . la facon de grands
enfants, m&me pour se faire arracher la dent qui fait
mal. Quant aux soldats malades, 6tre soignes par nos
sceurs, c'est ktre a moitid gu6ris.
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15 octobre.

Zeitenlik offre un aspect pittoresque. Les tentes
sont dressees dans les cours, dans les allies du grand
jardin, dans nos champs. Sous les cloitres et dans les
etudes et dortoirs, on voit circuler les cornettes au
milieu des malades.
31 octobre.

A Zeitenlik, nos soeurs soignent quatre cents soldats;
elles en ont eu jusqu'a sept cents.
J'ai rendu visite au gintral Sarrail; il m'a fait un
excellent accueil.
L'h6pital de nos soeurs de Salonique recoit aussi
nos soldats, surtout les blesses.
D'autre part, les soeurs rendent de multiples services k 1'intendance militaire, surtout pour les approvisionnements faits sur place.
A l'h6pital de Syra, il y a en moyenne une dizaine
de nos marins soign6s par nos soeurs.
A Hermapolis, les sceurs rendent toutes sortes de
services aux officiers et aux marins, qui appellent la
seur Argaud leur petite mere. Un quartier-maitre me
disait : c Qu'on ne vienne pas nous dire du mal des
soeurs de Syra, sinon on cognera. ,
22 norembre.

Nous avons vu passer plusieurs de nos Missionnaires, M. Lampe, M. Bizart, M. Lignier, M. Scotto
qui est encore ici. Inutile de vous dire le bon accueil
qui leur est fait. De plus, nous avons soin de les
munir de tout ce dont ils ont besoin. Pour ma part,
j'ai soin d'y veiller de tout mon mieux.
M. Leveque m'a dit hier qu'il 6tait d6signi pour
Ghefghely, en qualite d'aum6nier. 11 pourra y etre
utile ý divers titres. La sceur Alloatti a di quitter sa
maison de Paliortzi et se trouve a Ghefghely. Je tra-
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vaille a faciliter son depart en Italie avec un groupe
de son personnel. Elle-m&me reviendrait ensuite
rejoindre les compagnes qu'elle aurait laissies dans
ces regions.
A l'h6pital de la ville et h l'h6pital temporaire de
Zeitenlik, nos sceurs se d6%ouent aupres de nos soldats
blesses ou maiades.
J'avais pr6venu le gn&ral Sarrail que l'on ne pourrait pas d6passer une trentaine de tombes de soldats
dans le cimetiere latin et j'avais indiqu6 un terrain
contigu a notre cimetiere. C'est l1 qu'A I'heure presente, on enterre nos soldats d6c6des. La garde de ce
cimetiere francais sera facile dans l'avenir, de par sa
situation aupres de celui de la catholicit6 latine.
Nous avons eu la visite de M. Denys Cochin. Par
un t6moin oculaire, j'ai su quelle reception enthousiaste et significative on lui a faite a Athenes. A Salonique aussi, mais dans de moindres proportions, on l'a
bien recu. II nous est arrive le samedi 20. Je me suis
naturellement trouve avec M. Gabolde a la reception
faite par la colonie franqaise. Des apres les discours de
circonstance, le ministre d'Itat est venu vers moi,
m&me avant que les presentations soient faites. A
diverses reprises, nous avonsconvers6 ensemble au cours
de la reunion.
Le soir, il a visit6 I'h6pital de nos sceurs.'Je lui ai
presenti ma sceur Reisenthel, aurolee de ses soixantetreize jours de prison, chez les Turcs. Puis, je lui ai
propose de nous rendre a Zeitenlik, ce qu'il a accepte.
L'automobile du g6neral Sarrail etait A sa disposition.
Apres la visite des salles, il a adress6 de bonnes paroles
a nos sceurs et a laiss6 une belle offrande A sceur
Cornet, assistante. Celle-ci, des le lendemain, a fait
une distribution de gAteaux, vins, cigarettes, vin de
Samos a nos soldats.
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Le ministre a 6galement vu nos sceurs a la maison
voisine, ainsi que leurs orphelins.
Avec son chef de cabinet, M. de Lasteyrie, il fut
convenu que M. Denys Cochin assisterait a la messe,
dans notre 6glise paroissiale, le lendemain dimanche

a huit heures.
Des huit heures moins cinq, le ministre d'ttat arrivait a l'6glise avec son frere, le colonel Cochin, son
fils, officier de marine, et son chef de cabinet. Le consul
de France assista aussi a cette messe.
Apres la messe,je causai seul seul un moment avec
le ministre. Apres cet entretien, il me dit aimablement
de recourir a lui quand je voudrais. Puis ii nous fit ses
adieux, a M. Gabolde et i moi, en disant qu'il ne pourrait nous revoir, vu la proximit6 de son depart.
8 decembre.

Les Sceurs Eucharistines sont k Ghefghely. Leur
situation est aussi p6nible que pr6caire. J'ai obtenu du
consul d'Italie qu'eiles puissent se rendre en Italie avec

leurs orphelines; mais je crains que les frais de voyage
ne soient trop considerables pour que ce projet puisse
se r6aliser. En cas extreme, sceurs et orphelines se
replieraient sur Salonique. On caserait tout ce monde
comme l'on pourrait.
M. Lev&que est rentr6 hier k Salonique; M. Lampe
a etc malade; il a recu les soins de nos soeurs a Zeitenlik et va beaucoup mieux; M. Bizart est aussi a Salonique. Je presume que M. Scotto et M. Lignier ne
tarderont pas non plus a nous revenir.
Au sujet de Monastir, si les Bulgares ocupent laville

et qu'ils ne veuillent pas de sceurs de nationalite francaise, sceur Raymond quitterait avec trois de ses compagnes, en laissant les autres sceurs de nationalite non

suspecte, pour maintenir le dispensaire et l'ambulance.
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14 decembre.

Les Soeurs Eucharistines, trente sceurs, trente-quatre
orphelines, M. Alloati sont restes a Ghefghily. J'ai
essay6 en vain de leur faire arriver un peu d'argent.
M. Scotto qui est passe 1U, ramenant des blesses, m'a
dit que la ville brllait. Le consul d'Italie 6tait dispose
a favoriser leur depart pour l'Italie, mais les formalites n'ont pu etre remplies a temps. J'espere encore
que leur maison n'aura pas &te incendiee. Nos chefs
militaires ont &t6 bien boas pour les Eucharistines. J'ai
lieu de penser que les autoritis actuelles, la oiu elles
sont, ne se montreront pas hostiles.
o2decembre.

Le service de sante m'a fait pressentir au sujet de
dix autres de nos soeurs qui devraient etre employees
dans nos ambulances de Zeitenlik. Nous pourrons les
fournir en en prenant quelques-unes dans les classes.
La maison de sceur Pascaud n'est point dans la zone
mise en 6tat de defense. J'ai pu lui faire avancer
100oo livres turques pour qu'elle puisse faire face a. la

situation un peu difficile dans laquelle elle pourra se
trouver.
I" janvier 1916.

Salonique est une ruche oh tout s'agite et travaille.
Sur terre et sur mer, il y a la France par ses troupes
et ses bateaux de guerre. Nos soldats, pour qui la cornette est leur, utilisent nos soeurs de toutes facons.
Pour eux, on doit pouvoir tout trouver chez les soeurs,

aupres des soeurs. Quant a celles-ci, elles se depensent sans compter, et ne refusent aucun service a nos
braves troupiers. Malades, blesses, elles les soignent;
en peine de cent choses h acheter, de trousseau a refaire
ou. a mettre en 6tat, de renseignements a avoir, etc.,
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elles les aident de toute fa<on. Pour Noel, il y a eu
quantite de bonnes choses distributes par nos soeurs
aux blesses et aux malades. Les suffisamment valides
ont assiste a la messe, un bon nombre ont communi6.
A la paroisse, aux deux grand'messes, I'gglise 6tait
bond6e. L'amiral avait envoye sa fanfare pour la
messe de dix heures.
Le 23 d6cembre, nous avons eu la visite du g6n6ral
de Castelnau. Longuement je me suis entretenu avec
lui. Ce jour-la, il a assiste au salut dans notre eglise;
puis il a rendu visite a la soeur visitatrice et a nos soeurs
dans la salle de communaut6. L'entretien a et6 charmant de simplicit6, de bont6. II a r4clame ssceur Reisenthel ses commissions pour la Mere g6n6rale, disant
qu'il irait la voir a la rue du Bac, en allant a Paris. En
quittant les soeurs, il leur a redit a plusieurs reprises :
< Priez, surtout priez! , Le jour de Noel, le gen6ral

est venu a la messe, puis il m'a demand6 de I'accompagner dans sa visite des blesses a l'h6pital de nos
sceurs.

A chacun des blesses, il dit une bonne parole;
avec plusieurs de son pays, il a parlk patois. A un jeune
soldat pr&t a sortir, il lui a dit : " Oii allez-vous? A la messe, mon general. - C'est fort bien, surtout
priez bien! En quittant l'h6pital et devant tous il a

redit aux sceurs :

"

Priez bien, mes Sceurs! v II est

consolant de voir un chef de cette taille se montrer si

ouvertement bon chr6tien.
Nos Missionnaires faisant partie de 1'arm6e d'Orient

vont bien.

F. X. LOBRY.
Voici quelques extraits de journaux concernant
les services
que Missionnaires et Sceurs rendent a nos soldats.
Le Figaro du 29 octobre, dit par la plume de M.
Robert de
Malgane :
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Je trace ces lignes et je note ces impressions hitivement du camp oi nous vivons, Ac6ti d'un s6minaire de
Lazaristes francais, sur lesquels je pourrai, je l'espere,
m'6tendre plus longuement une autre fois. Je veux
leur rendre dis aujourd'hui l'hommage qu'ils miritent
pour avoir si largement, si spontaniment, si ginireusement ouvert leurs portes, leur bourse meme et leurs
bras aux petits soldats francais qui, grace

a eux,

ont senti, sur cette terre eloignie, battre an peu du
coeur de notre France.
Dans leurs beaux bitiments, un h6pital a pu etre
imm6diatement install, et ces religieux qui reyien
nent de Turquie, oi ils ont &t6 emprisonnes et oiu ils
ont beaucoup souffert, justifient une fois de plus le
bon renom de ces vaillants missionnaires qui ont su
depuis tant de siecles d6fendre et propager en Orient,
au peril de leur vie, le prestige et l'influence de la
civilisation et du g6nie francais. Comme chretiea,
comme soldat et comme Francais, je les salue, je les
admire et je les remercie!
La Croix du 12 novembre, cite la lettre suivante :

Quel bonheur pour nous autres Francais, quand
nous d6couvrons, dans la foule exotiqueet bigarree, la
cornette blanche et la robe bleue de nos Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul! En dehors de leurs oeuvres de
bienfaisance habituelles, elles assument un surcroit de
peine et de fatigue en soignant nos malades et nos
blesses. Ceux-ci sont accueillis et hospitalises avec une
admirable g6enrosit6 par les Peres, qui ont mis leur
s6minaire a la disposition de l'arm&e d'Orient pour y
installer un h6pital de six cents lits. Inutile de vous
dire que pratres brancardiers, officiers et soldats ont
trouv6 dans cette maison toutes les ressources spirituelles dont ils ont si grand besoin.
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L'Express du Vlidi du 3 novembre rapporte les reflexions
suivantes :

Les troupes franco-anglaises sont log6es a 4 ou
5 kilometres de Salonique, a Zeitenlik, dans une
immense propri'et appartenant aux Lazaristes. On
ne saurait trop t6moigner de reconnaissance vis-a-vis
de ces religieux qui, non contents de mettre gracieusement le terrain a la disposition de nos troupes, ont, en
outre, spontanement offert d'installer dans leur propre
immeuble nos ambulances et les services d'6tat-major.
Nos soldats out compris ce que les Lazaristes, aides
des Sceurs de la Charite, faisaient pour eux, et il est
a remarquer que-toutes les fois qu'ils rencontrent un
Pere ou une a bonne Sceur j,, its ne manquent jamais
de les saluer militairement.
Dans le Nouvelliste de Lyon, du 28 decembre, un article sur
le camp de Zeitenlik, se conclut ainsi :

Sur la.face nord-ouest du camp de Zeitenlik s'61eve
1'h6pital du meme nom. Cet h6pital n'est autre que le
seminaire francais des Lazaristes que les Peres ont
mis obligeamment & la disposition des troupes franCaises. Ce s6 mninaire est la providence en personne. 11
s'est trouve 1. tout . fait a point pour accueillir les
malades et Ieg bless6s auxquels les ambulances du
camp ne pouvaient suffire. Des soeurs de Saint Vincent-

de-Paul, sur un signe des Peres, sont accourues et penchent sur nos camarades malades ou blesses leurs cornettes immacul6es.
Pour cela encore, pour I'accueil des Peres, pour le
sourire des sceurs, nos poilus se souviendront du camp
de Zeitenlik.
Concluons cette revue des journaux par ce passage
de la
Semaine religicuse de Rennes, sous la signature
de M. l'abbe
Tissier:
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Malgr6 les occupations et certaines difficultis inh6rentes au metier, nous pouvons dire la sainte messe
chaque matin. Pour ma part, je la c6elbre a un grand
kilometre du camp, chez les Peres Lazaristes qui sont
pour le clerg6 francais d'une bont6 et d'une charit6
que je ne saurais jamais assez louer. Ah! les braves
gens! les bons Francais! Nous nous sommes promis
de profiter de toutes les occasions pour dire du bien
des Peres Lazaristes et des sceurs de Saint-Vincentde-Paul... et... j'ose vous prier, Monseigneur, en mon
nom et an nom de tous les pretres francais presents
ici, de nous aider des maintenant a nous acquitter de
cette promesse.
Les confreres mobilises 1 Salonique ou en Serbie sont
actuellement: M. Levecque, aum6nier et interprete; MM. Bizard, Lampe, Lignier, Scotto, Dagouassat. Voici quelques

details soit sur leur voyage de France en Orient, soit sur leurs
travaux & Salonique et en Serbie.
Lettres de M. BIZARD, au Trts Honort

Pkre VILLETTE,

Supirieur ginxral.
x6 octobre z915.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Depuis hier, me voici i Toulouse. Nous avons quitt6
Epernay le 13. Nous allons tous, je crois, nous embarquer a Port-Vendres en partant d'ici le 19 et de l1 nous
serons dirig6s sur Salonique. On parlait de nous
mettre au repos. Nous aurons des loisirs pendant la
traversee. Il parait que les territoriaux pourraient se
dispenser de partir. En ce cas, je n'aurai qu'. rester.
Mais dans mon ambulance, il n'y a qu'un pr&tre, et c'est
moi. Ma place est done aupres des camarades que j'ai
depuis la campagne de Belgique. II arrivera ce qui
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arrivera. Dieu, qui m'a proteg6 jusqu'ici, me gardera
encore, j'en ai la ferme confiance,
Ici, a Toulouse, nous sommes cantonnes au fond du
faubourg Saint-Cyprien avec d6fense d'entrer en
ville.
Je ne saurais vous predire ce qui va survenir lU.

bas... Ce qui me peine, c'est la prevision qu'il me sera
difficile de dire la sainte messe. J'ai bien ma petite
chapelle, mais les hosties, le vin, comment avoir tout
cela? Ici encore, on s'arrangera comme l'on pourra.
Nos soldats ont le moral tres elev6. Desormais, il
s'est fait une mentalite faite d'indiff6rence pour les
lieux de combats. On voudrait seulementvaincre : Oi?
comment? cela n'a qu'une importance secondaire.
Si jamais il m'arrivait malheur, vous en seriez averti
par 'un de mes camarades. Mais n'y pensons pas. A
chaque jour suffit sa peine.
Au revoir, Monsieur et Tres Honore Pere, envoyez
bien vite une b6n6diction speciale au partant. En longeant les c6tes d'Italie, je reverrai, par l'esprit, les
jours calmes de Plaisance. H6las! quand reverrai-je
notre s6minaire ? Que cela soit bient6t.
Je demeure, Monsieur et Tres Honori Pere, votre
fils affectionn6.
Paul BIZARD.
LCeae,

e 25 0ý.ocre

g915.

Je vous 6cris ces quelques lignes debout, tout equipe
sur les quais d'embarquement de Cette, pendant que
mes camarades sont occupes a empiler, si je puis parler
ainsi, sur le paquebot anglais Canadian, chevaux et
voitures. Qui I'e6t cru, il y a seulement un mois, alors
que nous 6tions aux environs de Reims que nous partirions a Salonique? Voyez comme les 6venements se
diroulent avec precipitation; voila quatorze mois que
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nous sommes sur le front. Nous sommes a* repos,
notre division est dispoible : it faut du renfort, et
c'est nous qui partons. Heureusement pour moi, ii y
cut une halte a Toulouse. J'y suis arrivc fatigue... Je
me demandais si je n'allais pas passer la visite et me
faire vacuer. Les chbres sonars de l'asile Olivier me
voyant si ple, insistaient pour que je me pr-sente au
major. Je ne voulus pas et j'ai bien fait; les seurs
furent si bonnes, me soigunrent si bien, qu'en ce moment, je me trouve aussi vaillant qu'aax premiers jours
de la mobilisation.
Hier matin, dimanche, avant le d6part, se deroula
a la chapelle de la boone Mere, smur Lucas, une cr6monie bien touchante. A la messe, j'ai chant* le cantique: Je vous salue, degaste et saixte Reine. Apr&s
l'rvaugile, j'adressai quelques mots & l'auditoire. Je
dis i ces braves Toulousains que nos soldats du front
savaient souffrir et savaient mourir, les deux choses
pr&cis6ment que Notre-Seignewr J6sus-Christ nous a
le mieux easeign6es.
STout le monde pleurait; moi-meme j'avais la gorge
serrte et je a'en pouvais plus... Enfin, cette fois
encore, les bonnes gens ont pa penser que ce qui nous
donnait du courage, cltait la pensbe de Dieu.
Les soeers me gatErent une derniEre fois, et puis
je m'en allai, le carur serr6, mais heureux d'etre Laza-.
riste puisque, a cause de ce titre, je retrouve partout
one vritable famille.
Le moral des soldats est excellent.
Voilk des hommes n'ayant pas de nouvelles de leurs
familles au front depuis des mois, et qui partent
joyeux. Its ont traversk Toulouse en chantant:- Voili
les Enfants de Valenciennes n, u Dors, min tchou
quinquin P.
On leur jetait des fleurs, on pleurait. C'6tait superbe.
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Je ne sais ce qui va m'arriver, rien de grave, je
l'espere; toutefois si, pour le rachat de la France, il
faut encore du sang, je suis pr&t a donner le mien qui,
du reste, ne vaut pas trop cher.
Donnez-moi des nouvelles de la Maison-Mere.

L--bas, au loin, en Serbie, ce sera un riconfort que
1'arrivie d'une lettre de Paris.
BEnissez votre fils et croyez bien, Monsieur et Tres
Honor6 Pere, qu'il reste toujours votre bien divoa6 en
Notre-Seigneur.
P. BIZARD.
3 novembre gi95. A bord de I'Eloby.

Apres huit jours de traversee, nous avons quitte ce
matin la rade de Moudros et f'ile de Lemnos, oi~ nous
avons stationni presque deux jours, pour nous diriger
vers Salonique. II parait que nous y aborderons cette
nuit. Ce ne sera pas trop t6t, car la vie oisive du bord
ptse a tout le monde. Rien n'est venu rompre le
calme monotone de la travers6e.
La mer fut grosse deux fois. Quelques-uns eurent
le mal de mer; mais votre serviteur ne se sentit nullement mal a l'aise sur les flots agitis. Quant aux sousmarins, ils furent souvent l'objet des conversations,
mais on ne les vit pas; d'ailleurs nous 6tions escortes
d'un contre-torpilleur, nous et nos collegues du Canadian qui suivait, et les plus rassis ne croyaient rien des
histoires fantastiques qui couraient bord. Ncanmoins,
quand on eut double la Sicile, en face de Marsala, et
plus tard, quand on fut engag6 dans la mer lonienne,
on eut tout lieu de craindre. Tout alla bien cependant
et meme en traversant les Cyclades, on n'eut pas
de
f cheuses rencontres. C'6tait done en vain que plusieurs fois, a titre d'exercice, au signal de
la sirene,
on s'6tait r6uni sur les ponts, la ceinture
de sauvetage
a la main...

-

35 -

A bord, j'ai pu dire la messe tous lesjours. Comme
le commandant d'artillerie n'ktait pas tout a fait pratiquant, je n'ai pas os6 demander I'autorisation de cil&brer sur le pont. D'ailleurs, 6tant seul pr&tre, je ne
l'aurais pu A cause du vent. Mais a la pharmacie laiss6e
ouverte, j'ai celibre librement et, le jour de la Toussaint ainsi que le lendemain, j'ai distribu6 la communion A plusieurs soldats.
Je ne vous dcrirai pas le voyage. En somme, on
est reste le plus possible en haute mer, et ce n'est que
dans la mer Eg6e qu'on eut la distraction de contempier les c6tes arides des iles. Pour ma part, je lisotais
tout le jour sur le pont. J'ai savour6 le Sens de la
mort, de Bourget, que j'avais achett au d6part de,
Cette. J'ai relu plusieurs autres livres de ce genre et,
surtout le soir, song6 devant les 6toiles a Ia destinee
de la France, aux parents et amis laisses lt-bas, a
mon cher s6minaire de Plaisance, etc.
A bord du transport anglais rEloby, 1'entente fut
cordiale avec ces messieurs d'outre-Manche, mais pas
le moins du monde stomacale. Mon Dieu, quelle cui-.
sine! C'est indescriptible... Chacun regrettait le bon
rata francais. Et maintenant, qu'allons nous devenir,
l-bas k Salonique? Oi irons-nous? C'est le mystere de
l'avenir. Ce que je constate, c'est que nos soldats sont
gais et coniants.
Je reste votre fils qui n'oublie pas sa famille de
Pans. Priez pour l'exil6.
P. BIZARD.
Serbie, le 23 novembre xgrS.

Deux mots au galop pendant que nos infrmiers
font I'emmenagement de l'ambulance installke dans
ies deux mosqu6es de Kavadar.
Ces jours derniers, le travail n'a pas manqu6 et,
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l'afllueoce des blesses fut assez grande. Si l'on songe
que aous sommes depourvus de tout, on peut admirer
le devQtement et I'ing6niosite de nos soldats gpi suppleent k tout. Pour moi, j'ai esssaye de consoler les
malheareux du mieux que j'ai pa.
Dans mon gourbi, j'avaisinstall• une petite table, et
c'est li que je disais la messe. Quel d&nuement! Et
dire que J6sus se contente de cela, alors que le
imoindre de nos officiers vent se faire un petit palais.
Ce qui est le plus pCnible ici, c'est 1'absence de
nouvelles sires. Chacun laisse divaguer son imagination. Nous somnmes en pays ennemi, quoiqu'en Serbie,
paisque le fond de la population est compose de Turcs
anmex6s et de Bulgares.
Je ne sais ce qui va advenir. Si Dieu binit nos
armes, je vous reviendrai peut-4tre et heureux. Mais
s'il m'arrivait malheur, sachez que je suis mort heareux d'appartenir a la petite Compagnie qui reste une.
grande famille que l'on retrouve partout.
Je voms laisse avec l'espoir que tout ira bien. Je
vais crire au bon M. Lobry poor le rassurer sur monm
sort. Je ne saurais vous dire a quel point j'ai it6 bieti
recu soit a Salonique soit & Zeitenlik.
Binissez-moi, mon Pere, et priez pour moi.
Votre fils d6voue.

P. BIZART.
Camp de Zeitanlik, i" 'dte&ebbre 915 .

Notre sojonr a Kavadar en Serbie n'a pas durj
longtemps. Apres avoir installk 1&-bas. notre ambulance dans deux mosquees, nous avons soign6 les
blesses de Ia division, pendant les quelqoes joiit
employes par nos troupes a repasser la Tzermar. Lei
Bulgares, de ce c6t6, nous ktaient bien supirieurs ea
nombre.

Mais nos soldats tinret boa jusqu'i oe que towte
la division ait repassi sur I'autre rive, puis bnid•rent
le pont. J e sais trop pourquoi les ambulanciers reCurent l'ordre de se rembarquer. Nous partimes
donc pour NIgolin, oh nous couchimes sous la teabe
dans la neige.
De la, nous nous dirigeimes vers la gare de Krivolak. La neige tombait toujourset, pour compl6ter a
f&te, les Bulgares nous envoyaient de temps i am~.e
d'iaoiensifs obas dont l'lcatement nous faisait
plut6t rire que plearer. Apris une froide nuit passie
dans un wagon a bestiaux, ouvert a tous les vents,
nous debarquimes A Salonique le 27. II plearait, et
pour tout abri nous a'avions que la ressource de
monter nos petites tentes.
Enfin j'&tais arriv6 et ja n'etais pasmalade. Lelendemain, apres ma messe, je profitai de quelques minutes de libert6 pour me laver et me changer. Comme
ce fut bon! Amidi, je dinai avec ces messieurs; j'a~cis
tout oublid djia, te froid, le manque de sommiil, ia
faim et la soif.
J'ai revu avec plaisir scear Reisenthel, tonours tris
maternelle avec le Lazariste qu'elle a conna enfant.
Bref, ce sera maintenant la vie de famille. Je dors an
camp c'est vrai, mais je suis babitu6 i oette rude vie

du troupier qui se fait un lit n'importe oil.
Excusez ce griffonnage que j'exp6die sous la tente
a la lucur d'une bougie. Ii fait froid et j'ai hite de mne

mettre sous ma couverture. Du moins vous voilzrassaur
sur le compte de l'un de os fills. B6nissez-le et priez
pour lui.

BIZART.
Dogandzi sur Ie Vaidar, It 31 dicembre tigS,

A notre retour de Kavadaret de Krivolak en Serbie,
nous pumes nous reposer au camp de Zeitcalik.
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Malgr6 tout, pour moi c'etait le bonheur puisque tous
les jours je pouvais voir nos confreres. Mais, des
avant Noel, nous fiumes avertis que nous pourrions
retourner a la frontiere. J'avais peur pour ma c6r,monie de la nuit de Noel. Le bon Dieu nous gita.
En plein camp, sous une tente bien ornie, j'ai chante
le Minuit, ckritiens! puis la messe de minuit. Nos soldats s'6taient unis a ceux de l'ambulance zo.io pour
fanfarer des chants magnifiques.
Lorsque apres mon allocution, avant la communion,
les poilus enleverent France, i genoux! cantique que
m'avait envoy6 la superieure de l'asile Olivier de
Toulouse, tout le monde avait les larmes aux yeux.
I~Eas! apres la ceremonie nous n'etimes que le temps
de d6monter les tentes, charger les voitures et partir...
Beau Noei! disaient les poilus, mais enfin nous avons
eu notre messe de minuit.
On bivouaqua a Topsin, et moi, le matin, j'eus la
chance de retourner a Salonique en auto pour aller
prendre le courrier et ainsi de pouvoir diner chez nos
confreres. Dans l'apres-midi, m'attendait une d6sagreable surprise. Apris Topsin, il n'y a plus de route.
L'auro veut s'engager dans une des pistes fangeuses qui
menent i Dogandzi. Peine perdue, nous voila enlists...
Bref il fallut abandonner l'auto et rejoindre nos
arabas qui, elles-m6mes, enfoncaient dans la boue
presque jusqu'au moyeu. A la vue de ces routes, on se
rend compte du courage qu'ont eu nos soldats pendant la recraite de Serbie.
Ici on est install derriere les tranchees et les ils
baraelis, sur la rive du Vardar, et on soigne les malades... sous les tentes tortoises. C'est la vie au grand
air. Mais quelle solitude! Devant nous, nous avons la
ligne luiineuse du Vardar et, au del, les monts couverrs de neige.
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Voila ma vie depuis quelque temps; je serai complet quand j'aurai ajoute que souvent je dis la
messe, en plein air, sur deux planches plackes entre
les brancards d'une voiture. C'est mon autel... car
sous les tentes on ne pent se tenir debout. Dieu en
sera content tout de meme, car sous ce ciel qui sourit &
des schismatiques 6gar6s, il a les adorations de coeurs
bien gn&ereux.
B6nissez-moi et regardez-moi toujours comme votre
fils bien d6vou. en Notre-Seigneur.
P. BIZART.
M. Lampe &critde son c6t€, au mois de novembre:

Mom TRks HONORfPtRE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
Me voici A Salonique de passage, en route pour la
Serbie.J'ai eu le plaisir de voir les confreres et en particulier M. le visiteur Lobry, qui a 6tt pour moi comme
un pare. Quel bonheur de me retrouver un instant en
famille. Combien vite on oublie sesmiseres, lorsqu'on
retrouve les siens. Ce sera un des effets de la guerre
d'avoir appris a apprecier la grandeur du bienfait de
la paix et de la vie de famille. J'ai trouv6 ici
M. Hauspie, M. Jammet, qui m'ont pilote dans Salonique a la hate.
Nous avons fait une heureuse travers6e. Un sousmarin, qui nous attendait prbs de Cerigo, a et6 aperqu
heureusement, la veille de notre passage a cet endroit
et pourchass6 sans succes. Nous avons pu au moins y
passer sains et saufs. Nous avons souffert horriblement de la chaleur. Nous etions 2 406 hommes a bord,
loges dans les bas-fonds du bateau, entass6s comme
des harengs, couchant dans des hamacs, et avec les
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hublots fermes jour et nuit de crainte de torpillage.
Nous logeons dans an camp a 21 kilometres de Salonique en face des Anglais. Nous partirons sous pen.
Vers quel front de la Serbie ? nous ne savons pas, i
la grice de Diea! C'est la ma devise. En amitie avec
Dieu, f6s de saint Vincent, qu'ai-je a craindre? Je
vous mettrai an courant, si possible, des evinements
de Serbie. En attendant nous vivons sons la tente;

heureusement qu'ici, ii ne fait pas trop froid; on
nous dit que l1-bas, en Serbie, il fait froid; heureusement les confreres que j'ai trouv6s ici m'ont pourvu de
vetements chauds de laine qui me prot6geront bien.
La Providence est bonne surtout pour les fls de saint
Vincent. Combien de camarades sont plus malheureux
que moi! Cest pourquoi, mon Pare, je n'ose me plaindre; au contraire, comme je vous le disais dans ma
derniere lettre, je surabonde de consolations spirituelles, comme jamais dans ma vie sacerdotale je n'en
ai troauv, ma sante est excellente malgri la fatigue.
Au revoir done, mon Pere, priez an pen pourmoi.
Ant. LAMPE.
M. Scotto

crit Ie x2 octobre a M. Bourzeix, son ancien su--

perieur de Jerusalem, qu'il est LMoudros sur ie point de par.
tir pour Salonique et la Serbie:

1 nous faudra etre terrassiers, inaqons, charpentiers; nous couchons a terre; jusqu'a minuit nons
sommoes dcvor-s par les puces et,aprZts miauit, jusqu'au

matin, aous grelottoas, car I'humidite est grande et
nous n'avons qu'un mince couvre-pied, c'est-a-dire une
demi-couverture pour nous garantir du froid. Mais,
vive Dieu! on a moins de peine pour se lever le matin,
6tantcouch6s tout habills, et avant le reveil des soldats il faut avoir dit la messe. Nous n'avons quc deux
autels pour douze prtres, et encore faut-il alle. loin
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pour trouver une espece de caverne oi pouvoir cel6brer. C'est bien la vie apostolique.
Le makme

ecit

lei

novembre, de Zeitenlik :

Nous sommes camp6s a 5 kilomhtres de Salonique,
a un bon quart d'heure de notre siminaire de Zeitenlik. J'ai la consolation d'aller y souper et coucher depuis mon arrive.Ces messieurs me regoivent avec cordialit6. Le d6part approche; on nous dit que nous ne
passerons pas la semaine ici.
M. Blanchet, superieur de la maison et en mime
temps aum6nier titulaire militaire, avait obtenu que je
restasse comme infirmierdams notre h6pital. Mon midecin chef s'y est oppos6, all6guant que je lui etais
indispensable et qu'il pr6f6rait se d6faire de tous les
autres infirmiers plut6t que de me laisser. Et cependant il est loin d'etre cirical, mais il m'estime beaucoup et tient A me conserver.
J'irai done en Serbie.
M. Scotto Ecrit le 19 novembre au Tris Honor6 Pre Villette :

On nous annonce notre departpour Krivolak ce soir.
Nous sommes quarante-cinq prktres sur une centaine
de brancardiers. Defense absolue d'emporter des autels portatifs et, par le fait, de c6C1brer, car nous
sommes trop nombreux et on ne peut accorder aucune
faveur individuelle :
Le meme 6crit le 6 dicembre de Stroumitza:

Je suis en Serbie depais ine vingtaine de jours.
Nous avons passi quelque temps du cote de Krivolak
et de Kavadar, oi il a fait terriblement froid. Noas
avoas en une moyenne de i5 degrds aua-dessous de
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zero avec des tourmentes de neige glac-e. Jamais de
ma vie je n'ai tant souffert du froid.
Je vous assure qu'il ne fait pas bon sous la tente.
J'ai bien offert toutes mes souffrances physiques et
morales a Dieu qui, j'espere, les changera en mirites
pour le ciel. Impossible de dire la messe, c'est ma
plus grande privation. Vive Dieu, quand mime ! commnu
nous sommes tres nombreux dans le meme cas, nous
nous consolons mutuellement.

ScoTro.
Lettre de M. LtEECQUE, a M. VILLETTE,

Suprieur gineral.
Camp de Zeitenlik, 12 janvier 19z6.
MONSIEUR ET TRES HONoRI

PARE,

Votre benidiction, s'il vous plait!
D6barqu ii Salonique, le 7 novembre 1915, j'y attendis jusqu'au 23 du meme mois mon affectation au
groupe de brancardiers de corps. Le 29 novembre
j'arrivai a Guevguili oh se trouvait une section de mon
groupe et je dus m'occuper d'une partie des h6pitaux
de cette ville. Les blesses et malades y &taient tres
nombreux. Mais le 7 dicembre, apres avoir complitemcnt kvacu6 tous les h6pitaux, ne laissant que sept
blesses bulgares non transportables, nous revinmes ta
Salonique, pr&cedantle reste del'armee d'une semaine
environ. Le groupe de brancardiers de corps s'installa
au camp de Zeitenlik et je l'y suivis. On me proposa
de loger chez nos confreres du seminaire, mais je crus
prefirable de vivre comme tout le monde sous la tente.
De la sorte, il m'etait bien facile d'assurer le service
religieux du camp, ktant le seul aumbnier y residant.
Chaque dimanche, je c6elbre done la messe et preche
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aux assistants nombreux qui viennent r6gulibrement.
D'autre part, ma connaissance du pays, des gens et
des langues me permet de rendre bien des services aux
officiers et cela rend encore plus facile l'exercice de
mon ministire sacerdotal.
De mmme, le deuxieme bureau de 1'&tat-major, section de l'interpr&tariat, me demande parfois mes services de traduction bulgare; on m'y a prie igalement
de fournir tous les renseignements utiles que je puis
recueillir au cours de mes per6grinations et conversations. Trbs souvent j'ai l'occasion de m'entretenir
avec des officiers et des soldats serbes campant a Zeitenlik et de cultiver ainsi mes connaissances en langue
serbe. C'est dans ces conversations que j'ai appris que
dans ce pays l'enseignement secondaire est tout entier
aux frais de l']tat, i 1'exception de deux ou trois etablissements.
Je demeure, Monsieur et Trbs Honori Pere, votre
enfant tout devou6 et respectueux.
Jules LEVECQUE.
Lettre de M. DAGOUASSAT a M. ROBERT, secritaire
de la Congregation de la Mission.
9 janvier 1916.

BIEN CHER MONSIEUR,
La grdce de Notre-Seigneu soit avec nous -pour jamais!

Depuis leur d6part de Bourges au milieu de dcembre,
nos crapouillauds dorment encore. Dormeront-ils longtemps? Dieu le sait. En tout cas, le jour oa ils cracheront leurs grosses torpilles, ca chauffera autour de
Salonique et le long des tranchies; je pourrai faire
mon m6tier de missionnaire.
En attendant, depuis le mouvement de repli des
forces anglo-frangaises et la visite du g6n6ral de Cas-
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telnau, c'est le grand calme. Tout au plus peut-on
signaler les visites d'avions, importantes surtout &
cause de leurs cons6quences diplomatiques; mais, au
point de vue militaire, ce sont des amusettes. Notre
arme pour le moment, c'est la pelle et la pioche.
Dans les montagnes qui environnent Salonique, nous
vivons un peu en chprtreux; les jourauxde France ne
nous arrivent pas, les courriers sont espaces et capricieux et nos voisins les Anglais sont excessivement
souriants et rapides dans leurs visites 6courtees; iA
faudra que je repasse les vocabulaires appris au Berceau et au seminaire; cela me permettra peut-atre de
d&couvrir parmi eux des catholiques.
Nous avons, en effet, organis6 un petit service religieux; tous les matins, je puis dire la sainte messe
dans ma tente; sans doute cela ne vaut pas la cath-h
drale de Bourges que je viens de quitter, puisque avec
le front je heurte la voite; mais la, dans , nos toiles n,
le bon Dieu descend quand mxme sur le petit autel.
Le dimanche la porte de la tente s'entr'ouvre et les
hommes de !a batterie peuvent assister au saint sacrifice; c'est un prktre breton, notre infirmier, qui c6C1bre
et je suis la pour les faire chanter, leur parler du bon
Dieu, de leur famille, de la France. Ce sont des artilleurs qui m'ont demand6, eux-m&mes, de faire quelque
chose; d'ailleurs dans mon mnilieu, 1'esprit est bon, avec
beaucoup d'entrain. Is se plaignaient de la rareti des
aum6niers, mais ils ajoutaient : " Puisque vous &tesla,
si l'on est fauche, on aura toujours un brin de priere
sur la tombe.,
Une chose qui les 6tonna dans iespremiers jours, au
milieu des 6tranget6s de Salonique,aumilieu des rues
sales et des costumes cosmopolites, c'est de voir des soutanes francaises, des cornettes francaises. Lorsque je disais aux officiers le travail de longue haleine entrepris
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parnos 4coleset aussi I'ardeurdes petits del'orphelinat
ýde Zeitenlik qui se prhcipitaient sur moi pour dicrotter les godillots d'un missionnaire-soldat allant dire
la sainte messe, ces officiers rpe6taient : u C'est un
crime d'avoir chass6 de chez nous tous ces religieux
ct religieuses. Nous

De

vous connaissions pas. )

La reception que j'ai trouv6e soit a Salonique, soit &
Zeitenlik de la part de nos confreres et de nos cheres
sceurs a 4t on ne peut plus douce et reconfortante. J'ai
aussi rencontr6 chez eux et avec quel plaisir, plusieurs
de Mos cofrxres aumSdiers qui m'ont aide de leurs consells; j'en avais besoin, car ici on n'a pas toutes les
commoditks du front francais.
DAGOUASSAT.

ALLEMAGNE

Nous avons appris par la Hollande qu'In s6minariste de
Theux a 6t6 tu6 sur le champ de bataille.
D'autre part ii y a eu. a Cologne, une 6pid6mie de typhus,
dans une ambulance tenue par nos Sceurs; quatre ont pris le
rmal et sont mortes ainsi que sept filles de service.

ANGLETERRE

Une saeur de I'h6pital italien, de Londres, raconte la visite
des zeppelins dans la nuit du 8 an 9 septembre 915 :

En prevision d'une visite possible des zeppelins,
diverses precautions peu pratiques avaient &t6 indi-
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quies; tout en faisant ce qui 6tait recommand6, nous
eimes le soin de faire mettre des m6dailles, avec un
insigne du Sacr&-Cceur, sur plusieurs endroits du toit,
et sur le drapeau qui flotte sur l'h6pital. Le soir du 8,
fete de la NativitY, nous 6tions allkes au dortoir,
I'esprit plein de la lecture du bombardement de Reims
dans les Annales; mais nous dormions n6anmoins,
tranquillement, quand, entre dix et onze heures, un
bruit 6pouvantable avec une secousse terrible nous
jeta hors de nos lits; les vitres se brisaient, les
femmes et les enfants jetaient des cris d'angoisse, la
sceur veilleuse nous appelait de toutes ses forces pour
nous dire de descendre; il semblait que tout s'ecroulait autour de nous.
En nous habillant, nous entendions avec terreurle moteur d'un zeppelin au-dessus de nos t&tes, puis, 1'explosion de plusieurs bombes, mettant le feu aux maisons de nos voisins.
Toute la place oi se trouve l'h6pital 6tait eclairke
par la lurmire sinistre des incendies. En meme temps,
on entendait la canonnade dirig6e contre le zeppelin,
lequel se retira, peu a peu, pendant que les pompiers
s' 6 puisaient en efforts pour iteindre le feu.
Quant a nous, nous 6tions occupies a faire descendre

tout notre monde, chose pen facile avec de grands
malades, surtout ceux qui venaient de subir de tres
graves operations; pas une seule vitre dans la maison
restee entiere; plusieurs maisons avaient et, incendiees, sur la plaýe, et dans la rue, sur le c6t6 de I'h6-

pital; les autres 6taient toutes endommagees, plus ou
moins; seul, l'h6pital est rest6 intact dans ce disastre.
Je ne fais qu'en remercier la sainte Vierge toute la
journ6e, et je me reproche un 16ger souffle d'effroi,
qui s'empare de moi involontairement, quand la nuit
approche et qu'il faut vivre dans une presque totale
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obscurit6, avec volets ferm6s, rideaux tires, et & peine
assez de lumiire pour voir ce que l'on fait.
Je voudrais faire dire deux messes & 1'autel Virgo
Potens, en action de grAces.
Plusieurs quartiers de Londres out recu la visite de
zeppelins et subi les memes pertes et d6gats que le
n6tre. On dit qu'il y a eu plus de cent victimes, dans
cette malheureuse nuit. 11 y a maintenant un grand
nombre d'aviateurs francais, aux environs de Londres,
venus expres pour repousser les zeppelins.

Soeur N...

AUTRICHE-HONGRIE

Nous avons peu de details sur cette province.
M. Reeh, visiteur, ecrivait le 3 aout g195 : < Le plus grand
nombre des jeunes frbres coadjuteurs se trouvent sur le champ
de bataille; deux sont tombes victimes de la guerre, quelques
autres sont en captivitL. Nos travaux vont leur train ordinaire,
bien que les missions ne soient pas aussi nombreuses qu'en
temps ordinaire.
c La province des soers se trouve en bon etat. Les sceurs travaillent avec divouement aupris des soldats blesses et dans
les ambulances militaires. Leurs travaux sont accompagnes
de benidictions •.
M. Zdesar est toujours prisonnier. II ecrivait le 20 novembre 191S que sa santA etait ebranlee et qu'il employait son
temps le mieux possible; il s'attendait & etre transf&re dans
un autre dep6t.
A plusieurs reprises. on a fait des d6marches pour delivrer
notre confrere; elles n'ont pas abouti.
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BELGIQUE-HOLLANDE

Dans le dernier numero, nous avons annonc6 une lettre de
W. Sieben racontant son voyage de Belgique en Angleterre
avec Les orphelines d'une maison de seurs de Bruldles qoi
se trouvaient g Nieuport-Bains.
Les peripeties par lesquelles passent les sours et leurs
enfants, les attentions dont elles sont Pobjetde la part de personnes charitables, tout cela serait digne d'6tre relat6. Ici ce
soot des Domicaines portugaises qui offrent l'hospitalit6; lt
c'est la femme d'un maire qui met une villa a leur dispostion;
ailleurs, les enfants sont hissees dans un omnibus et le voyage
se fait avec des centaines de fuyards, au bruit des canons des
navires anglais, pendant que des aeroplanes survolent la
route; difficultis la frontiere, difficultes . Dunkerque, difficultis pour se ravitailler, difficultes pour avancer.
Les enfants sont sans-souci, les maitresses sont preoccupies,
mais Dieu veille et intervient toujours an moment opportun.
11 est ooze heures, on n'a suce que quelques pastilles de
menthe, voici des soldats frangais qui donneat du lait; un
peu plus tard, on mange des carottes crues, une dame distribue un grog chaud, une autre apporte du bouillon, da pain,
de la viande.
A Calais, pas de logement; un employC donne comme dortoir un wagon de premiere classe; le lendemain, les soldats
leur apportent du cafe et du pain. On part pour I'Angleterre A
Folkestone, des dames pr6seaten.t des pains fourris, des biscuits, des gateaux, du caft; il y a un train pour les rifg•yis;
on donne aux enfants des compartimeats de premiere et de
deuxieme classe; au depart, nouvelle distribation de pains
fourrts; on y aj4ute un petit imprimi. en fraagais et en flamand. e Soyez Lehienveau en Aagleterre,vous ireza Loadxes,
tout sera arrange, vive la Belgique I u
Tout le long du voyage, ce sont les m&mes dilicatesses. A
Londres, ua accueil des plus affectueux, copieun go.ter. Les
seýurs soot averties ;la visitatrice se charge de placer lesenaats
dans les diffirentes maisons de swours, oa elles attendront jusqu' la paix. Tel est le pale rdsume de cet exode de Belgique
en Angleterre, accompli de 14 au at octobre 1914.
Voici quelques d6tails sur la guerre par un de nos confreres
qui est aumBnier dans 1'arm6e beige :
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Leture de M. J. THIRY, Prdtre de la Mission,
h M. E. VILLETTE, Supfrieur ginaral.
ao mai 1915.

MONSIEUR ET TRts HONORt PERE,
Votre binediction, s'il vous plait !
Notre secteur se trouve devant Dixmude un peu au
sud. Quand il fait beau, on peut 4 l'ceil nu voir les
Allemands aux fenetres des rares maisons qui sont
encore debout. On ne regarde pas trop longtemps,
car le sifflement d'une ou plusieurs balles vient vite
vous rappeler a la rialit6 cruelle. Les abris des tranchses sont peu confortables, objectivement parlant,
mais, relativement, ilssont merveilleuxet presque invulnerables. Nous les partageons avec les braves soldats
du 7' de ligne, r6giment d&cor6 pour sa bravoure lors
de la retraite sous Anvers.
Quant aux rares bless6s physiques, on les panse sommairement dans l'abri du docteur et on les transporte au
poste de secours. Si les boites A balles et la fusillade
rasent le chemin, on prend le boyau de communication oi l'on s'arrete A loisir, si la pluie de fer est trop
forte. On y prend de la bone jusqu'& la ceinture et
des rhumatismes dans les alveoles et les orteils, mais
c'est une occupation int6ressante au cantonnement
que de remettre tout en 6tat. Quand le bless6 est trop
gravement pris, il reste an poste d'6vacuation, pour y
mourir. L'aumonier l'y attend, et mime souvent les
brancardiers pretres Font d6ja pr6pare. Dernierement,
une sentinelle eut le crane d6fonc6, je lui donnai
'absolution aussit6t, et l'abb6 qui est venu en mrme
temps que moi de Calais lui donna l'extr6me-onction.
Quand ils.meurent au poste, on les ensevelit avec les
c6remonies d'usage, dans le cimetibre de Saint-Jacques-
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Capelle, dont 1'eglise est complktement detruite. Les
autres blesses sont transportes au poste d'6vacuation &
2 kilometres plus au sud. On y va a travers champs,
sur un chemin de fascines que la pluie et l'usage ont
rendu presque impraticable, mais que les troupiers
continuent a appeler avec une naive ironie le chemin
facile; quand le brancardier n'y tombe qu'une fois,
il pent s'estimer heureux. Apres quatre jours de taupinibre, on quitte les rats des tranchees, on tache d'en
faire autant pour la cavalerie lgebre (puces...) et on
rentre au cantonnement pour se refaire.
II y a parmi nous, d'autres bless6s, mais beancoup
plus difficiles a soigner. Ils disent tant d'insanit6s politiques et sociales qu'on ne pent vraiment les prendre
au s6rieux, ce serait trop grave; on se contente de
leur demander de s'entendre entre eux. Les autres
pour la plupart sont catholiques, quelques-uns pieux;
avec ceux-la, on peut causer, ils ont bon moral.
Puis vient la creme des brancardiers du 7 de ligne :
dix missionnaires ou aspirants scheutistes, dont an
pr&tre, deux J6suites, deux freres des tcoles chrtiennes, deux Assomptionnistes, un frere de SaintVincent-de-Paul, un vicaire et votre serviteur. Une
vraie communaut6. La on trouve des ames vraiment
grandes, qui trouvent dans les sacrifices successifs de
notre vie actuelle une source de joie. On souffre et
on prie pour le succes des allies; on demande i Diew
le triomphe de la foi, la victoire de la France qu'on a
la grandeur d'&me de reconnaitre comme fille ain6e
de l'iglise encore et toujours. Aussi nous sommes
heureux.
Nous vivons aussi monacalement que possible. Les
trois messes dans la grange avant sept heures trente,sauf
le dimanche ou I'un de nous dit une messe &neuf heures
pour les villageois des environs dont les gglises sont
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inhabitables. On y chante alors des motets gregoriens
presque aussi bien que la schola de la Maison-Mere,
-et des cantiques. Dans la matinee, chacun s'occupe.
saivant son but. On 6tudie l'anglais, le congolais, la
musique, la litterature, l'histoire de France et les
sciences. On m6dite, on fait une bonne lecture spirituelle, on recite l'office de la sainte Vierge, que sais-je
encore; Ie soir, meme programme, mais tout est
arrange .de facon a pouvoir confectionner des tables,
des tabourets, des ktageres... a entretenir ses effets,
son linge,. car il faut tout faire soi-meme, sans que
les voisins soient ennuy6s. Et il y a le courrier A recevoir et envoyer, ce qui, tousles jours,occupe beaucoup.
Le soir, au premier, oii je suis quasiment le superieur,
il y a r6citation du chapelet, du De profuxdis, des
litanies, devant un mois de Marie illumine; on chante
un cantique et on s'endort. La paille nous sert de lit; elle
nous a servi de prie-Dieu, il y a cinq minutes, et pendant la journ6e, de chaise, de table, d'armoire... une
vraie pierre philosophale de I'ameublement; il lui
arrive m6me entre temps de nous servir aussi de cilice.
Et nous sommes fiers de notre installation. Quand la
paille est renouvel6e en bas, la communaute d'en haut
est invit6e a venir jouir du coup d'ceil et r&ciproquement. Je dirais bien, comme le soldat de I'abri 5 :
a Vrai, quand on rentrera chez nous, il me faudra
mettreuneplanchedansmonlit, pour ypouvoir dormir. )
Nous ne sommes pas toujours ensemble au cantonnement, mais quand cela arrive un dimanche, il est
convenu tacitement qu'il y a concert de communaut6,
chacun y va de son mot on de sa chanson, et I'on est
vraiment heureux. Les chants enflamm6s et profondement chr6tiens d'Henri Colas ont eu la meilleure part
du succhs. On les apprend et on les chante aux soldats.
Quand il est question d'alleraux tranch6es, on est pret.
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Nous savons que c'est Dieu qui dirige les hommes, et
que les balles sont conduites par sa volonti. Quand
celle qui doit faire une victime parmi nous peut-6tre
viendra, celui qui sera touch6 sera le plus heureux.
Vous me pardonnerez, mon Tres Honore Pere, tant
de details sur ma vie. C'est en songeant a votre sollicitude pour chacun de vos fils que j'ai pu me persuader
de les 6crire si longuement, et la pens6e qu'ils vous
seront agr6ables m'a permis de jouir, pendant que je
les ecrivais, de cette intimit6 simple et paternelle avec
laquelle vous m'avez toujours accueilli.
Je demeure votre fils d6vou6 et obeissant.

J. THIRY.
Nous avons parin de l'Euvre des r6fugies belgesen Hcllande;
elle continue toujours ettrois de nos confreres y sont occupls.
Voici un petit apergu de leurs occupations :
Lettre de M. A. HoFMan, Pritre de la Missiox,
a M. E. VILLETTE, Supiieurgienral.
Camp des r-fugies, Uden (Nord-Brabant),
20 mai 191r5

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Voire binediction, s'il vous plait!
Notre travail consiste, pour le moment, a visiter la
paroisse, a faire du cat6chisme aux enfants; six cents
au moins feront leur premiere communion, le 29 join,
et je recommande ces pauvres petits a vos charitables
prieres. Quant a ia visite de la paroisse, ou plut6t de
mon quartier, c'est tout un travail; il faut &couter.ces
gens, leurs plaintes, leurs dol6ances; 1'un r6clame
ceci, l'autre voudrait cela, un troisieme raconte ses
malheurs, ses aventures de guerre, et, avec tout cela,

il faut t&cher de savoir, i un moment donnk, choisi an
hasard de la conversation, a quelle hauteur se trouve
le thermomitre religieux de notre paroissien et de sa
famille. Quelques notes tracees hitivement dans un
carnet vous rafraichissent la memoire, lorsque vgus
6crivez le soir on le lendemain dans le carnet dffinitif.
En g6neral, Monsieur et Tres Honork Pere, mon
impression est bonne ! Le grand nombre de nos refagibs est bien dispose, et beaucoup, sous le coup de
1'ipreuve, sont revenus au bon Dieu. M. Colsen est
venu precher huit jours avant Piques pour les Flamands, et un Pere Jisuite de Rotterdam (un Beige
rifugie), de Piques jusqu'k Quasimodo, pour les
Wallons. Nous avons eu pas mal de retours, cela va
bien.
Le meme Ccrit le i8 juillet 1915 :

Je me permets de vous donner quelques d6tails sur
la population au milieu de laquelle je suis si heureux de vivre. C'est bien c notre genre ,. La plus
grande partie de nos paroissiens sont des pauvres;
s'ils ne l'6taient pas tous avant de venir ici, s'il
y en a parmi eux qui ont connu des jours bien
meilleurs, pour le moment ils sont privis de tout, on
a peu pros, et le flain de la guerre, qui s'est abattn
sur feur patrie naguere si prospere, ditruisant leurs
maisons, ruinant leurs affaires, d6vastant leurs campagnes et le fruit de leur travail,- accumulant desastre
sur desastre, en a fait de ces malheureux & qui je
pense, lorsque je dis tous les jours : Deus qui ad salutenm pauperum...
Pour le moment ils sont a peu prts 5 5oo. II en est
pass6 par ici un grand nombre: les uns se sont rendus
en Angleterre, les autres ont risqu6 le coup et sont
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rentr s en Belgique... Dans quelques jours, notre
paroisse comptera 2000 habitants de plus.
Heureusement ma sante est suffisamment boone,
pour me permettre de travailler a peu pres k mon aise.
Ce qui console et soutient, c'est que notre travail,
grace 5 Dieu, n'est pas infructueux; ainsi pendant le
mois de mai, nous avons distribui plus de 3 200 com-

munions; pendant le mois de juin, le nombre est all1
jusqu'a 4 141.

Tous les jours, nous avons le salut, et tous les jours
notre cathedrale est a peu pres remplie. II y a place
pour mille personnes assises. Pour ce qui est du
dimanche, nous avons plus de 3 ooo assistances avec
quatre messes, et il ne faut pas oublier qu'il y a ici
grand nombre d'enfants dispenses par leur age d'y
assister. Le dimanche, le nombre des communions
s'el6ve d'habitude a 3oo, et les jours ordinaires, cela
oscille entre 70 et 1oo, quelquefois davantage.

Vous voyez donc, Monsieur et Tres Honork Pere,
que nous avons tout lieu d'&tre contents. Sans doute il
y a de 1'ivraie mel6e au bon grain, mais... ou le diable
reste-t-il done tranquille? une petite priere, s'il vous
plait, pour qu'il nous fasse le moins de mal possible:
Le 29 juin, fete des saints ap6tres Pierre et Paul,
nous avons eu la premiere communion des nos tout
petits (7, 8 et 9 ans). C'6tait superbe! Les autoritis,
entre autres le commissaire general du gouvernement
Riiys Buvenbrouck, le gouverneur du camp et le
bourgmestre, bons et excellents catholiques, ont
rehauss6 la ceremonie de leur presence. Tout s'est
passe d'une facon fort difiante, et bien deslarmesont
jailli des yeux des parents qui pensaient a ce qui

aurait pu etre, si la desolation n'6tait pas descendue
sur terre, si I'affreuse main de fer n'avait pas d6truit
les foyers.
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Il y a huit jours, nous avons eu la visite de S. E. le
ministre Poullet! 11 a commence la visite par l'6glise
et le presbytere. Cela fait du bien, cela console, cela
vous donne a r-flichir. Depuis que je suis ici, j'ai vu
bien des personnahlts marquantes, et je dois vous
dire, Monsieur et Tres Honore Pere, que ce qui m'a
frappi chez la plupart, c'est la simplicit6, l'absence de
formules creuses...
Plusieurs fois M. le cure m'a demandi d'icrire
quelque article pour des journaux; lui-mime ecrit
6galement; mais il d6sirerait que les quatre on cinq
journaux qui sont i notre disposition n'eussent pas tous
la meme chose. J'ai fini par ceder a ses instances; j'ai
6crit a l'occasion de la visite que Mgr Diepen, coadjuteurde Bois-le-Duc, est venu nous faire inopinement
pendant le mois de mai; de meme j'ai ecrit quelque
chose pour la premiere communion.
II est question 6galement de fonder un journal pour
tous les r6fugi6s; ils lisent toutes sortes de choses et
on voudrait faire sombrer un journal, qui leur fait
beaucoup de mal; les PNres Blancs de Boxtel m'en
,ont parl6, et ils voudraient bien que, de temps en
temps, je leur donne quelque chose. Voili, Monsieur
et Tres Honore Pere, I'expos6 de la situation.
Votre enfant tout d6vou6, obeissant et reconnaissant.
A. HOFMAN.
M. Colsen dcrit de Dordrecht le 27 septembre 19g

:

Depuis janvier, je suis toujours aum6mier de refugies belges, jusqu'au mois de mai, en 'Zeiande' a
Hannveert, maintenant a Dordrecht. La plupart de
mes paroissiens sent des bateliers. Ils sont cinq a six
cents ici et plus de mille cinq cents de l'autre c6t6 de la
riviere a Papendrecht. A Dordrecht, il y a deux 6glises
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catholhques et cinq pretres. A Papendrecht, an contraire, tout est protestant. II a fallu bitir la ecole et
eiglise 'videmment reunis). Pres de trois cents enfants
viennent a I'icole, et le dimanche an bon millier a la
messe. A Dordrecht, nous avons de mime erig6 une
co'le belge.
Avec quelques messieurs belges et bollandais,
j'ai ,tabliun comite et pour Dordrecht et pour Papendrecht. Nous fournissons des renseignements, nous
procurons du travail, nous soutenons specialement les
malades, nous distribuons des habits.

Beaucoup de protestants viennent & la messe et au
salut. M. le Cure m'invite ý donner un cours d'apolo-

getique.

Je demeure affectueusement votre enfant obeissant
en Notre-Seigneur Jesus-Christ.
COLSEN.

ESPAGN E

Nous donnons d'abord la notice promise sur M. Arnaiz.
Eile a it6 6crite par M. Neveut, PrEtre de la Mission, d'apres
les renseignements fournis par les Annales espagnoles et les
archives du secretariat.

M. HELLADE ARNAIZ
VISITEUR DE LA PROVINCE D'ESPAGNE

Le io juillet 1913, a six heures du soir, s'endormait
pieusement dans la paix du Seigneur, A Madrid, dans
la maison centrale, M. Hellade Arnaiz, un des confreres qui ont grandement servi la Congr6gation.
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M. Hellade Arnaiz naquit le i8- fivrier 1843, a
Zumel, province de Burgos, et fut le quatrieme des
enfants que Dieu accorda a ses vertueux parents.
Ceux-ci, excellents chr6tiens, s'appliquirent 'a lever
leur famille dans la pi6t6 et la pratique des devoirs
religieux. Hellade r6pondit pleinement aux soins de
ses parents et de ses premiers maitres, qui remarqubrent bient6t son intelligence jointe a une grande pite.Aussi, al'age de onze ans, on ft commencer au jeune
Hellade ses etudes de latin, sous un magister qui ne
connaissait d'autre pricipal moyen pour loger la grammaire dans la m6moire de ses 6lMves que le martinet
et la discipline, se montrant partisan de cette maxime
que c la lettre entre avec le sang ,. Notre cher confrere se souviendra longtemps de cette mithode.
Entr6 au s6minaire de Burgos en.I837, M. Arnaiz
eut l'occasion de voir, pendant les vacances de I858,
M. Valdivielso, un saint missionnaire, dont les entretiens le d6terminerent tLsolliciter la faveur d'entrer
dans la Congregation. II pensait dej& depuis quelque
temps A demander cette gtrce et les exemples de sa
sceur Claire et de son frere Nicolas, qui 6taient entres
dans la famille de saint Vincent, contribuerent a
1'affermir dans son pieux dessein.
Comme il l'6crivait lui-m&me plus tard : Une petite
discorde au sujet du partage des biens de famille me
fit sentir alors plus pleinement la vaniti du monde et
des richesses terrestres; cette connaissance me confirma de plus en plus dans l'intention de quitter le
siecle pour chercher la paix dans le service du Seigneur et des pauvres gens des champs. D
N'6tant ag6 que de quinze ans, ce ne fut pas sans
difficult6 que le jeune Arnaiz obtint de M. Masnou,
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visiteur d'Espagne, 1'admission si ardemment d6siree.
Entr6 au s6minaire, le 20 octobre 1858, M. Arnaiz
s'acquitta avec une scrupuleuse exactitude des obligations d'un bon seminariste et prononca les saints veux
le 19 f6vrier 1861 dans 'antique maison des Laganites.

II continua ses tudes dans le seminaire de Badajoz
tout en aidant le superieur de la maison dans la formation des ordinands qui se trouvaient dans cette
maison an nombre de trente. Ce fut a Badajoz, le
15 octobre 1865, qu'il recut la grace de 1'ordination
sacerdotale. II fut plac6 aussit6t apres a Madrid. II
y enseigna d'abord la philosophie, puis la thbologie
dogmatique, en 1867-1868, consacrant ses moments
libres a la vie du ministare, prechant des retraites de
seminaristes . Tolide, on donnant des missions a

Saint-Placide de Madrid.
La revolution de 1868, qui supprima les communautis obligea tous les confreres de la maison centrale
de Madrid a se retirer en France. Le Tres Honori
Pere etienne mit aussit6t a la disposition des confreres chassis la maison du Berceau-de-Saint-Vincentde-Paul, construite depuis pen. M. Arnaiz s'y installa
avec les 6tudiants et passa dans cette maison deax
annies dans une grande paix et tranquillite. Toujours
il se souviendra de la cordiale et gen6reuse hospitalit6 avec laquelle on 1'accueillit en France et plus
tard, en 19o5, lorque des d6crets de fermeture menaceront la maison du Bercean, il sera le premier k offrir
a M. Serpette un des meilleurs collges de la province,
voulant ainsi manifester sa reconnaissance pour
I'hospitalit6 reque en 1868-1870.
En 1870, ia guerre ayant Cclat6 entre la France et
la Prusse, le Tres Honor6 Pere •tienne se vit oblige
d'envcyer an Berceau les 6tudiants et s6minaristes de
ia Maison-Mere de Paris. M. Amaiz avec une partie
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des 6tudiants rentra alors en Espagne et s'installa A
Murguia, dans une petite maison mise la disposition
-des confreres par M. le Cure de la paroisse. II n'y
resta pas longtemps et M. Mailer, visiteur, l'envoya
bient6t a Burgos pour remplacer son frere Nicolas
qui venait de mourir. La maison de Burgos se composait alors de 6 pr&tres, d'une dizaine d'6tudiants,
8 & Io siminaristes, 5 freres et quelques colligiens
dont le nombre alla croissant et atteignit la derniire
ann&e le chiffre de 70.
Les prtres exceptes, tout le monde portait 1'habit
laique et la maison passait pour &treun simple college
d'enseignement secondaire. Tout allait parfaitement
quand an mois de mars 1874, un jour que M. Arnaiz
pr&chait dans une 6glise voisine, un commissaire vint
le prier de le suivre au palais du gouverneur, lequel,
.sans autre formalit6, lui intimal'ordre d'avoir a fermer
le college et d'en disperser les membres dans les
-vingt-quatre heures. M. Arnaiz protesta avec calme
-contre la violence qui lui 6tait faite et put enfin obtenir un d6lai- de huit jours. II fallait se r6signer a
abandonner une ceuvre qui avait cofit tant de travaux
et de peines. M. Arnaiz r6solut d'aller a Madrid
consulter ses superieurs, et le conseil de la province
decida de transporter la maison en Navarre, i Logrongno, sous la protection du gouvernement carliste.
Cette translation ne se it pas sans ennuis, dans un
pays desolN par la guerre civile; mais M. Arnaiz
rbussit k r6soudre toutes les difficultes et i installer
la petite communaut6 dans le palais de Datuc, proprietd du g6n6reux catholique Damaro Echeverria.
La proclamation de don Alfonso par l'armie porta
un coup mortel i la cause de don Carlos, qui dut
s'expatrier en France. Le concordat fut r6tabli et les
lois de persecution abrog6es. Aussit6t M. Mailer,
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visiteur, acheta, a Madrid, dans le quartier de Chamberi, une petite maison, dite de Cypris, et rappela la
petite communaut6 de Datuc. M. Arnaiz fut alors
applique aux missions. 11 se depensa sans mesure
dans cette ceuvre et contracta meme une fatigue des
bronches qui le forca a s'arreter un instant. Heureusement une saison aux eaux d'Uberuaga le remit completement et il put continuer son ministere de predication.
Le 6 juin 1877, M. Valdivielso et M. Arnaiz se rendirent a Sigiienza pour visiter un ancien monastere
mis a la disposition de la Congr6gation par l'Wv&que
pour y itablir un s6minaire et une maison de missions.
La fondation acceptie, M. Arnaiz en fut nomm6 supirieur et commenga I'oeuvre par une retraite donnee a
trente seminaristes, suivie d'une mission dans la ville
laquelle donna un resultat consolant et durable. Le
jour ne suffisait pas aux nombreux travaux de
M. Arnaiz, il les prolongeait bien avant dans la nuit.
Toujours il itait sur la breche, se reservant le plus
difficile et excitant les jeunes gens a l'imiter en se
montrant inlassable au travail.
En plus des travaux de l'interieur, M. Arnaiz
s'adonnait autant qu'il lui 4tait possible, aux missions,
retraites aux ordinands, au clerg6 et aux religieuses
de la ville. Mais comme toutes les ceuvres de Dieu
celle de Sigiicnza devait Etre marquee au cachet de
la souffrance. La malveillance et les ennuis poursuivirent longtemps M. Arnaiz, qui, a force de patience,
de prudence et surtout d'humilit6, parvint a desarmer
ses ennemis et lorsque, rappel6 a Madrid, M. Arnaiz
dut quitter Sigiienza, il laissa d'immenses regrets. *
Depute l1'Assembl6e g6nerale de 1890, M. Arnaiz
fut,aussit6t apres,nomm6 par M. Mailer,superieur de
la maison centrale de Madrid : A ma grande confu-
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sion, disait-il, attendu mon inutilit6 et mon manque de
qualit6s pour cela. D
Nomm6 commissaire extraordinaire au Mexique,
en 1891, il fut, apres l'accomplissement de cette mission et la mort de M. Mailer, arrivee le iS janvier 1892,
nommi par notre Tres Honord Pere Fiat, visiteur de
la province d'Espagne et directeur des Filles de la
Charit6 de ladite province.
M. Arnaiz s'occupa aussit6t des etudes, faisant
observer minutieusement les reglements etablis sur ce
sujet et veillant a l'enseignement complet des etudes
theologiques.
Puis il donna ses soins al'agrandissement de la maison. Le r6fectoire 6tait trop petit. M. Ariaiz riussit A
le rendre spacieux, clair et bien air&. II bUtit 6galement la maison dite des offices, separee de I'ancienne
par le rifectoire et la chapelle. Au rez-de-chaussee, il
6tablit la remise, le lavoir, des salles de bains et I'imprimerie; au premier 6tage, la cuisine et la lingerie;
dans le haut, de grandes salles de recreation pour les
s6minaristes. Le bitiment fut construit presque en
entier par nos chers freres coadjuteurs et cotta pros
de 1ooooo francs. Le pav6 du r6fectoire, en marbre,

fut donn6 par la bonne s0eur Lanqui, superieure de
I'h6pital g6n6ral de Madrid.
Peu de temps apres, en avril r896, i sa rentr&e d'un
second voyage aux Antilles et aiu Mexique, M. Arnaiz
put acqurir une tris grande propriete pour servir de
maison de campagne. Cette propri6et comprenait une
grande maison, un potager de 7 hectares, avec de 1'eau
en abondance, un bon nombre d'oliviers, arbres fruitiers,des dependances avec granges et greniers,sept
paires de mules et de bceufs, etc. La maison centrale,
bien que trIs grande, devenant trop petite pour la
nombreuse jeunesse, on installa dans cette maison de
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campagne les itudiants de premiere et de deuxibme
annie de philosophie.
M. Arnaiz continua les travaux de la maison centrale. II fit arranger et completer la bibliotheque, un
cabinet d'histoire naturelle, qui renferme des collections remarquables, un cabinet de physique avec tons
les appareils n6cessaires et un laboratoire de chimie.
La salle de r6cr6ation fut orn6e des portraits des sup6rieurs g6neraux, peints par une Fille de la Charit6, et
le Tres Honor6 Pere Fiat, pour qui M. Arnaiz avait
une filiale affection, put constater lors de sa visite, en
mai 1895, les grands progre, de la maison de Madrid11 restait 5 M. Arnaiz Acouronner son oeuvre : la construction de la belle 6glise, jointe a la maison centrale
sous Ie vocable de saint Vincent de Paul. Notre saint
Fondateur n'en poss6dait pas encore a Madrid. C'est
en 1902 que cette construction fut d6cidee. On avait
pen de ressources, mais on mit sa confiance en Dieu
et en saint Vincent. La construction de 1'6glise dura.
trois ans et coata plus de 6ooooo francs. Tout fut pay&
en fort peu de temps, et le bon M. Arnaiz eut la consolation d'inaugurer le nouveau sanctuaire oh depuis1904 les offices sorlt celbr6s avec une pieuse solennite6
(A suivre.)
NEvEUT.

VOYAGE DE NOTRE TRES HONORS PiRE.
EN ESPAGNE
,(4 AVaIL-i6 MAI 1915.)

M. Fayollat, compagnon de voyage de notre Tres Honore
PrIe, a bien voulu en rediger pour les Aruales la relation
suivante :

Ce n'est que le 24 avril Igr5,que notre Tres Honore

-

63 -

Pere quitta la France accompagn6 de M. Veneziani,
assistant de la Congregation, et d'un autre confrere.
II 6tait pass6 par Bordeaux, Dax et Hendaye.
. Notre train longea d'abord les Pyrenees francaises,
qui venaient pour ainsi dire expirer A nos pieds et
dont les sommets n'avaient plus l'air grandiose des
haittes montagnes. Nous traversAmes ensuite la Bidassoa qui, dans sa partie inferieure, sert de limite entre
1'Espagne et la France et dont le cours tranquille et
bord. d'arbres passe A travers mille sinuosiths, avant
de se meler aux eaux salies de l'estuaire de Fontarabie. Vers midi, nous 6tions a Irun.
IBUN est la premiere gare espagnole. Deux confreres
nous attendaient: MM. Gomez et De la Iglesia, tous
deux ex-visiteurs, le premier de Cuba, le deuxieme
des Philippines. Ils •taient venus de Madrid apporter
A notre Trbs Honork P&re, des son entree en Espagne,
les souhaits de M. le Visiteur et de toute la province.
Sur le trottoir, un vrai bataillon de suers reprisentait
les maisons d'Irun, Saint-S6bastien, Santander, Santofia... Apris les premiers saluts, il fut d&cid4 que
nous irions dejeuner A P'hpital. Nous en avions le
temps, ne devant repartir que trois heures plus tard...
Vers trois heures et demie, nous quittnmes la charmante oasis d'Irun, en compagnie de MM. Gomez et
De la Iglesia. Nous traversAmes un pays riche en mines
de cuivre, de plomb et surtout de mineral de fer, se pr6tant merveilleusement a la fabrication des articles de
fonte et d'acier.
SAINT-StBASTIEN nous apparut bient6t, domink par
la roche de la Motta ou du mont Orgullo, qui dresse A
I3o mitres au-dessus de la mer ses escarpements
heriss6s de fortifications A la Vauban. La t conque ,)

-64d'eau bleue qui s'arrondit a l'ouest de la ville sur une
cnarmante plage, oh se prominent les baigneurs; la
riviere Urmea qui d6boucbe a l'orient de la citadelle
et lutte incessamment contre les flots de la mer; les

promenades ombreuses, I'amphith6itre des collines
verdoyantes qui bornent l'horizon du sud, tout cct
ensemble fait de Saint-Sebastienl'une des stations'les

plus agreables, oii vient se presser la population cosmopolite des fatigues et des oisifs... Les sceurs qui
n'avaient pu venir a Irun attendaient notre Tres
Honore Pare, aussi d6sireuses que leurs compagnes de
recevoir sa b6nidiction et de lui manifester leur respec-

tueuse et filiale affection. MM. Campomar et Cruz, de
notre maison de Murguia, prirent place dans notre
compartiment et bient6t notre train s'ibranla de nouveau.
Un confrere nous parla longuement du caractere des
Basques. Strabon, nous dit-il, avait pour leurs anc&tres,
les Cantabres, une admiration m&lee d'horreur. Leur
bravoure, leur amour de la libert6, leur mepris de la
vie lui paraissaient des qualites tellement surnaturelles
qu'il y voyait une sorte de firocit6, une rage bestiale.
11 raconte avec effroi que, dans leur guerre d'indipendance contre les Romains, ils s'entre-tuerent pour ne
pas &tre rdduits en captivit6, que des mires mirent
elles-memes leurs enfants a mort pour leur 6viter les
mistres et la honte de l'esclavage, que des prisonniers,
mis en croix, entonnerent leur chant de victoire...
Nous saluons en ce moment Vilafranca.
VILAFRANCA, post6e en vedette sur une hauteur qui

a vu naitre Urdaneta, ce moine trop oubli6, ce marin
vetu du froc, auquel 1'Espagne devait les Philippines,
une des plus belles colonies du monde... Nous arrivons maintenant h Vitoria.
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VITORIA. - II 6tait neuf heures du soir. 11 fallut
r6veiller Notre Trbs Honore Pere, qui faisait l'oraison
de saint Pierre, car de nombreuses soeurs, des quatre
maisons de Murguia, itaient venues recevoir sa bendiction.
A MIRANDA, une heure plus tard, deux confreres de
notre maison de Murguia vinrent saluer M. le Sup&rieur g6neral. Is se retirirent, au depart du train, avec
M. Cruz. Nous primes alors la resolution d'observer la
regle du silence comme au s minaire interne. C'etait du
reste facile. Nous ne nous reveillimes qu'a Burgos.
BURGOS. - Je devrais dire ( on nous reveilla n, car
nous 6tions trop recueillis pour prater une attention,
meme distraite, aux choses 4e ce monde. Deux confreres de la maison de Tardajos, et de nombreuses
soeurs attendaient notre Tres Honor6 Pere. Leur presence, a minuit, dans la gare, faisait quelque impression aux employes et aux voyageurs. Un d'entre eux,
nous raconta-t-on, se demandait quel 6tait ce cardinal
que l'on recevait avec tant de solennit6... C'estle g6neral des soeurs, lui dit un Missionnaire. Ce mot de
( g6neral ), veilla sans doute dans son esprit des
images de galons, d'6pee, d'uniforme. Ses traits 6merveilles semblerent tout an moins 1'indiquer. Un general! un pr&tre-g6n6ral! on n'en voyait pas souvent a
Burgos, surtout & minuit!... Une demi-heure plus
tard, nous 6tions & Venta de Bafios.
A VENTA DE BANOS, nous efmes le plaisir de voir se
joindre a nous M. Pazos, sup6rieur de la maison de
Paredes, avec un de ses confreres.
Nous arrivimes &Avila vers quatre heures du matin.
A AVILA, nous trouvimes a la gare M. Caiio, sup6-
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rieur de la maison des Missionnaires, M. Salat,
directeur des sceurs francaises, et de nombreuses
Filles de la Charit6 de toutes les maisons de la ville;
notre Tris Honore Pere prit place dans une voiture
avec MM. Veneziani, Cario et Salat, et se rendit
directement chez les sceurs.
El Diatio de Avila, journal quotidien, avait insbr,.
la veille de notre arriv6e, en premiere colonne, un
article intitul : a El General de los Paules , et
sign6 du nom de son sympathique directeur. Je le
donne en entier.
( M. Villette, Sup6rieur general de la Congregation de la Mission et des Filles de la Charit6, arrivera.
demain a Avila.
c Cet illustre personnage vient de Paris pour
vainrer les reliques de notre patronne, sainte Th&rise de Jesus. U sera accompagn6 de ses secrtaires et de
plusieurs Missionnaires espagnols.
t C'est un honneur tres grand pour nous qui
sommes d'Avila. Aussi, nous d6sirons, d&s maintenant, les prier d'agreer 1'expression de notre bien
sinchre et bien profonde gratitude. Nous faisons des
voeux pour que leur sejour au milieu de nous leur
soit agr6able et que la Vierge des mystiques amours
rdpande sur le successeur de saint Vincent, de nombreuses graces pour l'aider . diriger les Missionnaires et les Filles de la Charit6 du monde entier.
( De la gare il ira a la maison de la M6daille miraculeuse, oit it c6dlbrera la sainte messe. II visitera.
ensuite les glorieux souvenirs de sainte Therese... Sa
r6sidence sera chez les Missionnaires...
u El Diario de Avila envoie son respectueux salut
i M. Emile Villette...
U Signk : HnRERRO. n
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Nous allimes, dans la matinee, au couvent de
Saiat-Thomas, oi les Phres se mirent gracieusement
a notre disposition pour nous faire visiter leur 6glise.
Nous y p6n6trimes au moment ot I'on achevait la
messe conventuelle. Quel curieux spectacle! De petits
moinillons assistaient religieusement A l'office. C'est
A peine si, an bruit de nos pas, qaulques ttes st towrnarent. Le clib1rant, le diacre et le sous-diacre off-

ciaient a use espece de tribune, ou, comme le disent
les Espagnols, au Coro alto, choeur superieu faisant
le pendant d'une autre tribune situ&e am feed de
1'ghlse Nousadmiramei
le maitre-aatelchf d'care
de la vieille 6cole espagnole. Cette eglise est en
gothique. feusi, avec une sele nef, un. transept et
deux rangees dechapelles.

San-Josi. - Nous allimes ensuite A San-Jose (vulgairement appel6 Madres). Nous formions uine vraie
caravane. Tnicertain nombre de sours, poussees par
un motif pieux plut6t que par la curiosit6, avaient
obtenu la permission de nous accompagner. Derriere
les portes du monastere, ferm6es A quatre ou cinq
clefs, nous dimes attendre assez Iongtemps... ; mais le
bruit de la ferraille et d'une petite clochette nous fit
bien vite oublier ces longues minutes de m6ditation un
pen agitee. Les portes s'ouvrirent et nous nous trouvames en presence de trois ouquatre religieuses, cachees
sous un voile noir assez ipais. La prieureparlait trbs
bien le francais.
Guides par elle, nous parcourumes les corridors de
ce couvent (i). Une sceur marchait gravement devant
nous en sonnant une petite clochette. Nous visitames
le refectoire, d'une austerit6 tres gaie malgr6 la tte
de mort qui se trouvait sur la table de la prieure.
( ) Cecovvean

fut.fondd .par sainte Th~rtse.

-

68 -

Nous passames a la salle de communaut 6 , ou les religieuses s'occupent a filer pendant les r6creations;
nous vimes la salle du chapitre, oi l'on conserve des
reliques de la Sainte. Rien ne fut oublie, pas m&me
la cuisine et le jardin, au milieu duquel se trouve une
petite chapelle. Il nous fut donn6e galement de voir
une de leurs chambres, sans table, sans chaise, avec
un lit bien dur et, au coin de la fenktre, un petit mur,
haut de 5o centimetres, servant de table, de chaise et
de prie-Dieu. Sainte Th6rese a 6crit tous ses ouvrages
sur une de ces tables peu confortables. Chambre bien
pauvre qui contraste avec les commodites que recherche
le monde et qui est une bien 6loquente predication. La
visite 6tait terminee; notre Tres Honor6 Pere remercia
ces bonnes religieuses de leur amabilit6 et se rendit
chezMgrl' 1v6que, avec MM. Cafo, Veneziani, et Salat.
Cathidrale.-

Pendant ce temps, j'allai a la cathe-

drale, en compagnie de l'aimable M. Moreda. Celle-ci
s'adosse a la muraille d'enceinte, que d6passe son
6norme abside en h6micycle. Elle est flanqu6e de
deux tours qui ne manquent pas d'el6gance avec leurs
fenetres gothiques et leurs petits clochetons... Le
portail de droite est orn6 de deux figures de sauvages
en granit... L'intirieur a la forme de nos basiliques

a piliers et k trois nefs. On 6prouve en entrant une
impression de beaut6 et de grandeur qui vous saisit.
On admire le double triforium de la nef centrale, les
superbes vitraux de l'abside, les bas-reliefs du trascoro d'une beaute et d'une finesse extraordinaires, les
stalles du chceur, sur lesquels sont sculptis de nombreux saints qui rappellent nos plus beaux chefsd'ceuvre. Le maitre-autel, dfi
des artistes bien
connus : Pierre Berruguete, Jean de Borgona, Santos
Cruz, est un peu monumental, mais d'un goft exquis
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avec son retable repr6sentant dix tableaux de la vie
du Christ... Avant de sortir, M. Moreda me fit visiter,
grace a la complaisance d'un gardien, la sacristie avec
sa belle voite gothique gitte par la dorure que le
mauvais goft d'une autre epoque y a fait ajouter.
Casa Cuna. - Nous allimes ensuite a la Casa Cuna,
ou nous trouvames notre Tres Honor6 Pere. Nous
fames requs par le provincial, prieur, Jos6 Maria, qui
fut plein de d6licates attentions pour nous. Un Pere
nous fit visiter les reliques de la Sainte, dans une salle
ou chapelle contigu6 a une assez belle eglise, sans
style particulier... A l'Eglise Saint-Jean, nous vimes
laa Pila n oo fut baptis6e sainte Therese.
Maison des confreres. - A midi, nous 6tions chez les
confreres. M. Cafno sut faire de cette journ e une f&te
de famille. II en 6tait I'Ame, admirablement aid6
cependant par un assistant divoue, des confreres et
des freres tres aimables. Apres le dejeuner, nous
visitimes la maison. D'un c6te elle donne .sur une
place et de I'autre sur un petit jardin. Les chambres,
vastes et bien a&rees, sont cependant d'une grande
simplicitk. A c6te de la maison, une petite 6glise,
tres bien tenue, est ouverte au public. Nous apprimes
avec plaisir qu'elle 6tait tres frequent6e, grice au zele
et au d vouement des Missionnaires.
Casa Inclusa. - a Dans la soiree, notre Tres Honor6
Pere se dirigea (et ici je traduis de nouveau El Diario
de Avila) vers la Casa Inclusa, oh eut lieu une riception
solennelle de pretres, de Filles de la Charit6, d'associations des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul et
des Dames de la Charit6 et d'un grand nombre d'amis.
4 A son arrivee, les cloches de l'6tablissement se
mirent en branle et unirent leur son argentin aux
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reception lui procura-une bien douce joie.
t
<(Apres les saluts il passa dans une salle i &aient
des
maaisons
les
reunies des enfants venues de toutes
sceurs et qui d6siraient, elles aussi, lni manifester
leur sympathie et leur affection toute filiale.
6
t On avait organis a cet effet une petite seance
litt&raire, qui commenqa par un hymne dedie a
M. le Superieur g6n6ral. Deux enfants r6citerent
ensuite un dialogue, dans lequel elles souhaitaient la
bienvenue au successeur de saint Vincent qui avait
daigne les honorer de sa visite.
a Deux autres prononc&rent un petit discours
empreint de la plus sincere affection filiale.
,t M. de la Iglesia remercia, au nom de notre Txrs
Honor6 Pere, les soeurs et les enfants de I'hommage
qu'elles avaient rendu au premier representant de la
Congregation de Saint-Vincent-de-Paul. II exprima
6galement sa gratitude aux catholiques d'Avila et a
tous ceux qui avaient contribui k la preparation de
cette fete.
SM. le Superieur ge6nral accorda un jour de vacar.zes
aux enfants et distribua aux Filles de la Charit6 un
precieux souvenir de son sejour au milieu d'eiles. I1
leur donna ensuite sa b6n6diction et se retira chez les
Missionnaires, oi il recut la visite de Mgr l'tv&que, de
plusieurs commissions du clerg6 s&culier et r'gulier et
de nombreuses personnes de marque.
c Le lendemain, il c6lbra la messe a Fh6pitai et
donna la sainte communion a toutes les sours
d'Avila.
a Sign6 : HERRERO. *
Quelques instants apres, il ntait a la gare et se disposait a prendre le tramsway qui allait le conduire
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jusqa'A Madrid. Avaat de quitter Avila, il envoyait le
billet suivant au sympathique directeur de El Diario
de Avila :
a ]mile Viilette. Sup&rieur general de la Congregation de la Mission et des Filles de la Charit6, a
l'honneur depr6senter son respectueux salut au directeur du journal El Diario de Avila, ainsi que ses plus
sinceres remerciements pour 1'article si bienveillant
<qu'il a bien voulu lui d6dier dans son journal. ,
IYAVILA A MADRLD
Nous retrouvAmes les montagnes d&nud&es (I),
dont les sommets arides ne peuvent retenir les nuages,
les coups de vent et les ouragans (2)., et dont les anrcs
.durcis laissent glisser les pluies, qui forment, non
-plus des sources cbnstantes et f6condes, des rivieres
paisibles, mais des torrents qui se creusent des ravins
oa se font de larges lits presque sans eau, semes de
rochers, coupes de barres et de guas, impropres i la
savigation. Nous arrivAmes bient6t a l'Escurial.
Ce monument, a la fois palais et monastere, est un
cowvent d'Hy&ronimites ou moines de saint Jer6me, et
une r6sidence royale. II fut bati par Philippe II, en
mimoire de la bataille de Saint-Quentin, ou Emmanuel-Philibert d6fit le conn6table de -Montmorency,
le 1o aoft 1557, jour de la fete de saint Laurent. Une
coupole, orn6e a sa base de boules de granit et poske
au centre de huit tours, surmonte ces b&timents imposants.
(x) Les Castillans oat systimatiquemeat diracin les arbres sous pritexte qu'ils attirent les oiseaux destructeurs des graines confiics i la
tetre.
(2) Le a gallego a souffle du nord-est; le a solano a semble emporter
jusqu' Burgas et aux anacs des moatagaes septentrioules 1'air embras~ de 1'Afrique.
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Une demi-heure plus tard nous 6tions a la capitale.
MADRID. - Nous trouvimes a la gare M. le Visiteur de la province de Madrid, accompagnk de
M. Bret (1), visiteur de la Colombie, de M. Mazaudon
et d'un certain nombre de confreres espagnols. De
nombreuses soeurs, toques et cornettes, avaient v.ulu,
elles aussi, honorer de leur pr6sence 1'arrivie du successeur de saint Vincent.
Apres les saluts, notre Tres Honore Pere prit place,
avec MM. Arambarri et Veneziani, dans une des voitures qui nous attendaient. Les cochers, en grande
tenue, portaient une bande dor6e (2) a leur haut de
forme. Nos chevaux nous emporterent bien vite a tra-

vers les rues de la ville et, vers onze heures, nous
arrivimes i Cbamberi, devant la Maison des co•frtres.
Une vraie grappe de figures rejouies se trouvait
comme suspendue le long du double escalier qui
donne acces k l'entr6e principale : c'6taient les confreres. Notre Tres Honor6 Pere les salua et passa
ensuite au milieu des 6tudiants, des siminaristes et
des freres coadjuteurs, rang6s sur deux lignes de la
porte a la chapelle. II aurait voulu leur dire un mot,
mais c'6tait I'heure du repas, la reception solennelle
6tait renvoy6e au soir...
Riception solennelle. - A trois heures moins quelques minutes, toute la communaut6 6tait r6unie dais
la salle des prktres. M. le Visiteur , souhaita la bienvenue

a notre Tres Honor6 Pere et lui pr6senta la

maison centrale, en lui disant qu'il avait en elle des
enfants respectueux et d6vou6s n.
Le Sup6rieur general remercia d'abord MM. Bret
(1) MM. Bret et Mazaudon venaient de terminer la visite de la mason centrale de Madrid.
(2) On m'apprit dans la suite que cette tenue Etait exclusive- eut r
servee aux dignitaires.
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et Mazaudon de la visite qu'ils venaient de terminer a
la satisfaction de tous; il salua ensuite la communaut6, en son nom et au nom du Tres Honork Pere
Fiat, de ven6ree m6moire; il rappela le divouement
de MM. Maller, Valdivielso, Arnaiz, dont il fit un
grand 6loge; il remercia enfin M. le Visiteur de la
reception si cordiale qui lui etait faite...
Cette petite seance se termina par le chant du Tyrol
(Ambroise Thomas).
Quelques instants plus tard, les confreres nous
firent visiter la maison.
Visite de la maison. - Nous parcourfmes ces larges
corridors qui relient les quatre bAtiments. Nous
vimes, au rez-de-chaussie, les parloirs, les classes
vastes et bien a&eres, la salle d'oraison longue et
etroite, ie r6fectoire, qui autrefois servait de chapelle
et dont le plafond est soutenu par des piliers, et la
belle 6glise de la Mission (i); au premier la bibliotheque, elegante avec sa balustrade et ses casiers,
riche surtout en ouvrages de theologie, la salle des
pretres, que nous connaissions deja et les chambres
destinies aux 6 trangerset aux retraitants;audeuxieme,
les appartements des etudiants; et au troisibme les
locaux du seminaire interne...
Nous nous arretames un instant aux fenetres qui se
trouvent aux extrimites des corridors. Au nord et &
l'ouest, le jardin et la cour s'6tendent jusqu'i la rue,
1i)a Cette 6glise, disent'les Annale. esfagnoles (annee g915), ne forme
pas une croix. Elle est divisee en trois nefs, separees les unes des
autres par douze colonnes indiquant les tribus d'Israel, les Patriarches
de la Loi Ancienne et les Ap6tres de la Nouvelle. Lanef du centre est
plus elevee que les laterales. Les stalles du choeur sont disposres tout
autour de l'autel pour ne pas en detruire i'harmonie et let proportions.
Au fond de Peglise, il y a une tribune pour 'oergue et les chantres...
La construction de cette eglise est basee sur les plus saines traditions
de l'architecture chrtienne en Espagne. En partie de style
gothique,
elle revtt cependant un caractere plus espagnol. a

::i
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au delI de laquelle s'elve un tres grand bitiment,

d'un aspect 6~lgant et mEme princier. C'est un h6pital tenu par les sceurs espagnoles... Au sud,ily a une
place hosselee, difonc6e, mais en voie d'amblioration
et, en face, la maison provinciale des Filles de la
Charit6 francaises, avec ses fenetres encadrees dans
une ligne blanche.
Messe de communauti. - c Le jour suivant, disent
les Annales espagnoles, notre Tres Honor6 Pere c1lebra la sainte messe i Chamberi. L'eglise 6tait toute
6tincelante de lumibres, comme aux plus grands
jours de f&te et les sons harmonieux de l'orgue emportaient jusqu'au ciel les prieres de tous les coeurs...
Le successeur de saint Vincent distribua le pain de
vie a ses nombreux enfants et, apris les dernibres
prieres, il entonna le Te Deum pour remercier Dieu
de 1'heureux voyage qu'il avait fait...
Noviciat. - c Le mercredi 28, invit6 par les soeurs
du noviciat, ou maison provinciale des seurs espagnoles, a c6l6brer la sainte messe dans leur belle chapelle, il accepta avec plaisir. , Dans la matinee, il
assista a une petite seance -littraire, ou veladita, priparee en son honneur (i).
(I)Ce fut d'abord la prire de toutes les seurs qui s'leva fervente

vers le ciel pour que les peines de notre Tres Honor Pare fussent
diminudes.
i 1' est, Padre, Virgen pura
Que tan a fondo queremos
Sufre mucho de aargura

Tine un cd!iz que el apura
Madre mia lo sabems !
Si su consuelo Maria!
i Ampdrale Virgen fie!
i Suam:af penas tantas!

Ellesluioffrirent ensuite un bouquet fait d'obeissance, de devouement, de
respect filial et luiexprimerent t la fin un d6sir trts cher aux enfants
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11 visita ensuite la maison et passa dans les classes
oi les enfants vont, au nombre de mille, recevoir I'instruction...

Velada de Chamberi. - Le soir il assista k une
seance litteraire preparbe par les jeunes gens de
Chamberi... Dans la salle des pretres, une estrade
avait et, improvisee pour la presidence. Les murs
6taient recouverts de tentures rouges coupies de
franges et galonnies d'or. Les bords relev6s et replies
dans le fond formaient un cadre charmant au portrait
de notre Tris Honor6 Pere Villette, peint par un
jeune artiste des itudes. Sur les co6ts et vis-a-vis I'un
de l'autre se trouvaient les portraits de MM. Etienne
et Fiat. De nombreuses lampes 6lectriques compl6taient I'ornementation de la salle.
A l'arriv6e de M. le Superieur g6neral, accompagn6
de M. le Visiteur, de M. Veneziani et des autres confreres, les chantres entonnerent un hymne (i), dans
lequel ils lui exprimaient leur joie et leur gratitude,
pour la visite qu'il avait daign6 leur faire.
Pendant ce temps, on lui presenta un programme
6legamment imprim6. La langue des rabbins n'6tait
pas itonnie de se trouver a c6t6 de celle d'Homere;
l'allemand se voyait entre I'anglais et I'italien. La
langue de Racine y'etait largement representbe.
de saint Vincent: celui de voir bient6t la vendrable Mere sur les
autels.

i Que a Veucrable Madre

Veamos tados ainy I•ego
En el altar ven~rda!
(I)

Rebdocsano de ji~ilo el tecro
Te salda us hijos de EsfaRa
En unisono canto que entrafaObediencia, resp•to y amor.
-Le ceur rempli d'allegesse
Vas enfants d'Espagne vous saluent
Et dans leur chant ils vous disent
Leur obeissance, lear respect et leur amour.
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L' a hermoso idioma de Cervantes
raison la premiere place (i).

y occupait avec

On dut supprimer quelques morceaux poor ne pas
fatiguer notre Tres Honor6 Pere. La seance dura
cependant plus de deux heures. Les jeunes gens rivaiiserent d'habilet6 et de science, les uns dans l'art
oratoire, les autres dans les langues, d'autres enfin
dans la musique. A noter sp6cialement trois devoirs :
saint Vincent et Ia guerre, Semblanza del Sr. Itienne,
M. Fiat et les missions de Chine.
Avec le premier, nous sommes a la guerre de Trente
ans. La politique de Richelieu triomphe, la guerre
est d6clarbe a 1'Autriche, mais bientbt de grandes miseres d6solent la France. A la guerre d&jA si meurtriere s'unissent la peste et la faim. Vincent fonde des
asiles, envoie des arm6es de charite aux. contries devastees; il a mnme la douleur de perdre plusieurs de
ses missionnaires.
Avec le deuxieme, nous assistons a l'oenvre grandiose de M. Etienne. La Congregation 6tait florissante
au moment de la R6volutioj. En France, elle comptait
huit cent vingt-quatre membres et soixante-dix-huit
maisons, mais elle ne devait pas echapper an sort
(r) Programme de la Velada :
PREMIETR ACTE

Himno de felicitacidn. - Saiudo en frances. - San Vicente y la
guerra (discours). - Mar adenlro (orfe6n), A. Brul. - Naris rectoi
(poesie latine). - Anamnisis cai sznagwa (grec). - La Marina, num. 6,
de la opera espafola (Arrieta). - Lehabkeu (hdbreu). - Semblanza del
Sr. Etieane (discours). -

(orfe6n), Kuncken.

He aqui tus hijos (oda). -

En el bosque

DEUXI-kME ACTE

El Sr. Fiat v las Misiones de China (discurs). mrnticieremo (italien). - Escenas tdrlaras(orfe6n). Riu.
der Kiudesli•- (allemandJ. -

MAi vocaciin (poesie). -

Giammai ci di- Die Stimme
Hijo g-erido,

adids! (Zortziko), Vallejos. - A joyJul talk (dialogue anglais). - Siewt
pre ta!ante (jota navarra), Larregla. - En dernim
Lien (despedida). MarcUh de San Vicete (Irigoyen)..
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comman. Les missionnaires furent disperses et les
aeuvres disparurent. La maison de Saint-Laaare fut
convertie en prison. Le mal semblait presque irriparable, lorsque M_. tienne arriva. M. ttienne se mit i
l'ceuv.re, releva les ruines les unes apres les autres et
bient6t les deux commanautis furent aussi forissantes
que dans les temps les plus prosperes.
Avec le. troisikme, nous soimmes en Chine, et nous
assistons au d6veloppement de nos missions pendant
le geniralat de notre Tris Honor6 P&re Fiat, de
v6ndr6e mimoire. Nous possedions quatre vicariats
lorsqutil fut lu : le Tchi-ly occidental, le Tchi-ly sepE
tentri nal,
Ie Tch&-kiang et le Kiang-si. Le nombre
des chrbtiens 6tait de 70000. En 1914, an moment oit
it donna sa dimissiov, le nombre des vicariats etait
de wo; cehli des chr6tiens de plus de 370 ooo; nous
avions 13o ktudiants en philcsophie et theologie,
1811 iglises et cbapelles. II y avait 240 Lazaristes,
39 districts, 208 r6sidences, 16 skipinaires pour les
externes (9 grands et 7 petits) (1). Ces progres, il est
vrai, on les constate 6galement dans les autres congregations; et ils ne furent pas non plus sans sacrifices,
car nous efimes des martyrs.
Nous ne pourrons jamais oublier cette seance qui
fut pour nous un vrai r6gal, soit par la diversit6 des
sujets, soit par la grandeur des sentiments qu'ils
exprimaient.
VISITES DANS MADRID. -

Lorsque mes occupations

me le. permettaient,, j'allais volontiers rendre. une
petite visite au palais de la rue « Fernandez de la
Hioz n ou anu chAteau, de, la rue a Montera ). L'un et
l'autre respiraient la gaiet6 et attiraient comme un
aimant. La franche cordialit6 qui y regnait.en faisait
(i). Annales, 1914.
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des lieux de ddlices. M. Tubeuf se mit a. ma disposi-

tion pour me faire visiter Madrid. Je tiens, ici, a lui
en exprimer ma plus vive reconnaissance.
Madrid est assise sur un plateau onduleux de sable
et d'argile qui s'leve de plus de ioo metres depuis le
rio de Manzanares jusqu'au canal de Lozoya. Elle est
coup6e par des rues assez larges qui, en certains
endroits, donnent l'illusion de nos boulevards.
Le Retiro. -

Nous allames d'abord an a Retiro a

jardin de 143 hectares de superficie), oi les avenues
ombragees, les allies soigneusement alignees, les
sentiers perdus dans des coins retires permettent a la
gent paresseuse, de passer quelques moments delicieux... Au milieu du jardin, nous trouvimes unmagnifique etang, qui n'etait du reste qu'un bassin artificiel entouri de quatre appareils hydrauliques.
Basilica de Nuestra Senora de Atocha. -

Nous visi-

tames ensuite le Pantheon (i), contigu a la basilique
de Nuestra Sefiora de Atocha qui est a peine commenc6e. Nous y vimes la tombe de Canalejas.
En revenant nous nous arretimes quelques instants
A l'h6pital franqais. 1I me fut donn6 un autre jour de
visiter l'6glise San-Francisco (2), une des plus belles
de Madrid, dont nous admirames les portes et la coupole orn6es de belles fresques; la cath6drale 'de
Nuestra Sefiora de la Almudena; et la cour du palais
(i) Le Pantheon, une simple cour, contient les mausolees de F. X. de
Castancs, due de Baylen (1756-185a); Jose Palafox, le ddfenseur de Saragosse; Canovas del Castillo, etc.
(2) m San-Francisco, suivant le Baedeker, fut &rig6 en panthdon-national, en vertu d'un decret de 1837 qui n'entra en vigueur qu'en 1869.
Mais la a Comision de inauguraci6n a ne parvint pas k y deposer les
restes de Pelyo, Guzman, Cervantes, Lope de Vega, Herrera, Velazquez et Murillo... Les autres depouilles qui y avaient etC rassembl6es
durent Wtre en majeure parties rendues sur des reclamations, de sorte
qu'il n'y en a plus depuis 1881. *
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royal (i) ouh nous pimes voir la relive des soldats...
Maison provinciale des Saurs franfaises. - Notre
Tres Honori Pere c6l6bra plusieurs fois la sainte
messe A la maison provinciale des Sceurs franqaises,
oih il eut une reception non moins enthousiaste et non

moins filiale qu'au noviciat. D'un c6te et de 1'autre,
les sceurs formaient une couronne a son arrivee et
I'entouraient des plus d6licates attentions. Ici, c'&tait
une chapelle plus simple, moins riche, mais bien
eligante aussi. On y priait volontiers.
11 assista a une petite f&te de famille. On lui dit
en termes tres dblicats combien on etait heureux de
recevoir la visite de Celui que le ciel leur avait donne
pour Pare.
Que pouvons-nous offrir au Pere venern
Qui nous aime et nous suit a 1'6gal de ses filles?
Qui se plait parmi nous et se veut entour6
De visages d'enfants, de joie et dejeunesse?
Les dons de la nature sont nombreux, surtout sous
le beau ciel d'Espagne. Mais leur choix est fait... elles
offrent :
.....

la belle rose

La seule dont le coeur en ce beau jour dispose...
Fleur de reconnaissance et de pieux souvenirs
Fleur an divin nectar....

Entre les plus choisies, les plus vraies, les plus fines
Rose i l'Fclat vermeil et... rose sans ipines !

Du reste elles n'oublient pas que des liens sp6ciaux
unissent notre 'Tres. HonorBPere . 1'Espagne :
Et pour notre Province, c'est bien chlre gloire
De pouvoir proclamer que, de tous vos travaux,
C'est Elle qui recut autrefois les primices.
(l) K Le Palais royal s'eave sur une hauteur quidomine le Manzanares
et occupe l'empla:emcnt d'un ancien palais commenc6 par Philippe II
mais incendie en 1734, lequel avait &son tour succ6d6 k IAlcazar des
Maures. Ces btiments dont les six etages sont rduitsi une ozdonaance
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HORTALEZA (I). ( Le 4 mai, notre Trbs Honor6
Perealla aHortalezaavec M. Veneziani, M. Horcajada,
assistant de la maison centrale, et MM. Sierra et Sola.
La communaut6 I'attendait a la porte. Apres les saluts,
il visita la maison et alla au r.fectoire o~i il donna
Deogratias.A la fin du repas les jeunes gens chanterent
la , Fantasia espafiola ) d'Antoine Llanos. Dans la
soiree, il visita la magnifique campagne et assista a
une s6ance litteraire (2;) . J'ai 6et d6sole de ne pouvoir,
moi aussi, jouir de cette fete de famille. J'adresse
cependant nies plus chaudes felicitations aux chers
philosophes et je me permets de leur dire tout bas,
tout bas A l'oreille, pour que M. le Sup6rieur g6neral
ne I'entendepas, que notre Tris HonorB'Pere fut tres
content de la visite qu'il leur fit.
Notre Tres Honor6 Pere avait rendu visite a Mgr
I'Archeveque de Madrid, au Nonce, a 1'Ambassadeur,
A Mgr de Sion. II n'aurait pas voulu repartir sans voir
ses chores filles de Valdemoro. Mais sa sante l'obligeait
a certains m 6 nagements. II se fit done repr6senter par
le digne M. Veneziani qui y recut un accueil enthousiaste (3).
(A suivre.)
de style rustique surmontee d'une autre a pilastres corinthiens, offrent
.un aspect grandiose. *
(1) Hortaleza sert de maison de campagne et en "mnme temps de
seminaire de philosophie. Elle est & une heure environ de Madrid.
(2) Annales espagnoles, annee 19t5.
(3) Les sceurs remercierent M. 1'Assistant de sa visite (de esta visita
tan grata), mais elles le prierent de dire I notre Tres Honor6 Pere
qu'elles itaient mecontentes de ne pas avoir le bonheur de le voir Al bueno Padre General
... .......................
Le dice sentimos muctho
No ha venido por aqui...
Une idle giniale se prasente a leur esprit. Ne pourraient-elles
pas
aller le voir en aeroplane?
No podriames ir a verle
Todas en areopiano?
Mais pourquoi se lamenter ? M. 'Assistant repr6seate le Trts
Honor6-
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IRLANDE

Lettre de M. Patrice BOYLE, supirieur du siminaire
des Irlandais de Paris, i M. ROBERT, secritaire
genural.
7 janvier 1916.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
L'id6e m'a et6 exprimbe, qu'une petite notice sur
les services spirituels rendus par les Missionnaires de
la province d'Irlande aux troupes britanniques pendant la guerre actuelle peut intiresser les lecteurs des
Annales. C'est pourquoi j'ose vous adresser a ce sujet
les details qui suivent.
En temps de paix, le gouvernement britannique
autorise la nomination d'aum6niers militaires catholiques avec le rang et les appointements d'officiers. La
provision faite pour l'armbe de terre 6tait suffisante;
celle pour la marine laissait ý d6sirer; aussi les ve^ques ont souvent fait des reclamations a ce sujet.

C'est sur la proposition de I'autoritt ecclisiastique
que le gouvernement agr6a la nomination des aumbniers. En vertw d'un d6cret de Ia Sacr6e Congregation
de la Propagande du 15 mai g1o6, les aum6niers de
I'armie britannique, de terre et de mer, sont places
sous l'autorite de l'archev6que.de Westminster qui
leur accorde les pouvoirs pour le saint ministere, &
Pere... Cel leur suffit... Elles le prient de dire & la Tra Honorde
Mere qu'on attend avec impatience sa visite.
Causdo ~ regrese a Frania
Tirs Honorie Mere) de nuestra tarte
..... Digalj•
Qua esprfasotra visita...
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l'exception des aumn6iers des troupes en Irlande, aux
Indes, et en Afrique du Sud qui regoivent les pouroirs de 1'ordinaire du lieu de leur residence.
La provision faite pour le temps de paix se trouva
6videmment insuffisante pour le temps de guerre:
aussi des la d6claration de la guerre, les eveques se mirent en ceuvre afin de trouver des aum6niers pour les soldats catholiques. Le gouvernement de sa part se
montra tout dispose A accepter des aum6niers en
nomibre suffisant pour I'armie de terre ainsi que pour
la flotte; et il voulut bien agr6er les prktres proposes
par Leurs Eminences, le cardinal Logue pour 1'Irlande et le cardinal Bourne pour la Grande-Bretagne.
L'on agit de mime a I'6gard des eveques d'Australie

et du Canada. Maais a proportion qu'augmenait
1'armne, le besoin d'aum6niers se fit plus urgent; et
dans un appel pour aum5niers volontaires adress6 au
clerg6 d'Irlande, le cardinal Logue s'exprime ainsi :
a Enjustice, l'on doit remarquer que le manque d'aum6niers ne peut pas etre mis k la charge des autorit6s
du ministere de la Guerre, qui sont disposkes a
agreer les nominations necessaires. * (Tablet, 15 novembre I915.)

Afin donc de trouver des aumaniers en nombre suffisant, les 6v&ques ont fait appel au clerg6 seculier et
r6gulier. C'est ainsi qu'il fut fait appel aux Missionnaires de la province d'lrlande.
Le premier appel fut adresse aux missionnaires
d'Australie, et quatre ou cinq jeunes confreres se sont
montr6s prets a y repondre. Parmi ceux-ci le vice-visiteur fit chaix de M. Stanislas Power, qui, aussit 6 t
agr66 comnm aum5nier, accompagna les troupes
d'Australie aux Dardanelles. Ensuite un appel fut
adresss aux Missionnaires en Irlande dont vingt se
sont offerts pour servir comme aum6niers.
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Parmi ces volontaires, le visiteur fit choix de
M. E. S. Cullen, de la maison de Blackrock; de
M. Simon Hegarty, de la maison de Cork, et de
M. Jean Gill, du siminaire dcs Irlandais & Paris. Ces
trois confreres se trouvcnt actuellement avec l'arm6e

britannique au nord de la France. Un autre confr&re
irlandais, qui dans le temps avait fait foncticn d'aum6nier temporaire de la flotte a Salonique, est venu
de la province occidentale des Etats-Unis, et se
trouve avec les forces britanniques en MBditerran&e.
Partout ces aum6niers ont eti accueillis avec le plus
grand respect de la part des officiers, et leur ministere
aupres des soldats a .et beni.
Dans une lettre publi&e au BulletinpfaoissialdeSaintVinceitSkeffield (janvier 1916), M. Power raconte ses
experiences anx Dardanelles, ainsi qu'il suit: a Pendant que j'6cris, je vois de mon trou la mer argent&e
a quelques mitres. A quelques milles plus loin,j'apercois 'ile d'Imbros, et a environ 20 milles plus loin
i droite, 'ile de Samothrace oiL aurait passe saint
Paul, et le moat tlie, haut d'environ 4 ooo pieds. Pendant pros de quatre mois, il a fait plus chand qu'i
Queensland en Ctk : pas un seul jour de pluie. Nous
habitons sur le flanc de la montagne, dans des ravins
qoi descendent jusqu'A la mer. Deux fois par jour,
d'habitude, nous nous baignons, a six heures du matin
et a neuf du soir. La nourriture est admirablement
bonne, eu 6gard aux milliers de bouches a nourrir. En
haut de ces ravins se ttouve, pour ainsi dire, la ligne
de feu. C'est pourquoi nous sommes habituks a la
musique des fusils, au tonnerre des canons, et an fracas terrible des shrapnells.
Mon bataillon (de Queensland et Tasmanie) est au
repos apres quelques jours de service actif dans les
tranch6es. Parmi les blesses, j'ai vu des blessures horri-
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bles. Mais la vaillance de nos soldats m'inspire des
sentiments d'humilite. C'est pour moi une consolation
d'exercer le saint ministere aupres d'eux; et dans notre
ravin (ravin r6serv6), je c6lebre la sainte messe tous
les dimanches; les samedis, je confesse dans les tranch6es de sept a neuf heures.
Plusieurs centaines assistent la messe, et de trente
a quarante, y compris les officiers, y communient
chaque fois. Les soldats chantent les hymnes admirablement. Le service religieux c6l1bre sur le flanc d'une
declivit6 donnant sur la mer est tres 6mouvant. L'autel
est creus6 au flanc de la colline, et personne ne saurait
redire & la maniere dont se font les ceremonies prescrites par les rubriques.
Un aambnier a beaucoup & faire aux enterrements
qui se font la nuit. Le brancardier et moi, nous avons
di descendre dans la fosse avec les chers defunts pour
6viter les tirailleurs plac6s sur la colline en face. Une
fois seulement, j'ai failli etre frappe par un shrapnell;
quelques metres me s6parerent d'une mort instantan6e.
Nos Queenslanders sont des gars splendides. Ils se sont
couverts de gloire imp6rissable. Ils sontgais, prompts,
ardents, comme leur pays d'origine, sans peur et a tous
6gards, des soldats magnifiques.
Telles sont les experiences de M. Power aux Dardanelles; non moins interessantes sont celles de
M. Cullen sur le front, an nord de laFrance, avec l'armee
britannique. Dans une lettre a son frire, qui a &ti
publi6e au Tablet (16 octobre 91i5), il parle de la
bataille de la colline 70, h la fin de septembre.
u De ma vie, 6crit-il, je n'oublierai la bataille de la
colline 70. Les horreurs en d6passent toute description. Figurez-vous un court chemin tellement encombre
de morts et de mourants que ceux qui en taient charges
pouvaient a peine les retirer pour laisser passer les
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canons et les voitures d'ambulance et cela au milieu
des cris des agonisants, et vous aurez une id6e de la
situation. La veille de la bataille, au soir, j'ai parcouru
le terrain pour confesser et distribuer la sainte communion, soit a travers les champs, soit dans des dibris
de maisons en ruines, le long de la ligne. C'6tait
triste de voir ces braves gens bient6t apres fauches,
et encore plus triste de voir d'autres jeunes officiers
pour la plupart, et m&me des officiers superieurs que
je connaissais bien, mais pour lesquels, 6tant presbytiriens, je ne pouvais rien faire quant au spirituel,
morts ou horriblement mutil6s.
4 Je m'attendais A des horreurs, j'avais d6ej vu des
blessures atroces; mais jamais je ne m'6tais imagine
rien de pareil. J'ai eu la consolation de donner les
sacretments a environ dix-neuf Allemands, et je trouvai
une vraie satisfaction de pouvoir les confesser en allemand, car ils ne savaient parler ni l'anglais ni le francais. Le carnage continua au milieu d'un temps
effroyable; pluie, boue noire, et tous les autres obstacles
imaginables. C'6tait une grande victoire, mais une victoire tres sanglante.
a Les Allemands furent tout simplement fauch6s;
des compagnies entiires se sont rendues.
- u Avec les gaz, les bombes, la baionnette, les coups
de fusil et. de canon, les obus explosibles, la pauvre
nature humaine n'avait pas de chance, et des debris
des corps meconnaissables en furent le r6sultat.
« La bataille commenajpar quatre jours de bombardement, suivis d'une journ6e et d'une nuit de bombardement intensif. Durant ce temps - un canon tous les
3o a 4o metres faisant feu sur des points distants de 4
& 6 milles - je passai le long de I'artilleric pour confesser et donner la sainte communion. A minuit, avec le
capitaine Kenny, n6 a Londres de parents irlandais,
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j'arrive A cheval A notre batterie. A mon arrivee, Ie
colonel venait d'etre tu6 par un obus. Le major, deux
capitaines, et seize hommes 6tant catholiques, je les
confessai dans un petit trou; et c'etait bien 6mouvant
de voir le major (fils de Lord Belham), ses deux capitaines, et tous les artilleurs catholiq:es, communier A
genoux derriere leurs canons, et faire avec moi a haute
voix leurs actions de graces A minuit. Ces courses sans
doute fnrent bien prrilleuses, mais n'est-ce pas pour
cela qu'on est pretre? Quand je vous dis que les obus
&clataient tout autour, vous comprendrez pourquoi je
demande toujours des prieres. Le matin suivant, je
passai a une autre batterie dont le major Hanna, un
Irlandais protestant, me dit que nous autres, pr&tres,
nous sommes toujours A chercher nos hommes.
t Quand j'eus fini aupres des soldats catholiques, il
m'emmena a ses gros canons, et me dit: a Puisque nous
" sommes des Irlandais tous les deux, nous allons f&ter
a notre rencontre en tirant un coup n, et en mon
honneur, il tira deux volees de coups de canon. )
Places dans des situations analogues, M. Hegarty
et M. Gill ne se sont montres ni moins zei1s ni moins
intrepides que M. Cullen et, sans doute, M. Mac Carthy
ne leur aura ced6 en rien en Mediterranee.
An temps de saint Vincent, il y a eu aussi des
guerres, et le saint a employe, entre autres, ses pr&tres
irlandais au service des victimes de la guerre. Collet,
dans sa Vie de saint Vincent, fait mention de la bravoure
d'un confrere irlandais de jette 6poque, M. Cruoly.
c Cet homme courageux, icrit Collet, a fait pour les
pauvres ce que les h6ros de ce monde n'oseraient pas
faire pour la gloire. 11 traversa les fleuves, marcha nupieds, passa a travers les troupes, 6tonna par son intripidit6 les amis et les ennemis. a Du haut du ciel,
saint Vincent n'est pas insensible aux malheurs causes
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par la guerre actuelle; il se rejouit des services charitables rendus par sa famille spirituelle,'et sans doute
ii rend graces a Dieu que ses enfants irlandais, comme
les autres, n'ont pas degener& de la bravoure de leurs
devanciers.
Les Soeurs.de la Chariti de la province Anglo-Irlandaise out aussi en leur part dans le soulagement des
souffrances des victimes de la guerre. En Angleterre,
elles rendent des services aux blesses a l'h6pital, et
quelques-unes sont venues sur le continent pour le service des ambulances. Des soeurs anglaises, a l'h6pital
de Dunkerque, ont continu6 leur travail aupres des.
bless6s sans 6tre effrayees par les bombes lancies par
les canons et par les zeppelins de l'ennemi.
La guerre, dit-on, est glorieuse pour le soldat, mais
combien plus glorieuse pour ceux qui, par charit6,
s'exposent au peril. Mais quelque glorieuse que soit la
guerre, elle nous fait plus appricier le bonheur de la
paix et nous excite a dire avec plus de ferveur : Dona
nobis pacem. Dans I'attente d'une paix glorieuse et
durable, je demeure, Monsieur et tres cher Confrere,
votre tout d6vou6 confrere.
Patrick BOYLE.

ITALIE
VOYAGE DU TRES HONORI PERE VILLETTE
(Suite)
Nous avons racont6 dans le dernier numdro le sdjour du.
Tres Honor6 Pere, k Turin; voici la suite du voyage.
StJOUR A PLAISANCE
Lundi 3o novembre 1914. -

Aprbs Turin, notre iti-
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n6raire marque une station a Plaisance; ce n'est pas
le chemin 'direct pour Rome, mais M. le Supbrieur
general veut aller chercher M. Ricciardelli, le nou-

veau procureur g6neral pres le Saint-Siege et le presenter lui-meme au Souverain Pontife.
Le college de Plaisance, que nous appellerions plut6t le grand seminaire de Plaisance, est de fondation
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antique et honorable. C'est le grand cardinal Alberoni qui, en 1751, le fit construire, le dota et en confia
la direction a nos confreres. Tout garde son empreinte.
Les corridors sont spacieux comme des avenues;
ils n'ont rien de nos petits corridors 6triqus ; Ie r6fectoire est vofit6 comme les salles basses de nos chiteaux du moyen age; la bibliotheque offre surtout a
nos regards de respectables in-folio qui contrastent
avec nos petits bouquins; la salle de communaute est
orn6e de grands tableaux et entour6e de venerables
stalles en bois qui rappellent celles des chanoines et
aupres desquelles nos chaises en paille paraissent bien
mis6rables; a se prelasser dans ces bois anciens, on se
sent de la famille d'un cardinal.
'11 ne faut pas croire cependant que tout soit vieux
dans ce college; il renferme 6galement nova et vetera:
il y a un vaste cabinet de physique, un observatoire
astronomique, une salle 6lev6e oi I'on fait le bulletin
m6t6orologique.
La chapelle est grande comme une eglise; les
chambres que nous occupons ne manquent pas du confort moderne; elles ont calorif&re et 6lectricit6, elles
ont surtout ce cachet artistique qu'on retrouve partout
en Italiei sur leurs murs sont accroch6s non pas de
magnifiques cadres dorbs avec des chromos, mais des
cadres ordinaires avec des chefs-d'oeuvre des grands
maitres.
Mardi i1 ddcembre. - Nous faisons un pelerinage
6mu aux appartements qu'occupait le cardinal fondateur : on a laiss6 les choses telles qu'elles 6taient de
son vivant; ce sont les memes tentures, les m&mes
meubles, les memes tableaux, c'est un petit mus6e.
Un des v6enrables confreres de la maison, M. Fronteri, est mourant; le Trbs Honor6 Pere va le voir, lui
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adresser quelques paroles d'encouragement et lui
donner la benediction de saint Vincent.
Les etudiants sont r6unis pour offrir leurs vaeux
a M. le Superieur g6enral; ils le font en latin et en italien; le Tres Honor6 Pere s'excuse de ne pouvoir r6pondre dans la belle langue de Dante; il rappelle les
gloires du collkge Alberoni; il parle des visites faites
par ses prdicesseurs; il vante la forte education que
l'on regoit en cette maison oh les 6tudiants font trois
ans de philosophie et de sciences, trois ans de dogme,
trois ans de morale, sans etre d6tournis de leurs 6tudes
par la fr6quentation du monde puisque pendant ces
neuf annies ils ne vont jamais en vacances; en terminant, le Tres Honore Pere rappelle ddlicatement que
M. Veneziani, qui l'accompagne, a fait ses etudes en ce
meme college. Apres cette allocution 6cout&e avec
une respectueuse et sympathique attention, les jeunes
gens chantent diff6rents morceaux et nous partons
pour Rome, emportant de Plaisance un souvenir fort
agr6able.
VOYAGE DE PLAISANCE A ROME

Le voyage s'effectue sans accident; pendant que
M. Veneziani catechise un jeune soldat, j'essaye d'emplir ries yeux de toutes les beaut6s de la nature; nous
traversons les Apennins la nuit, par un splendide
clair de lune qui permet de contempler le spectacle
sauvage et grandiose; ce ne sont que viaducs, cascades,
ponts; malheureusement des tunnels trop nombreux
emprchent d'en jouir completement.
Le jour reparait; nous sommes dans la campagne de
Rome, nous nageons en pieine luminre, on comprend
ce que Chateaubriand a dit quelque part : t Vous avez
sans doute admire dans les paysages de Claude Lor-
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rain cette lumiere qui semble ideale et plus belle que
nature? eh bien! c'est la lumiere de Rome. n Cette
campagne de Rome nous rappelle a nous, enfants de
saint Vincent, les touchantes missions que nos confreres, les premiers compagnons de notre bienheureux
Pere, ont faites aux bergers de cette caimpagne; je me
rappelais les missionnaires attendant les pAtres le
soir dans leurs cabanes, les instruisant pendant qu'on
preparait le souper, les faisant prier Dieu et puis,
quand venait l'heure du repos, se couchant aupris
d'eux sur des peaux de brebis.
Mais d'autres pensees viennent bient6t nous occuper;
on apercoit le magnifique d6me de Saint-Pierre, nous
approchons de la ville eternelle, de la capitale du
monde catholique oh se troave le chef visible de
giglise militante, ou sont les corps de saint Pierre et
de saint Paul et de miliers d'autres martyrs. Cette
pensee attendrissait saint Vincent jusqu'aux larmes
comme il en ait la confidence quelque part; il serait
difficile de n'ere pas emu quand on foule aux pieds
cette terre b6nie.

S JOURA ROME
Mercredi 2 dicembre. - Nous trouvons a la gare
M. Alpi, visiteur; M. Fontaine, supbrieur de la maison
internationale et quelques confreres. Une voiture a
deux chevaux qui nous fera prendre pour des cardinaux nous transporte a l'Apollinaire, nouvelle residence des confreres italiens.
Aprms avoir saluh les confreres et les freres, nous
allons dire la sainte messe dans I'-glise Saint-Apol'
linaire. Elle a t6construite par l'architecte Fuga. Le
pape Benoit XIV en a pose la premiere pierre en 1742
et I'a consacr6e en 1748. Le pape Pie X, de sainte
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memoire, y a requ la consecration 6piscopale. L'6glise
n'a qu'une nef de 39 metres de long sur 13 metres de
large. Le maitre-autel en marbre precieux renferme
les reliques des saints martyrs Eustratius, Auxence,
Eugene, Mardarius et Oreste dont la fete tombe le

ROLME. -

Apollinaire.

13 d6cembre. Le tableau de saint Apollixaire, plac6
au-dessus du maltre-autel, a &6 peint par Graziani de
Bologne. Les peintures de la voote sont l'ceuvre
d'Etienne Pozzi.
L'6glise actuelle a fait place a une ancienne 6glise
b¼tie en 772 et qui fut quelque temps titre cardinalice.
On vne6rail sous le porche de l'ancienne 6glise une
peinture de la Vierge. Ce porche a iti converti en
une veritable chapelle, placee devant la porte de
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1'eglise actuelle et mesurant 21 mitres de long sur
8 metres de large. La peinture de la Vierge existe
toujours : Marie est assise avec majeste sur un tr6ne;
elle soutient des deux mains l'Enfant Jesus qui benit
de la main droite et qui tient un oiseau dans la main
gauche. Le visage de la sainte Vierge est tout ce qu'il
y a de plus d6licat et gracieux; l'Enfant Jesus est
tres beau, il semble donner son amour et r6clamer le
n6tre. Toute la composition, les poses des personnages,
les plis des robes, les contours, tout revele le pinceau
d'un maitre. Le P. Cordara S. J. pense que c'est
l'ceuvre de Pierre de PNrouse.
Par decret de la Congr6gation des Rites (7 juin 1891),
on fait la fete de la manifestation de cette sainte
image au 13 fivrier et on y honore Marie sous le titre
de Reine des ap6tres, parce que les ap6tres Pierre et
Paul sont a ses c6tes. C'est un gage de benediction
pour nos chers confreres de la maison.
Apres avoir aehev6 la sainte messe, ious visitons
la maison de nos confreres : elle est remarquable par
ses souvenirs et en elle-m6me. Ce palais a et6 la risidence du college germanique puis du seminaire romain; lorsque Pie X eut fait construire pour ce dernier un nouveau bitiment pres de Saint-Jean-de-Latran,
il donna S.aint-Apollinaire a nos confreres qui
devaient quitter Monte-Citorio. Une belle inscription
latine grav6e sur le marbre et plac6e sous le medaillon du pape difunt rappelie cette donation royale.
M. Alpi nous fait admirer les escaliers commodes,
les ampies corridors, les grandes salles; les travaux
d'amenagement ne sont pas encore termines, ils sont
conduits ayec intelligence: on construit un certain
nombre de chambresdestinies recevoirles ordinands;
nousmontons sur la terrasse d'oiA l'onjouit du panorama de Rome.

SAINT VINCENT DE PAUL

(Br•ccei)
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Apres la visite de la maison, nous allons tout
d'abord saluer le premier pape, saint Pierre, dans sa
magnifique basilique. Je n'entreprendrai pas de la
dicrire, tout le monde la connait ou en a entendu
parler. On ne ressent pas la meme impression que dans
nos cathedrales gothiques; ce n'est pas un demi-jour
mysterieux qui porte a la priere, c'est une abondante
lumiere qui remplit de joie; on est sollicite de regarder a droite et a gauche. Tout est grand et somptueux
depuis la coupole jusqu'i la Confession de saint Pierre
et aux nombreux tombeaux des Souverains Pontifes.
Quelque chose cependant me touche plus que tout le
reste et fait un contraste saisissant. Le pape Pie X ne
s'est pas r6serv, de place en vue; il a voulu &tre
enterre dans la crypte; mais au-dessus de 1'endroit oi
repose son corps, sur le pave de 1'6glise, tout pres
d'un des quatre piliers de 70 metres de tour qui supportent la coupole, on a plac6 une croix a peine visible; les touristes ne s'extasient pas devant ce signe,
mais en revanche, il y a quelques Romaines qui sont
agenouilles et qui prient; c'est plus impressionnant
que toutes les femmes en marbre qui ornent les monuments des papes.
Nous recitons le Credo a la Confession de saint
Pierre, nous baisons le pied de sa statue en bronze,
nous saluons saint Vincent parmi les fondateurs
d'ordre et nous parcourons l'immense edifice, puis nous
revenons a l'Apollinaire.
L'aprbs-midi, visite a a maison Saint-Vincent, via
dei Bresciani, 32, fondie par le marquis Patrizzi; il
v a des &coles, un ouvroir, un fourneau 6conomique;
c'est la que se donnent les retraites pour les soeurs de
Rome et que se r 6 unissent les Dames de la Charit&.
Apres avoir salu la respectable soeur Guize et ses
compagnes, nous allons chez le cardinal Bisleti.
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II est un peu de la famille, nos confreres ont 6t6
ses professeurs de franeais; il a v6cu a Saint-Nicolas

'IIi

ROME. -

Saint-Nicolas.

aprbs sa nomination cardinalice; il.nous accueille
avec la simplicite d'un Lazariste; cependant il a tout
le d6corum reqltis chez les princes de 1'iglise; il faut
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traverser plusieurs salons avant de parvenir a la
chambre oi il reoit; l'une de ces salles offre cette particularite qu'un des fauteuils est tourn6 vers le mur,
vers le portrait du pape vivant, c'est la salle du tr6ne,
c'est Ie fauteuil qui serait reserv6 au Souverain Pontife
s'il venait; la pense est d6licate et touchante; on
retrouve cette particularit6 chez tous les cardinaux.
De chez le cardinal Bisleti, nous nous rendons a la
maison Saint-Joachim, qui a &t6 fond6e en I893; il y a
.un asile, un ouvroir, une buanderie, une association
ae mires chretiennes, des patronages. Le cardinal
Bisleti est le confesseur de cette maison, m&me des
enfants. Mme Merry del Val, la mere de l'ancien
secr6taire d'Etat, est une des bienfaitrices de cet
6tablissement. Nous sommes accueillis par des chants,
une toute petite offre un souvenir et nous passons
entre une double. haie d'enfants. La superieure est
malade; le Tres Honor6 Pere va lui adresser quelques
paroles de consolation et la benir.
En sortant de la, nous jetons un coup d'eil dans
I'glise Saint-Joachim : une belle mosaique represente
tous les peuples de l'univers offrant cette 6glise a
L6on XIII il'occasion de son jubil6 episcopal.
Nous traversons ensuite le Pincio; c'est le beau
jardin et la belle promenade de Rome; on y-voit un
grand nombre d'6tudiants eccl6siastiques qui viennent
y respirer un pen au sortir de leurs cours.
Le coup d'ceil du sommet du Pincio A l'heure oi
nous sommes, c'est-a-dire au coucher du soleil, est
magnifique: on voit a ses pieds la ville de Rome; tout
pres, la place du Peuple; plus loin, au dela du Tibre
qui serpente, le d6me de Saint-Pierre, le chateau
Saint-Ange; un peu partout des d6mes, des tours, des
terrasses, des colonnes; a l'horizon, des collines
plantees de beaux cyprus. II parait que nous sommes sur
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l'emiplacement des jardins de Lucullus. Notre cocher
a soin de nous promener dans les jardins de la villa
Borghese qui sent contigus.
Nous faisons une rapide apparition A la Maisox
internationaie;les jeunes gens, trop pen nombreux,
saluent le Tres Honori Pere dans le parloir de la

maison, et nous continuons nos courses. Signalons les
visites au cardinal vicaire et au cardinal Vannutelli :
il serait trop long de rapporter tout ce qui s'est dit
d'intiressant dans ces visites et dans celles qui suivront;
qu'il suffise de dire que partout le Trbs Honori
Pere a 6t6 accueilli avec une tres grande affabilit6;
partout on s'intbresse la Congregation, aux Filles
de la Charit6, on promet de hiter la cause de la ven6rable Mere, on demande des nouvelles du bon Pere
Fiat, on parle de la guerre, etc. M. Veneziani, qui
connait les petits usages, ne manque pas de donner une
bonne piee a chacun des valets qui nous ont gard6
fidalement le chapeau pendant la visite. Pointd'argent,
point de suisse.
Le soir, nous avons bien m&rite notre repos; nous
assistons a la priere en commun, oii le Superieur, suivant l'ancien usage, annonce seulement le commencement de chaque priere que chacun poursuit mentalement; les Italiens sont conservateurs, ils ont gard6
quelques pratiques qui nous reportent loin en arriere
et qui nous font croire que nous sommes encore an
temps de saint Vincent.
Jesdi 3 dicembre. - Nous allons A la Chancellerie
Pontificale. C'est un immense carr6 d'aspect severe
comme la plupart des palais de Rome. Au rez-dechaussee, des fenetres romanes grillkes; au premier
6tagi, des fenetres romanes encore, mais surmont6es
d'un encadrement horizontal; quelques pilastres
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viennent rompre la monotonie des lignes; pour toute
d6coration, les armes pontificales iun angle du palais.
A l'interieur, une belle cour a ciel ouvert, entourie
d'arcades romanes au rez-de-chaussee et au premier.
Ce palais appartient encore au Pape.
Nous gravissonsl'escalier d'honneur, oih fut assassini
le ministre Rossi, le 15 novembre 1848; le palais etait
alors le siege du parlement romain. Nous avons salui
les principaux personnages qui habitent ces lieux,
d'abord le cardinal chancelier chez lequel nous succedons au ministre de Prusse, puis les cardinaux, les
secritaires des Congr6gations des Rites, de la Consistoriale, du Concile, des Religieux. Une des visites les
plus intiressantes fut celle a Mgr Lafontaine, alors
secr6taire des Rites, actuellement patriarche de Venise;
il n'est terrible que pour les saints qui veulent se faire
beatifier; pour nous qui ne convoitons pas cet honneur,
il est on ne peut plus aimable, enjou6, voire m~me
malicieux, mais d'une bonne malice. Avant de quitter
le palais, nous visitons la salle des Academies et la
salle des Cent jours, ainsi appelee parce qu'elle fut
achevie en ce laps de temps; c'est la, parait-il, que se
signent les pieces de la chancellerie romaine.
Le soir de ce jour, on visite quelques cardinaux,
quelques maisons de swaurs; celle de la rue Sainte-Suzanne, fondee en 1866, par le marquis Patrizzi et qui
vit &l'enseigne de la Providence, comprenant un asile,
des 6coles, un ouvroir, un orphelinat, la visite des
pauvres dans quatre paroisses oit les infirmes sont
innombrables et oil les conversions d'anarchistes,
de socialistes a l'heure de la mort ne se comptent
plus.
L'une des plus interessantes ceuvres confibes aux
Filles de la Charit6 de la maison Sainte-Suzaane est
certainement l'oeuvre des ( ciociare , oudes t modelle,.
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Le premier nom leur vient de leurs chaussures, le
second de leur metier le plus ordinaire.
Les a cioce ,, sont des sandales d'une espece particulire, puisque a leur semelle sont attach6es des
bandes de toile qui, apres avoir recouvert le pied, se
croisent et montent en se croisant encore le long de la
jambe qu'elles protegent jusqu'au-dessus du mollet :
le tout est maintenu en place par des attaches egalement de toile. La r6gion oit rkgnent les a cioce », s'appelle par consequent a Ciociaria » et elle s'6tend de
Velletri au Lyris ou Garigliano.
Mais les a ciociare a dont nous parlons viennent de
Saracinesco, d'Anticoli Corrado et de Tivoli : depuis
plus d'un sicle, ces jeunes filles avaient appris a venir
a Rome pendant l'hiver, pour gagner leur vie : elles
sont presque toujours la seule ressource de toute
la famille, qui a 6migre avec elles, s'entassant dans
de miserables taudis, jusqu'a ce que 1'e6t ramine tout
le monde au pays, pour les petits travaux que permettent leurs terres, si on peut donner ce nom a des montagnes d6nudees et arides. Le gagne-pain des a ciociare ), a Rome, consistait dans la vente des fleurs
dans les rues et quelquefois les aum6nes des passants,
mais surtout le metier de a modeles n, puisque leur

type et leur costume les faisait rechercher par les
artistes pour la a pose » dans leurs ateliers de peinture
et de sculpture.
On comprend facilement les dangers de cette espece
de vagabondage et de mendicit6 qu'etait la vente des
fleurs dans les rues, et ceux du metier de a pose n dans
les ateliers. L'oisivet6 de longues heures etait le
moindre. En 1907, on r6alisa enfin le vceu, formule
en vain plusieurs fois, de venir en aide aux 4 ciociare ).

Un comit6 de dames fut constitu6, des fonds furent
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recueillis, et l'on fonda un i laboratoire a oi les u ciociare », apres les courses fatigantes de la rue, trouveraient un peu de repos et un abri contre le froid, le
vent, la pluie, en meme temps que l'6ducation de leur
intelligence et de leur coeur. L'ceuvre a it confiee aux
Filles de la Charit6 de la maison Sainte-Suzanne; mais
le laboratoire se trouve a la place Barberini. 11 reste
ouvert a toutes les heures du jour, et on y donne la
refection de midi aux A ciociare , qui y passent deux
heures de suite. On y a institue des classes pour 1'instruction elementaire et on y soigne l'Mducation morale
et religieuse; on y enseigne differents ouvrages d'aiguille et de crochet, et les cciociare, reqoivent, i la fin
de la semaine, le prix de leur couture on broderie,
apprenant ainsi a se procurer le pain de chaque jour
avec le travail de leurs mains.
Les resultats, obtenus a force de persiverance, sont

tris consolants, et c'est justement qu'on a appeli cette
4euvre la , redemption des &ciociare ,. Beaucoup de

vendeuses de fieurs ont abandonni le metier et les
u modUles » ne posent qu'avec les precautions requises

et jamais plus pour le nu.
Les jeunes filles qui frequentent le laboratoire sont
environ cinquante. Un prtre leur donne une fois par
semaine I'instruction religieuse; elles s'approchent des
sacrements tons les mois, et font, chaque ann6e, une
petite retraite.
Nous poursuivons notre visite par la maison on hospice des Estropies, fond6e par le chevalier Voghera,
continuee par le prince Rispoli et par la Congregation
de charith de Rome; il y a soixante-sept estropi6s.
bossus, paralyses; i y a salle d'operations, cabinet de

radiographie, chambre de massage et de gymnastique,
cabinet de cure electrique, etc. Un certain nombre de
mares allaitantes viennent diner pendant qu'on. fait

prendre un bain a leurs bb&s: on vient d'6tablir I'oeuvre de la goutte de lait.
Tout pelerin de Rome doit visiter les sept grandes
basiliques: nous avons deja prii a Saint-Pierre de Rome,
allons ce soir continuer ce que beaucoup de saints faisaient tous les jours; nous voici Sainte-Marie-Majeure,
la basilique liberienne de Notre-Dame-des-Neiges,
une gglise patriarcale; sa facade ne manque pas d'un
certain charme; il y a une loggia oi le Pape donnait
autrefois la binediction le 5I aofit; 1'extbrieur de
1'abside est assez original. L'inttrieur de I'eglise est
brillant avec son pave ancien, son plafond tris riche,
ses colonnes ioniques, la mosaique de I'arc de triomphe
et le maitre-autel en porphyre. Deux des chapelles
lat1rales sont d'une incomparable splendeur. SainteMarie-Majeure, qui garde la creche du Sauveur, est
ainsi appelee parce qu'elle est la plus grande des
Cg!ises de Rome consacrees A Marie; on dit que sur
cent soixante 6glises a peu pros qui se trouvent dans
Rome, presque cinquante sont consacries Ala Mjre de
Dieu.
Nous allons A Sainte-Croix-de-Jdrusalem, moins
somptueuse que la prce6dente, mais pr6cieuse par les
reliques de la Passion. Dans une des chapelles de
la crypte, nous lisons : In hanc capellam sanctam non
possunt intrare mulieres sub paena excommuxicationis.

En sortant de Sainte-Croix, nous longeons les vieux
murs de Rome; nous arrivons A Saint-Jean-de-Latran,

que nous visitons en d6tail. Nous nous arretons avec
complaisance devant le monument r6serv6 aux restes de
Leon XIII; j'essaye de me rendre compte des travaux
dont il est par'e dans le Br6viaire a la fete de la Dedicace de cette 6glise; je comprends enfin que Leon XIII
voulant agrandir l'iglise a fait reporter la vieille
abside au dela du transept, a restaure la vieille
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mosaique vetus musivum et a orni Ie tout d'un plafond
lambriss6 lagueari et contignatione; ce latin en termes
techniques m'avait toujours intrigue, j'en ai maintenant la clef; il parait que Leon XIII a d6pens6 5 millions tour ces restaurations.
Cette 6glise, d'apris une inscription en gros caracthres, est omnium urbis et orbis eccesiarum mater et
caput.
Nous revenons a notre demeure, mais sur notre
route se dresse le Coliste, immense amphith6itre de
16o metres de long sur ISo de large, oia tant de martyrs ont vers6 leur sang. C'est un monument colossal
de 5o metres de haut, comprenant quatre 6tages,
des gradins innombrables et pouvant contenir cent
mille personnes. 11 a subi la degradation du temps;
tel qu'il est, il est encore magnifique. On le quitte &
regret, on croit entendre les mugissements des fauves,
les priires des chretiens, les cris de la populace; l'imagination 6voque les empereurs debauch6s qui contemplent d'un ceil distrait les gladiateurs les saluant
avant de mourir, et l'on s'en va triste, le cceur gonfeI
en songeant que c'6tait l1Ie peuple civilis6 par excellence.
Nous suivons maintenant la voie sacrie, la voie oil
sont passes les gendraux i qui le senat accordait les
honneurs du triomphe. On se recueille, on rappelle les
vieux souvenirs classiques, c'est dommage qu'on ne
les 6tudie pas a Rome. Je n'ai jamais si bien compris,
que ce soir-la, ce que c'etait que la majeste du peuple
romain.
Vendredi 4 dicembre. - C'est jour de jetine a Rome;
cela ne nous detourne pas de nos peregrinations;
visites A des maisons de sceurs, a des cardinaux ou
secretaires de congregations, pelerinages a quelques

-

109 -

6glises, achats d'objets de pi&t6 que nous ferons b6nir
lors de. 'audience du Saint-PAre, voilI le bilan de la
journee.
Les maisons visitees sont les Zoccolette, la mis6ricorde Saint-Philippe, l'Addolorata et le conservatoire
Torlonia.
La maison des Zoccolette remonte Innocent XII, qui
la fit construire pour les petites mendiantes de Rome.
Les sceurs en ont la direction depuis 1866, grice a
Mgr de Merode. Outre leurs ceuvres habituelles, elles
sent charg6es de distribuer les aum6nes du Saint-Pere;
pour le couronnement de Benoit XV, elles ont recu
1oo ooo francs i ripartir entre les pauvres. La seur
superieure nous montre un pianola, don du pape
Pie X.

La maison Saint-Philippe, continu6e par la comtesse
Cerasi, comprend on atelier de couture et de broderie
avec buanderie et repassage, sans compter la visite
des pauvres et les cat6chismes aux enfants des ecoles
communales. Le Tres Honor6 PNre adresse un mot
aux grandes et leur donne sa ben6diction.
L'Addolorata est un grand et bel h6pital avec une
riche chapelle; il a &t6 fond6 par le comte et la comtesse Cerasi pour les vieillards des deux sexes. Les
sceurs se r6unissent a la salle de communaut6 et le
Tres Honore Pere leur redit ce qu'il a d6jh dit dans
beaucoup d'autres maisons, le d6vouement des sceurs
de France appliqu6es aux soins des blesses militaires.
SLe conservatoire Torlonia est sous la direction des
soeurs depuis x85o; il y a 6o orphelines, 25 vieilles,

un h6pital ophtalmique oil l'on fait avec succes Pop&ration de la cataracte, un dispersaire, une pharmacie,
des &coles, an asile qui compte 3oo enfants, un patro-
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nage, le tout entretenu par la munificence de la
famille Torlonia.
Que ne puis-je dire les bonnes conversations que
nous avons eues chez les cardinaux Tecchi, Giustini,
Rinaldini, Vico, Lega, van Rossum et d'autres que
j'oublie? C'est un v6ritable charme.
Nous avous un petit incident : nous sommes menaces
d'une greve; notre cocher trouve que nous le faisons
trop travailler; nous dipassons les heures r6glementaires qu'on impose aux cochers de Rome, lesquels ne
sont pas de fer; ce bon cocher, tout en paraissant ne
plaider qu" sa cause, nous donnait une leqon de moderation : Qui veut voyager loin menage sa monture.
Samedi 5 dicembre. - Matinee perdue ou gagnee
suivant le point de vue auquel on se place. Matinee
perdue, car nous avons attendu deux bonnes heures a
la porte d'un personnage; nous 4tions presses, nous
voulions partir chaque quart d'heure et chaque quart
d'heure le valet nous disait : un moment, patience,
on va vous recevoir; or, lorsque le valet vint nous
dire que le moment si longtemps attendu 6tait enfin
arrive, on nous dCclara que c'6tait trop tard, que
l'on nous recevrait un autre jour; done, matinee
perdue. Mais cependant, sans sortir des bornes de la
modestie, nous pouvons dire que nous avons 6ti tres
patients et que nous avons pris ce contretemps de fort
bonne humeur, par consequent, matinee gagnee. Ce
qui 6tait le plus regrettable, c'est qu'un diner d'apparat
avait lieu a 1'Apollinaire; passe encore pour le diner;
mais des invitations avaient &t6 faites, le diner etait
fixe i midi et jusqu'a une heure nous fimes balances
entre la volont6 de partir pour ne pas causer de d6rangement a nos excellents confreres et invites de l'Apollinaire et la crainte de manquer de politesse envers un

-

III

-

personnage en partant lorsqu'il serait sur le point de
nous recevoir. I1 est difficile de contenter tout le monde
et son pere. Heureusement nos confreres italiens ont
devine notre situation delicate et ils ne se sont pas
formalises de notre retard; apres nous avoir attendus
quelque temps, ils out fait ce qu'ils devaient faire, ils
ont dine sans nous et quand nous sommes arrives apres
le repas nous n'avons pas trouvA que des os.
Cette apres-midi, il y a acadimie dans la salle des
fetes. Les jeunes gens chantent du Perosi, du Palestrina; ils lisent des devoirs en prose et en vers, en italien, en latin, en francais; nous entendons des odes, des
sonnets, des allegories en italien,-- malheureusement
je n'y comprends rien -; il y a de belles pieces de vers
latins; il y a des morceaux francais, tout cela fait
honneur aux 6tudes faites dans la province.
Nous sommes heureux de reproduire ici les principales penses de la r6ponse faite par le Trbs Honore
Pere.
c Le sentiment que j'ai 6prouv,,lorsque l'Assemble
m'a choisi,a 6te un sentiment d'humiliation tres profonde en me voyant devenir le successeur de saint
Vincent, le successeur des sup6rieurs generaux. Je n'ai
pas 6prouv6 la moindre tentation d'amour-propre ou
d'orgueil. Je vous demande de prier afin que je ne
gite pas l'oeuvre de saint Vincent.
c Actuellement j'eprouve un sentiment de reconnaissance. Je vous offre mes remerciements les plus affectueux pour votre esprit filial et respectueux qui vous
fait me traiter comme le reprisentant de Jesus-Christ,
comme le successeur de saint Vincent.
ccSi les circonstances me l'avaient permis.je n'aurais
pas attendu quatre mois pour venir. Mon cceur me faisait un devoir de venir saluer le Souverain Pontife et
les confreres de nos trois provinces d'Italie, parce
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qu'ils ont toujours tenu une tres grande place dans la
sollicitude des superieurs g6neraux et parce qu'ils ont
fait du bien et ont gard6 l'esprit de saint Vincent qui
leur avait 6tC communique par les hommes les plus
chers a notre bienheureux Pere.
, Saint Vincent a envoy6 en Italie ses disciples les
plus vertueux et les plus 6minents, MM. Le Breton,
Codoing, Almeras, Jolly, Berthe; plus tard M. Couty
y est venu pour s'occuper de la cause de biatifcation
de saint Vincent; tous ces fils du coeur de notre Pere
ont suscite des Missionnaires de tres grande valeur qui
ont laiss6 les souvenirs les meilleurs et kcrit quelquesunes des plus belles pages de l'histoire de notre Congregation. A Genes, a Turin, a Rome, a Naples, il y a
eu des saints, MM. Durando, de Andreis, Folchi,
Mgr de Jacobis. A Rome, les Missionnaires ont exerce
une influence considerable sur le clerg6 et vous avez
entendu le Pape Benoit XV vous rappeler, il y a quelque temps, tout ce que les anciens ont fait pour lui. II
y a dans ce pass6 des Missionnaires de Rome une
grande gloire, une noblesse qui les oblige. Que les
jeunes imitent les anciens et que l'avenir r6ponde au
pass6! Que les Missionnaires soient toujours les dignes
formateurs du clerg6 par les exercices des ordinands,
par les conferences, les retraites
( Vous avez change de maison. Monte-Citorio restera
une maison glorieuse dans les Anmales, et je voudrais
que 1'Apollinaire Ifit pour Monte-Citorio ce que le
nouveau Saint-Lazare a itd pour lancien.
« De l'ancien Saint-Lazare sont sortis des Missionnaires vaillants, mais, a part Madagascar, leur zAle s'est
borne h l'Europe. Du nouveau Saint-Lazare sont sorties
des legions de Missionnaires qui ont kti en Asie, en
Afrique, en Am6rique et actuellement notre mission de
Chine est une des plus florissantes qui soit dans le
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monde entier. Le bien qu'on y fait est immense, le bien
qui reste a faire est incalculable. Plaise a Dieu que ce
qui est vrai du nouveau Saint-Lazare le soit de SaintApollinaire et qu'il sorte de cette maison oui nous
sommes des Missionnaires qui aillent non seulement
en Espagne et en Amerique, comme les anciens de
Monte-Citorio, mais dans les cinq parties du monde.
Docete omnes gentes.
( Pour realiser ce souhait, je demande a Notre-Seigneur de multiplier chez vous les vocations et de vous
remplir de l'esprit sacerdotal et apostolique, afin que
vous depassiez les Missionnaires qui vous ont precedes.

Vous avez beaucoup de bien A faire, il faut le faire et
le faire toujours mieux.
, Vous avez les moyens matiriels: une belle et grande
maison, une des plus belles de la Congr6gation. Je
voudrais qu'elle ffit au point de vue ecclesiastique et
religieux la premiere maison de la Compagnie-apres
la Maison-Mere cependant.
" Je garde un bon souvenir de ma visite; je vous promets de revenir vous voir souvent.
« Je remercie M. le Visiteur du devouement avec
lequel il a travaille et il travaille actuellement A restaurer la maison et A l'adapter A sa nouvelle destination.
( Je remercie la Providence qui m'a donn6 un aide
precieux en la personne de M. Veneziani, sorti de
Monte-Citorio.
« Je suis tres heureux de vous presenter le cher et
excellent M. Ricciardelli comme procureur pres le
Saint-Siege. Je le connais depuis quarante et un ans;
je l'estime et je l'aime beaucoup.
QJe remercie Mgr Mladenoff qui a bien voulu, par
sa presence, rehausser l'6clat de cftte academie.
c II me reste A vous remercier tous et a me recommander A vos bonnes prieres.
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SJ e desire vouslaisser un petit souvenir de mon passage : une statue de la Vierge miraculeuse que 1'on
placera dans l'escalier principal. n
La seance est terminee. Nous apprenons que notre

audience du Saint-P&re est fixee pour demain onze
heures.
Le temps qui reste aprss la seance est employe
comme d'habitude; notre temps vaut mieux que celui
des AmEricains: il est d'or, a ea juger par la maniere
dont nous lemiployons. Je continue a donner quelques
detaiis sur les maisons de steurs visitees, sans cependant
garantir qu'il ne s'est pas glissi quelque errtur dans
la mention de ces vi sites au jour le jour : ayant nglig6,
en effet, de prendre note sur l'occurrence de ces visites,
il se peut que je me trompe par rapport an jour.
L'icole Aldobrandini-Sarsinaa &t6fond6e en 1867 par
le prince de ce nom et par son 6pouse Francoise de
la Rochefoucauld.
L'hospice Sainte-Marthe du Vatican a e'touvert par
L6on XIII; il a recu un grand nombre de pelerins
venus pour les grandes cre6monies religieuses de Rome.
M. Misermont a l'amabiliti de m'accompagner a
Saitt-Paulkor les murs. Le caractere de cette 6glise
est la somptuosit& et la richesse des materiaux. Toute
la beaute est au. dedans conmme dans la plupart des
6glises de Rome. L'interieur est vaste, le plafond est
d'une richesse incalculable.
DimascAe 6 diecmbre. - C'est le grand jour; nous
allons voir le successeur de Pierre, le vicaire de JesusChrist. Cependant pour ne pas perdre les moindres
moments qui sont si pr6cieux i Rome, je continue
ce matin mon pelerinage aux sept basiliques, je
vais voir celle de Saint-Laarent hos ses mur. Elle se
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compose de deux 1glises juxtaposees; elle renferme
le tombeau de Pie IX; ce bon pape a d6fendu qu'on
dipensit plus d'une certaine somme pour sa s6pulture;
aussi est-ellesimple et contraste-t-elle avec les superbes
s6pulcres des papes de Saint-Pierre et de Saint-Jeande-Latran; mais la piete des fidles n'a pas voulu que
les cendres de ce saint pape fussent oubli6es et elle a
ornm d'ex-voto incomparables les murs de la chapelle
oi il repose; je prie ici comme j'ai pri ai la croix qui
marque la s6pulture de Pie X et je demande a Dieu de
glorifier ces deux siens serviteurs afin qu'un jour nous
puissions dire d'eux : Dum essetsummuspontifex terrena
non metuit.
On revient vite a Saint-Nicolas-da-Tolentino, oi les
voitures viendront nous chercher pour le Vatican; on
prend le manteau de cer6monie et l'on part. Nous
sommes cinq qui'accompagnons le Tres Honor, PNre :
MM. Veneziani, Ricciardelli, Fontaine, Misermont et
votre serviteur.
Comme nous entrons en voiture, nous sommes oblig6s
de faire le tour de Saint-Pierre; nous franchissons de
nombreuses portes, on se croirait au moyen Age : a
chaque porte, des soldats avec des costumes comme
ceux que nous voyons sur les manuels d'histoire des
quatorzieme et quinzieme siecles. Nous arrivons dans
la cour Saint-Damase; nous pouvons nous faire une
petite idee de la grandeur du Vatican; on dit qu'il y a
onze mlle chambres, vingt cours, deux cents escaliers.
Un gendarme nous demande le billet d'audience;
nous gravissons un superbe escalier; A chaque palier,
il y a un garde suisse arm6 d'une hallebarde. Nons
voici dans la salle Climentine; il y a un poste de gardes
devant la monumentale cheminee; cette salle est appelIe
Climentine parce qu'elle a et6 peinte sous Clement VIII;
nous passons a la salle des sediarii, ceux qui portent la
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sedia; ils sont habill6s de rouge; ils nous aident a faire
notre derni re toilette. Nous traversons un grand nombre
de salles; dans l'une, il y a des gendarmes; dansl'autre,
un piquet de la garde palatine; voici la salle des Araszi
ou tapisseries: il y en a trois qui couvrent les murs : la
pecheresse aux pieds de Notre-Seigneur, le Christ
gu6rissant les malades, la resurrection de Lazare; elles
sont un don de la France; les Bussolanti ou cambriers
laiques sont habituellement dans cette salle; voici la
salle des gardes nobles toute couverte de tentures en
damas rouge; nous nous arr&tons dans la salle du tr6ne,
c'est li que se font les predications de l'Avent. Nous
attendons la notre tour; il y a l'archeveque de Syracuse,
une famille dont la dame est en noir avec mantille suivant
l'itiquette. De temps en temps, une sonnerie retentit,
des monsignori s'empressent, notre tour approche; on
nous fait traverser deux ou trois antichambres; enfin, le
Tres Honor6 Pere est appel6 par le maitre de chambre;
en attendant que nous le soyons nous-memes, nous
prions, nous regardons les meubles de la chambre, nous
causons a voix basse; enfin aprbs vingt minutes, on
vient nous chercher : nous traversons la chambre oi
mourut Leon XIII, le 20 juillet 90o3, la salle du tronetto
oh le Pape recoit les souverains et les ambassadeurs,
nous voici dans la salle oi se trouve le Souverain Pontife, il est a peu de distance de la porte d'entree, nous
faisons les trois genuflexions riglementaires, nous
baisons la mule du Pape; le Tres Honor6 Pere nous
presente et chacun baise l'anneau du Souverain Pontife; il nous fait signe de nous lever. M. Fontaine
ouvre la boite qui contient le cadeau qu'on offre au
Souverain Pontife; c'est une superbe broderie en or
faite en Chine; on la deploie. Pendant qu'on explique
au Pape les beautes de cet ornement, j'en profite pour
satisfaire ma curiosit6; je contemple le Saint-Pire .
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loisir; il est de taille au-dessous de la moyenne, ses
cheveux ne grisonnent pas encore, il a l'air tout jeune,
il parait timide; je considere la salle oi nous sommes,
elle est grande et large, tout encadree de bibliothbques
vitr6es; une longue table en occupe le milieu, elle est
surmont6e d'un lustre reraarquable; le plafond est a
caissons; la salle peut avoir 15 metres de long sur une
dizaine de large.
Quand on a fini de faire ressortir le fini de 1'execution dans la broderie de Chine, la richesse des materiaux employes, le Pape dit malicieusement : " Si la
dame qui est venue tout a I'heure l'avait vue, elle aurait
fait sans doute un p6ch6 d'envie ,, et regardant son
maitre de chambre qui est vis-a-vis de lui, ( il voudrait
bien l'avoir, lui aussi, il ne l'aura pas. Nous la mettrons
sur cette table oui elle fera bien, en attendant, elle restera expos6e sur ce fauteuil. , Le Saint-Pere parle et
comprend le francais sans difficult6. Chacun alors
implore des grices sp6ciales, des benedictions pour
ses parents, amis, pour les objets que nous avons apport6s; Benoit XV alors se recueille, il nous b6nit tous et
chacun en particulier et nous nous retirons le coeur
plein de joie.
II y a aujourd'hui grande r6ception ala Maison
internationale Saint-Nicolas; nous avons a diner Leurs
Eminences les cardinaux Vannutelli, Vico, Bisleti,
Mgr Verde, Mgr Virili, Mgr Vaneuville, les confreres
de Saint-Apollinaire. Un diner a la francaise nous
remet de nos emotions de la matinee. A la fin du repas,
le Tres Honor6 Pere se leve et prononce le toast suivant :
IMINENCES,

Je viens d'avoir le tres grand bonheur d'etre requ
en audience privee par Notre Saint-Ptre le Pape Be(
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noit XV qui s'est montr6 vraiment bienveillant, je
dirai meme plus que bienveillant. Faisant allusion i
mon election recente, il a daigni me dire que nous
sommes freres dans le geniralat, et puisque j'ai 6t0

elu avant lui, il a meme ajoute que j'etais son frire
aine.
< En ce moment, nous avons le tres grand bonheur
aussi et le trts grand honneur d'avoir a notre table
tout le Sacr6 College represente dans chacun de ses
ordres par un cardinal 6veque, par un cardinal pr&tre,
et par un cardinal diacre.
c Son Eminence le cardinal Vincenzo Vannutelli a
toujours t6moigne une grande bienveillance aux enfants de saint Vincent. Aussi je suis heureux de lui
dire ici toute ma reconnaissance, et j'aime a rappeler
particulierement le grand honneur qu'il nous a fait
1'ann6e pass6e en voulant bien accepter l'hospitaliti
dans notre Maison-Mere lorsqu'il est venu a Paris pour
les solennites d'Ozanam.
o Le cardinal Vico aussi a toujours ete pour nous
plein de bienveillance depuis le temps oit il a 6td en
Espagne, -avant, je neconnais pas son histoire,-mais
je viens d'apprendre que lorsqu'il 6tait a Constantinople avec S. lEm. le cardinal Vannutelli il s'est montr6 un ami d6vou6 des enfants de saint Vincent. Surtout nos confreres d'Espagne lui doivent une grande
reconnaissance, et je le sais par experience. J'etais l1

quand le cardinal Vico accepta de consacrer I'eglise
de la Communaut6 des Soeurs A Madrid. Et k son
retour d'Espagne, il nous fit l'honneur de nous demander I'hospitalite a Paris.
( Quant au cardinal Bisleti, je ne veux rappeler que
ceci : c'est qu'il est un peu notre cardinal. Lors de

sa promotion, c'est ici, a la Maison internationale, qu'il
est venu attendre le chapeau cardinalice. Le Saint-
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Pere nous dit, a cette occasion, a M. Fontaine et A
moi: a Vous ktes menaces d'avoir un cardinal chez
vous. , Menace tres agr6able et qui heureusement se
r6alisa. J'ajoute que le cardinal Bisleti est tout particulierement des n6tres puisqu'il est affli 6 la Congr6gation.
i Mgr Virili, j'en ai la confiance, reussira a faire
mettre bient6t sur les autels la vin&rable Louise de
Marillac, la vaillante collaboratrice de saint Vincent,
qui a si bien merit6 de la France et meme, je le dis
avec fiert6, du monde entier. En ce moment mime
trois mille Filles de la CharitA soignent les pauvres'
soldats en France; et dans les autres pays belligerants
il y en a beaucoup. Nous sommes profondement reconnaissants A Mgr Virili et nous esperous que son zele
inlassable et kclaire ne tardera pas a noas procurer la
joie tant souhait&e.
a I1est vrai qu'il y a aussi le promotor fidei, celui

que nous appelons en francais d'un nom assez vilain,
I'avocat du diable. Et on dit que Mgr Verde est un
promotor frudentissimus, quelques-uns xmme ajoutent
tenacissimus. Pour moi, je suis heureux de savoir la
cause de la v6enrable Louise de Marillac entre de
telles mains. Dans le proces de canonisation de saint
Vincent, le promotor fidei 6tait Prosper Lambertiniqui
devint plus tard Benoit XIV. Je me r6jouis de ce que
dans le proces de b6atification de Louise de Marillac,
le promotor soit un homme comme Mgr Verde, d'autant
que je suis loin d'ignorer toute la bienveillance qu'il

nous porte.
, Et mainteuaat je voudrais dire un mot du coeur.
Mgr Vanneuville a 6tmon el1ve au grand saminaire
de Cambrai. Quand il a ete envoyi a Rome, je m'en
suis grandement rejoui. Mgr Vanneuville je voudrais
qu'il fht un peu sourd en ce moment) 6tait un de nos
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meilleurs eleves de Cambrai et je l'ai toujours beaucoup aims pour son vif attachement au Saint-Siege.
Ici i Rorm, il est vraiment a sa place, dans ce poste
oi brillent toutes ses rares qualit6s et oh il reprisente
digr.ement non seulement Cambrai, mais toute la
France.
( Pour moi, je suis a Rome pour affirmer la volonti
des enfants de saint Vincent de rester toujours fideles
Sla ligne de conduite que leur a trac6e leur saint Fondateur. On dit de lui dans les litanies composees en
son honneur qu'il demeura jusqu'i la mort tres uni i
la chaire de Saint-Pierre. A sa suite toute sa famille a
ete et sera toujours 6troitement unie au chef supreme
de l'-glise, le Souverain Pontife.
" Aussi je marquerai
cette journ6e d'un caillou
blanc, car elle m'aura et&particulierement pr6cieuse
par les joies qu'elle m'aura apport6es et elle laissera
dans mon Ame un souvenir d6licieux. n
L'apres-midi le Tres Honor6 Prre, vraiment infatigable, doit donner une conference aux Soeurs; je vais
visiter le Forum. Pour celui qui a fait ses etudes classiques, il n'y a pas de lieu plus celkbre au monde: l1
se tenaient les corices, le Senat y avait sa curie, les
orateurs les plus celibres y ont parl, des temples
fameux s'y 6levaient et me voici a parcourir, a admirer
la prison Mamertine, le temple de la Concorde (c'est
lk que Cic6ron lanca son fulgurant quousque tandem),
le temple de Vespasien, I'are de Septime Severe,
les rostres, le temple de Saturne oi se gardait le
Tr6sor public, le soubassement de la borne milliaire
en or, la basilique Julienne qui avait 1oo metres de
long et oil se trouvaient quatre tribunaux, le temple
de Castor et Pollux, le temple de Vesta, la maison des
Vestales, la Regia, habitation du grand Pontife, le
temple de Romulus, la basilique de Constantin, la
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basilique Emilienne; ce ne sont que des ruines sans
doute, mais combien 6loquentes et que de choses elles
rappellent. Nous montons au Capitole; nous apercevons enferm6s une louve qui symbolise celle qui aurait
allait6 Romulus et Remus et un aigle qui rappelle
la promptitude des legions romaines. La formule
S. P. Q. R. s'6tale sur les murs, redisant I'antique puissance du Senat et du peuple remain : Senatus populus
que romanus.
7 dicembre. - Nous devons avoir aonze heures la
grande audience publique du Souverain Pontife. La
matinee ktant'libre, j'en profite pour aller dire la sainte
messe aux Catacombes de Saint-Calixte.
Je pars de bon matin; la temperature est fraiche;
je passe pres du Colis6e, pres de la maison de SaintGregoire; de tout c6t6 des ruines imposantes, en particulier les thermes de Caracalla; je franchis la porte
Saint-Sebastien,mevoicisurlafameuse voie Appienne,
la reine des voies. A droite et a gauche, des aqueducs,
des tombeaux, des colombaires, ici la petite chapelle
Domine quo vadis, ailleurs des souvenirs profanes;
voici quelques cypres, c'est I'entree de la catacombe
Saint-Calixte. On m'attend, grace a l'amabilit6 de
M. Fontaine qui a fait avertir bier au soir. Je descends
les degres d'un escalier, mon guide me. conduit a la
crypte Sainte-C6cile, oi tout est pr6par6 pour la sainte
messe : un petit autel est adoss6 contre le mur, il
n'est pas plus luxueux que ceux de nos confreres qui
disent la messe dans les tranch6es : je suis du reste
dans une tranch6e, le jour me vient faiblement par
un lucernaire presque au-dessus de ma t6te. A droite
de mon autel, dans un cubicule, une statue couchee de
sainte C6cile; en face de moi, trois fresques de style
byzantin; en haut, un portrait de sainte Cecile: elle a
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la position des orantes, les bras etendus; elle semble
jouir de la vision beatifique, son regard parait plonger
dans l'infini pour y contempler les merveilles de Dieu.
Au-dessous de cette peinture, il y a plusieurs graffites
traces par des pelerins il y a quinze si~cles; la plupart
de ces noms sont suivis de la mention pretre, indigne
pretre; plus au-dessous encore, derrire la croix et les
chandeliers de mon autel, je remarque a gauche une
figure de Christ, ceuvre d'une main novice, a droite
un 6veque revktu du pallium. La messe dite en pareil
lieu est 6motionnante: il semble que les martyrs sont
a mes c6t6s, les premiers chr6tiens derriere moi et
les persecuteurs a l'eatree de la catacombe.
Apres mon action de grices, un frtre trappiste
s'offre a etre mon guide, et nous voici engag6s dans
le labyrinthe des salles, des chemins, des cryptes,
des ambulacres. Nous admirons la crypte des papes
ou furent enterrbs les Souverains Pontifes depAis
saint Ziphyrin jusqu' la paix de Constantin; les
marbres dont elle 6tait rev6tue ont disparu, les
loculi sont vides, on voit encore la place de l'autel, les
socles des colonnes, l'arcosolium du fond. Plus loin
un cubicule a la voute duquel Orph6e joue de la lyre
devant deux brebis. Nous voici dans un immense ambulacre le long duquel sont disposees sym6triquement

des chambres qu'on appelle chambres des sacrements,
parce que les fresques semblent repr6senter quelquesuns des sacrements. Tout le long des couloirs, il y
a des inscriptions grecques et latines donnant le nom
du d6funt, exprimant des souhaits : t Dors en paix, vis
dans le Saint-Esprit, etc.

n; il y a des ancres, des

colombes, des bons pasteurs, des orantes surtout qui
semblent de merveilleuses et touchantes apparitions.

Nous tournons dans tous les sens; les locali, la crypte
dýe Miltiade, le cubicule de l'Ocean d6filent devant
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mes yeux ravis. Mais il ne faut pas abuser de l'amabilit6 du bon frire; je lui dclare qu'en voil assez; je
croyais que nous allions mettre une demi-heure pour
revenir a notre point de depart; il ne nous fallut pas
cinq minutes grice a des petits sentiers de traverse; je

revois la lumiere du soleil; je vais saluer le Pere abbe,
je cause du pays avec un compatriote et je reviens les
yeux remplis de douces et saintes images.
Tous les enfants de saint Vincent qui sont a Rome
s'acheminent par petits groupes vers le Vatican; nous
nous r6unissons d'abord dans la salle Climentine; j'ai
le temps de contempler le costume bizarre des soldats
du Pape avec leur casque A pointe ou leur toque, leur
hallebarde ou leur ep&e, leur tunique, leur culotte
avec des bandes rouges, jaunes, bleues. Au bout d'un
certain temps, on nous fait entrer dans la vaste salle du
Coxsistoire. Au fond, il y a un tr6ne en bois pr6cieux
orn6 des statues de saint Pierre et de saint Marc; c'est
un cadeau des habitants de Venise a Pie X. Nous pre-

nons place le long des murs de cette salle : d'abord le
Sup6rieur general et les Missionnaires, puis les Filles
de la Charite et enfin les Dames de la Charite. On
annonce l'arriv6e du Souverain Pontife, nous nous
mettons a genoux. Benoit XV fait son entree accomgn6 du majordome, du maitre de chambre et de deux
gardes-nobles; il fait le tour de la salle, il donne son
anneau i baiser a chacun des assistants, disant un
petit mot a la plupart, causant plus longuement avec
plusieurs; le tour achev6, Sa Saintet6 se place devant
le tr6ne et puis se met A parler en italien avec grande
bonhomie, accompagnant son discours de gestes expresifs; voici ses paroles :
Nous sommes heureux de l'honneur que les trois
families de saint Vincent rendent a notre personne.
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N~uus nous rIjouissonsavec clles du bien qu'elles font.
Leur nombre manifeste du reste la ,ieprosparede leurs

wxures. Nous voyons, en effet, dans cette assemble,.
des Missionnaires tres jeunes. Cela nous console et
nous donne l'espoir qu'ils rempliront leur minist&re
avec zele. Nous voyons aussi un grand nombre de
Filles de la Chariti : elles sont si nombreuses qu'il
nous est facile de comprendre la place importante
qu'elles occupent a Rome. Ausssi nous nous rojouis-

sons du bien qu'elles font dans notre ville. Nous remercions egalement les Dames de la Chariti. Elles poss'dent, elles aussi, la charite de saint Vincent dans
leur ceur : Aux trois familles et a leur tres digne
Superieur general nous accordons, bien volontiers,
noire bienveillance. Le Sup&rieur gin&ral est votre
Pere commun. Vous tous, vous 9tes sous sa direction.
Cependant, comme il n'est pas toujours avec vous, pen-

dant son absence vous avez besoin d'un tuteur. Eh
bien! votre tuteur, ce sera le Pape. Nous vous promettons de veiller sur vous avec un soin jaloux. Nous et
votre Supirieur, nous sommes bons amis et nous
serons toujours d'accord. (Applaudissements.)
Comme signe de notre bienveillance et afin que le
Seigneur fasse fructifier vos oeuvres nous implorons
sur vous la benddiction apostolique.

On devine la joie que nous 6prouvames en entendant ces paroles si affectueuses et en recevant la ben6diction d'un si bon Pere.
L'apres-midi est employe a continuer sans reliche
les visites officielles et officieuses; on comprend ce que
cela cause de preoccupation hnotre Tres Honor' Pere:
quand on va chez le pr6fet de la Consistoriale, chez le
pr6fet de la Propagande, quand on doit aller chez le
secr6taire d'etat, il faut faire la preparation pro-
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chaine; vraiment les superieurs ont bien des soucis et
ils ont droit a ce que nous priions beaucoup pour eux
et a ce que nous n'aggravions pas leur tache deja bien
lourde.
Comme je suis exempt de ces preoccupations et de
cette sollicitude, je profite du temps qu'on a la bonte
de me laisser libre pour aller visiter quelques-unes
des vieilles eglises de Rome; M. Dulau, dont l'amabilit6
est inepuisable, veut bien encore, comme il l'a fait diej
et comme il le fera encore, m'accompagner dans ces
p6r6grinations.
Nous commencons par l'6glise d6diee a sainte
Praxkde, flle du senateur Pudens; une inscription
d6clare que cette 6glise a recueilli les corps de deux
mille trois cents martyrs venant des catacombes; dans
une chapelle, on montre la colonne de la flagellation;
les femmes sont averties qu'il y a peine d'excommunication si elles entrent dans cette chapelle en dehors
des dimanches de careme; dans la nef centrale, il y a
un puits.
Nous allons saluer Sainte-Pudentienne, d6di6e a la
soeur de la pric6dente; il parait que c'est la maisonmeme du senateur Pudens; on montre une table oi
saint Pierre aurait c6l6br6 les saints mysteres.
Saint Pierre-aux-Liens n'est pas 6loign-; nous y
entrons pour admirer le fameux Moise de Michel-Ange;
c'est un g6ant qui subjugue par son regard foudroyant;
on croirait qu'il va se lever et briser surle sol les tables
de pierre qu'il tient sous son bras droit.
Nous nous dirigeons vers Saint-Clement; c'est certainement la plus curieuse des 6glises de Rome; il y a
trois et meme quatre constructions superposies; il y a
d'abord de vieux murs qui datent les uns de la p6riode

imperiale, les autres du temps de la R6publique,
quelques-uns de l'6poque des rois. Dans le prolonge-
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ment de ces murs, on voit une vieille habitation

romaine qui remonte au premier siecle de notre ere;
l'une des chambres de cette maison est appelke oratoire Saint-Clement; une autre fut transformee an
second siecle en sanctuaire du dieu MLithra; elle n'a

&te d6blayee qu'en i8So; on y a retrouve une statue
de Mithra, un buste du dieu soleil. A un 6tage
superieur, on voit la vieille basilique Saint-Clement,
elle a trois nefs et est precede d'un narthex; elle n'a
Lt6 decouverte qu'au dix-neuvieme siecle; on y voit
de nombreuses fresques tres int6ressantes a etudier,
elle commenqa a 6tre combl6e au onzieme siecle et
des le douzieme siecle, on construisit au-dessus d'elle
la basilique superieure. Cette derniere est prc6edee
d'un atrium a ciel ouvert entoure d'un portique.
L'atrium communique avec l'entr6e de la basilique.
Le pave de celle-ci est en porphyre et en marbre. Audessus du maitre-autel, on voit un ciborium a quatre
colonnes en marbre violac6. Devant ce maitre-autel se
trouve la place de la schola cantorum, completement
entour6e de marbres precieux, ayant un ambon
de chaque c6te. Ce qu'il y a de plus int6ressant, c'est
l'abside ou presbytere avec son tr6ne 6piscopal et la
mosaique qui le domine: cette derniere reprbsente le
triomphe de la Croix. Autour de Notre-Seigneur,
centre de tout, il y a la sainte Vierge, ies ap6tres,
les evang6listes, des saints, des prophetes, les deux
villes de J6rusalem et de Bethl6em, douze brebis,
douze colombes, un fleuve sur le bord duquel se

deroulent des scenes rustiques et symboliques; on voit
ci et 1, des cerfs, des serpents, des oiseaux, des
genies ailes, des personnages k cheval sur des dauphins et jouant de la trompette, des moines, des petits
garcons, des petites flles, tout cela environne par les
branches d'une vigne fantastique qui part de la croix
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et qui couvre toute l'abside. 11 y a ample matiere k
reflexion et a instruction, c'est une petite somme de la
doctrine chr6tienne.
Je sors de cette 6glise l'ame embaum6e, et l'on a
beau me conduire a l'eglise du Gesu et me d6clarer que
c'est une des plus riches, le lieu de reunion de la
haute societ6, etc., rien ne vaut pour moi la vieille
6glise Saint-Clement.
J'ai oubli de parler de l'Hospice de S. Maria iyn
Capella fond6 en 1859 par le prince Doria Pamphili;
il compte 45 hommes et Ioo femmes; il y a un ouvroir
externe qui occupe 90 jeunes filles, des classes, oi pres
de 400 enfants sont instruits, un creche de 70 bibes,
uae salle, oh, moyennant 3 sous, les passants peuvent
demeurer une nuit; on distribue tous les jours du
pain a Ioo pauvres.
DE ROME A NAPLES
8 dicembre. - Ce sont les noces de diamant de la
definition du dogme de I'Immaculee-Conception; il
serait consolant d'aller faire un phlerinage a SaintPierre oh cette d6finition fut proclamne, mais on nous
attend a Naples; nous irons faire la fete dans la ville
si divou6e a Marie. Nous partons de bon matin.
Les voyages en Italie offrent cet avantage que les
moindres coins sont classiques et artistiques. Voici
d'ahord les monts Albains et Sabins qui nous rappellent les Horaces et les Curiaces, Anagni ot le pape
Boniface VIII fut indignement trait ; tout le long de
la voie, a une certaine distance, ce ne sont que ruines
grandioses, murailles gigantesqu5; plus loin c'est la
patrie de saint Thomas d'Aquin, c'est Ie fameux monastere da mont Cassin que nous distinguons parfaitement; nous voici dans la riche plaine de la Campanie,
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nous sommes en decembre et tout est vert comme

au printemps; les vignes offrent un spectacle curieux:
leurs branches vont d'un arbre a l'autre et ressemblent

a

des guirlandes; c'est un pays enchanteur; mais
pour que nous ne succombions pas aux d6lices de
Capoue, le soleil se couvre, la pluie tombe et elle ne
cessera pas de tomber tant que nous serons a Naples
en sorte que nous ne verrons ni le ciel ni le golfe, de
Naples.
Nous voici arriv6s: M. le Visiteur nous attend; nous
nous rendons aussit6t a la maison des soeurs a Chiaja;
la pluie nous emp&che d'admirer les beaux 6difices
que M. le Visiteur nous signale au passage; nous
quittons la Riviera de Chiaja, qui longe la mer, et nous
nous engageons dans de petites ruelles escarpees;
notre voiture tient presque toute la largeur, la montee
est rude, nos chevaux soufflent; nous approchons, car
on entend des cloches qui sonnent; nous nous arretons . la porte d'une chapelle, la respectable sceur
Maurice souhaite la bienvenue au Tres Honore Pere,
nous allons saluer le maitre de la maison, la chapelle
est toute illuminee, les sceurs du s6minaire chantent le
Benedictus qui venit in nomine Domini; nous nous
rendons a nos appartements, mais par une attention
delicate on a fait ranger sur deux rangs tout le personnel de la maison: des vieilles, des toutes petites,
des moyennes, des grandes, des normaliennes,
des soeurs du S6minaire, des sceurs A cornette, le
defile est interminable; nous allons diner chez nos
confreres qui sont aum6niers de la maison centrale;
le menu fait honneur i nos bons freres coadjuteurs,
mais le Tres Honor6 Pere commence a ressentir de la
fatigue, il ne prend presque rien et va se reposer pour
peu de temps, car il doit donner la conference de
trois heures.
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Pendant que le Tres Honore Pere edifie les scears
durant une heure et quart, un Missionnaire me fait
visiter la maison et m'en dit l'origine et les ceuvres.
En 1853, le roi Ferdinand II aprouva la fondation
et la construction d'une maison centrale avec seminaire. Grace a la generositA des demoiselles Fronton
et de la marquise di Rende, on loua une maison a
Chiaja et on y itablit icole et dispensaire. Plus tard,
on acheta un vaste champ proche de la maison et on
commenca la batisse; elle s'6croula comme on arrivait au premier 6tage; on reprit les travaux, on ajouta
one chapelle et plusieurs bitiments qui furent relies
par des galeries couvertes.
Actuellement, si j'ai bien compris et bien reteno, il
y a une icole gratuite, un ouvroir externe, un internat,
un externat payant, une cole normale, l'ceuvre de la
protection de la jeune fille, I'association des Enfants
de Marie, la visite des pauvres a domicile, une cuisine
gratuite, la goutte de lait, I'hospice Sainte-Anne, le
petit hdpital Lina, I'h6pital orthopedique et peut 6tre
d'autres choses encore.
Le Tres Honore Pere, sans tenir compte de sa
fatigue, vent recevoir encore toute la communaute;
on se reunit done dans une grande salle; le Tres
Honore Pere place a ses c6tes la digne smur visitatrice: , Cela me donnera Pillusion, dit-il, que la Tres
Honor6e Mere est A mes c6t6s ;, et le voici qui parle
encore, comme s'il ne venait pas de donner une conf6rence d'une heure et quart; il est intarissable sur le
devouement des seurs a la guerre, il raconte des traits
charmants; il distribue ensuite des images, disant un
petit mot A chacune, et chacune, A la mode napoitaine, baise fort d6votement la main de notre Tres
Honor6 Pere; le Pere avait appris avant la conf6rence
que les normaliennes d6siraient lui pr6senter leurs
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hommages; on objecte l'heure avancee et on le presse
de se retirer, mais notre bon Pere craint de faire de la
peine a celles qui sont ses petites-filles, puisqu'elles
sont filles de ses filles, et le voici qui &couted'abord
de nouveaux discours et qui j r6pond ensuite par une
nouvelle exhortation suivie d'une distribution d'images
dans le meme c6ermonial que pric6demment; pendant
ce defile, je me fais expliquer la diversite des costumes, le sens des ceintures aux multiples couleurs
que porte chacune d'elles; mais mon interlocuteur
me parle en italien et je ne saisis que quelques mots
qui ne satisfont pas ma curiositY. I1 est sept heures,
Ie Pere est toujours aimable et souriant, charmant tout
le monde par 1'am6nite de ses maniires et par les
petits mots dilicats qu'il trouve dans son coeur; tout
le monde se retire la joie dans l'Ame et notre Pere
consent enfin a prendre quelque chose et a aller se
reposer.
g dicembre. - Lever a quatre heures; je regarde i la
fenetre si le ciel est plus clement; la temperature est
douce comme au mois de mai; la mer fait entendre le
clapotis de ses vagues; des bougies brcilent encore
devant la Madone qui se trouve au pied de la maison;
mais la pluie tombe toujours; je regarde du c6te du
V6suve pour apercevoir ces flammes qu'on dit s'6chapper continuellement de son cratere et paraitre pendant
la nuit; point de flammes; point de V6suve.
A cinq heures et quart, apres l'oraison en commun,
nous nous rendons a la chapelle des sceurs; le Tres
Honor6 Pere dit la messe de communauti; la chapelle
est splendide et les chants ont un petit air napolitain
qui me plait beaucoup; le Tres Honore Pere se sent
repose, il d6jeune au secretariat et 1I il ouvre son cceur,
il parle ex abondaxtid cordis de la double famille de
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saint Vincent pour laquelle il vent se devouer sans
compter. Pendant le dejeuner, je remarque dans un
petit coin une carte des op&rations de la guerre et je
vois avec attendrissement des petits drapeaux plantis
sur le lieu oh sent nos troupes avec des Medailles miraculeuses qui symbolisent la protection de Marie;quand
on est hors de sa patrie dans les circonstances actuelles
cette vue est touchante au plus haut'degr6.
Le Tres Honor6 Pere veut encore recevoir les strurs
du s6minaire, puis les sceurs servantes de la province.
A neuf heures, M. le Visiteur vient dire au Tres
Honord Pere que les Missionnaires desirent, eux aussi,
posseder M. le Superieur gendral au milieu d'eux.
Nous nous rendons a la maison dite de Vergii;
nous saluons d'abord Notre-Seigneur : 1'glise de nos
confreres est une rotonde avec neuf chapelles qui
rayonnent tout autour. La maison est un vaste carre
eatourant une cour plantee d'orangers; elle a kti
fondie par le cardinal Caraccioli avec cette clause que
si les Missionnaires 6 taient jamais d6possedis de leur
droit de propri&t, elle reviendrait a l'archevechi.
Larsque nos confreres eurent leurs biens confisques,
1'archeveque, Mgr Riaro Sforza, fit valoir ses droits et
lorsque la justice eut remis l'immeuble entre ses mains,
il s'empressa d'y r&tablir les Missionnaires.
Nous nous rendons d'abord dans une salle oh tout le
personnel de la maison se trouve r6uni : successivement
les pr&tres, les tudiants, les siminaristes et les petits
apostoliques en soutane offrent ieurs vceux au Tres
Honor6 Pere en latin, en italien, en francais.
Le Tres Honor6 Pere repond et commence par dire

la joie qu'il 6prouve au milieu de ses enfants de
Naples; il rappelle et loue le bien qui se fait en cette
maison par les retraites qu'on y donne aux pr&tres et

rmme aux 6veques; it filicite nos confrere d'&tre restis
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fiddles a cette ceuvre si chore a saint Vincent et it les
engage a marcher toujours dans cette voie. 1I parle des
Missionnaires qui ont sanctifii ces lieux,en particulier,
du veinrable Mgr de Jacobis qui a si bien merit- de
1'Eglise.
Apres cette reunion, pendant que le Tres Honore
Pare recoit quelques confreres, en particulier, et preside le conseil de la maison, je visite le local donttous
les corridors sont spacieux et voit~s a tous les etages.
Nos confrires d'ltalie bitissent solide, leurs maisons
ne crouleront qu'ala fin du monde. Je monte surla terrasse la plus 6lev6e pour jouir du coup d'ceil qui, paraitil, est splendide; j'admire... un magnifique brouilard
qui couvre toute la ville et qui derobe la vue du ciel et
de la imer. D&cidbment le proverbe: a Voir Naples et
mourir , ne se realisera pas pour moi.
On avance l'heure du repas a cause de notre depart;

nous allons dans un beau r6fectoire oiDnos excellents
confreres n'ont pas fait les choses i demi, et nous
reprenons le chemin de Rome oil nous arrivons dans la
soiree.
to dicembre. - Le matin a lieu une reunion des
Dames de la Charite de Rome : elles assistent a la
messe da Tres Houor6 Pkre.
Apres cette r6union, nous reprenons nos visites
nous dirigeons nos pas vers la maison des Swurs de la
Chariti de Besanfon; elles ont &tC fond6es par une
Fille de la Charit6, seur Thouret, qui fat obligee de
quitter la Compagnie a la R4volution francaise et qui
profita de cet 6loignement pour grouper autour d'elle
plusieurs jeunes filles; plus tard les circonstances ne
lai permirent pas de rejoindre ses anciennes compagnes; la r6virende Mbre Thouret est morte en odeur
de saintete; son procks de b6atification est commenc6
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depuis longtemps et il est en bonne voie. Pour marquer les bonnes relations qui existent entre les deux
communautes et aussi pour honorer saint Vincent en
la seule eglise qui lui soit dedi6e a Rome, nous allons
chez ces bonnes sceurs; nous sommes recus comme en
famille par la revirende Mire superieure et ses assistantes, et elles ne veulent pas laisser partir le Tres
Honor6 Pere sans lui offrir quelque chose et sans
demander sa benediction.
De 1a nous gravissons le mont Aventin, c0lbre autrefois par les revoltes des plibiens; le quartier est
maintenant a peu pres desert: on y voit Sainte-Sabine,
l'6giise titulaire de S. Em. le cardinal Amette, et le
couvent de Saint-Anselme oi nous nous rendons. Nous
ne trouvons pas les personnages que nous cherchons;
cela ne nous empeche pas d'admirer le monastere et
son eglise r6cemment construits dans le style des
maisons romaines.
Nous redescendons vers le Testaccio; nous cherchons la maison de nos soeurs, 6tablie dans le quartier;
le cocher pr6tend la connaitre et il nous conduit l1 o6
il ne faut pas; on nous indique une autre rue qui n'est
pas la bonne; nous revenons sur nos pas, nous interrogeons les bonnes femmes; chacune nous donne une
adresse qui est celle d'une communaute diffirente des
Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul; nous allions partir
pour de bon lorsque enfin nous trouvames la cr&cke du
Testacke.

Elle existait autrefois dans une maison de louage,
mais elle avait dCi tre fermre en attendant un nouveau
local; il y a qiatre-vingt-dix petits, tout petits.
Nous visitons la maison avec inter&t; les enfants
ex&cutent une ronde en l'honneur du Tres Honore
Pere qui les b6nit, et nous rentrons a Saint-Nicolas.
L Il y a grand diner : les confreres de I'Apollinaire et
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de Saint-Sylvestre sont presents; I'aimable M. de
Amicis ne veut pas laisser passer cette r6union sans
un petit souvenir; il sort un petit papier de sa poche et
il d6bite avec toute son Ame une touchante po6sie,
ceuvre d'un coeur delicat : il parle des sentiments de
reciproque pi6et qui unissent le Tres Honore Pere et
les trois maisons de Rome et il compare leurs relations
a celles qui existaient entre Jesus et Jean le disciple
bien-aim6; les maisons de Rome semblent etre les preferbes du Tres Honor6 Pere; elles reposent en ce
moment sur son coeur dans le banquet de la charite;
elles le suivront comme Jean sur le Calvaire et sur le
Thabor; elles seront avec lui dans la lutte et le travail
et elles formeront une des pierres precieuses de sa
couronne du ciel.
On applaudit notre excellent confrere et le Tres
Honor6 Pere repond en ces termes :
( Je remercie M. de Amicis des bonnes paroles qu'il
vient de m'adresser. Je le remercie d'autant plus qu'il
a traduit les sentiments qui m'animent en ce qui concerne les maisons de Rome.
" Ce m'a 0te une vraie jouissance de voir combien
est intime l'union qui regne entre les missionnaires
des trois maisons de Saint-Apollinaire, de SaintNicolas et de Saint-Sylvestre.
( Je suis tres heureux de profiter de I'occasion pour
remercier M. Alpi et ses confreres de l'hospitalit6 si
cordiale que j'ai revue & Saint-Apollinaire. Et je suis
tres heureux de profiter de cette occasion aussi pour
dire combien j'ai admire le bon profit que les Missionnaires de Saint-Apollinaire ont su tirer de leur maison.
Je me rappelle une parole du cardinal de Lai, d'aprbs
lequel, d'une taupiniere on a tire quelque chose de
tres bon.
( Je remercie aussi M. Fontaine de ce qu'il se montre

--

1i6 -

toujours si devoue et si empressi pour rendre service.
C'est tellement dans sa nature et dans son cceur que le
jour ou M. Fontaine ne sera plus ce qu'il est rmaintenant, vous pourrez vous preparer a chanter une messe

de Requiem.
K Une chose qui m'a &t tout particulierement
agreable, c'tst de constater la bonne estime que l'on
porte, au Vatican et chez les cardinaux, aux deux maisons de Saint-Apollinaire et de Saint-Nicolas.
n Aussi j'emporte de Rome un souvenir excellent,
souvenir qui aura pour resultat de me faire desirer
d'y revenir le plus tot possible et souvent. w
L'apres-midi est libre; j'en profite pour aller voir
une seur qui aat& autrefois au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, et qui est actuellement au Bambino Gesu,
je me dirige de ce c6te; bien m'en a pris.
Au sommet du moat Janicule se dresse un gentil
petit nid, grand, devrais-je dire, car ce nid renferme
trois cent cinquante charmants bambins; fonde par la
duchesse Salviati qui mourut en 1903, ea disant:
( N'oubliez pas les enfants du Bambino Gesu ,, 'h6pital est dirig, par vingt-cinq Filles de la Charit6; cinquante jeunes filles des environs de Rome, pour qui
c'est un brevet d'avoir etd au Bambino, aident les
soeurs; j'admire la propret6 minutieuse, I'aspect clair
et gai; ii y a tous les perfectionnements modernes. Plus
de vingt-six mille enfants sont passes dans ces salles
depuis la fondation: que de petits pour lesquels I'h6pital est la porte du ciel! les autres, ceux qui surviveat,
en sortent instruits; on me raconte deux traits charmants, je ne resiste pas au plaisir de les citer ici :
L'aumbnier venait preparer des enfants i la premiere
communion; dans la salle, il y avait un petit paralyse
de cinq ans auquel il ne prenait pas garde; quand
I'aum6nier eut fait passer le dernier examea qui pr&
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cede la premiere communion,il allait se retirer lorsque
le petit souffreteux s'cria : a Moi aussi, je veux faire
ma premiere communion. - Mais tu ne sais pas ton
cat6chisme. - Interrogez-moi, je le sais comme les
autres. n On l'interroge et il repond sans la moindre
difficulte; on d6cide alors de I'admettre a la reception
du sacrement de l'Eucharistie avec les autres.
Deux petits gravement atteints se disposaient a
recevoir J6sus : c Quelle grace veux-tu que Jesus
t'apporte, dit la saeura l'un d'eux - Ma guerison prochaine - Et toi, dit-elle a l'autre, que veux-tu du bon
Dieu? - La grice d'aller au ciel bient6t. )aEt le bon
Maitre se plut A exaucer les d6sirs de ces petits anges:
1'un fut gueri a la joie de ses parents, I'autre mourut
et s'en fut dans le paradis des anges.
Je quitte a regret ce ravissant sbjour de 1'innocenceComme nous partirons de Rome apr6s demain, je
profite du pen d'heures qui me restent pour voir ce
qui doit ktre vu. C'est la premiere, c'est peut-etre la
derniere fois que je vois Rome, je ne veux pas regretter plus tard de n'avoir pas su profiter de cette faveur
exceptionnelle. Je vais visiter le Palatin.
Les ruines sont plus grandioses qu'au Forum et
elles couvrent une plus grande superficie; on eprouve
un v6ritable saisissement en parcourant ces palais immenses. Le Palatin, c'est sans doute la Rome impriale,
mais c'est aussi le bercean de Rome; on y montre
encore les vieiles murailles de la Roma quadratadu
temps des rois; c'est lU que le bon Tite Live nous
montre la louve allaitant Romulus et Remus, Jupiter
Stator arretant les fuyards, etc., etc.; ce qui est certain c'est que Catilina y eut son habitation, Ciceron y
vcout non loin de Clodius, le Palatin abrita Gracchus,
Crassus, Marc Antoine, tous noms 6vocateurs;
Auguste ynaquit, y fit construire un palais ; sa femme

-

138 -

Livie se retira dans une charmante habitation dont
nous visitons les chambres. Tibere commenga et Caligula agrandit un palais dont il reste 1'atrium, I'impluvium et la salle de festin; le m6me Caligula avait jeti
par-dessus le Forum un immense pont qui lui permettait d'arriver au Capitole de plain-pied; on montre
encore la premiere assise de ce pont gigantesque.
N&ron voulut surpasser tous ses pr6d6cesseurs; il convrit le Palatin et 1'Esquilin de sa maison dorie; les
Flaviens bitissent eux aussi : nous voyons les restes
d'un palais de Domitien; 1'6tude en est interessante :
on y retrouve l'atrium on parvis, le tablinum ou salle
de reception, la salle du tr6ne mesurant 45 metres sur
36; on voit encore les grandes niches qui se trouvaient des deux c6tes du tr6ne; tout pres, deux appartements : 'un qu'on suppose etre le lararium ou chapelle domestique qui contenait les dieux lares, I'autre
que l'on reconnait facilement avoir 6t6 la basilique
oii l'empereur jugeait les causes d6f6rbes a son tribunal. Derriere ces appartements, s'itend un vaste
peristyle ou cour entouree de portiques;on y voit des
colonnes cannelees, des plaques de marbre; au fond
un beau triclinium on salle a manger avec une abside;
le pav6 est en porphyre, en serpentin, en marbre de
plusieurs couleurs; au-dessous de ce peristyle et de
ce triclinium on fait des fouilles qui amenent tous les
jours des decouvertes precieuses; a droite se trouve
un petit nymphaeum avec puits et bassin elliptique;
derriere ces constructions, des appartements qu'on dit
avoir 6t&la bibliothbque, et enfin Al'extr6mit6, mais eh
contre-bas, ce qu'on appelle le paedagogium: il parait
que c'est lU qu'6taient elev6s les jeunes esclaves destin6s au service de l'empereur; les murs d'une des
salles de ce paedagogium sont couvertes d'inscriptions en grec et en latin qui nous prouvent que les
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enfants d'il y a vingt siecles ne diff6raient pas de
ceux d'aujourd'hui pour la manie d'ecrire sur les
murs. Nous admirons le vaste stade ou cirque de Domitien qui mesure 184 metres de longueur, le palais
de Septime Severe ou Septizonium encore imparfaitement explor6.
Du reste, il y a encore sur cette colline du Palatin
bien des parties qui cachent des trisors; voila des sibcles que tout cela a 6t6 petit a petit comble de terre,
recouvert de vignes; les palais sortent de leur enfouissement; un jour viendra ou, Tacite en main, on verra
de ses yeux ce que l'immortel annaliste nous raconte
des d6penses folles des empereurs.
Qui efit dit aux premiers temps du christianisme,
alors que le Palatin 6tait dans toute sa splendeur, que
cette meme colline serait un jour deserte, que le
Forum que nous apercevons a nos pieds ne retentirait
plus des declamations des rheteurs et que le Vatican
oi &tait mort ignominieusement un p&cheur de Galilee
deviendrait la grande gloire de Rome? cela nous
amene tout naturellement a desirer visiter le palais du
Vatican; mais 1'heure est trop avancee, ce sera pour
demain; apres avoir contempl aujourd'hui les ruines
des palais de ceux qui s'intitulaient les souverains
Pontifes de Jupiter, nous irons voir, s'il plait &Dieu, le
palais du v6ritable et unique Souverain Pontife du
vrai Dieu.
S1 dicembre. - Helas! C'est notre dernier jour de
Rome; j'en profite pour visiter le musee du Vatican.
II faudrait des mois pour 1'6tudier en detail, je n'ai
examin6 serieusement que deux choses : la chapelle
Sixtine et les chambres de Raphael.
La chapelle Sixtine! ce nom avait souvent r6sonn6
mes
r
oreilles, et je m'en 6tais imagin6 mille choses;
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m'y voici en realit6; une Anglaise s'est installe confortablement sur un banc et elle regarde avec sa lorgnette; j'ai pris les memes precautions qu'elle, aussi je
verrai sans difficuit6 les details de ce plafond qui me
frappe peut-~tre plus que le jugement dernier qni est
derriere l'autel. Quel genie que ce Michel Ange!
Dieu lance dans I'espace le soleil et la lune; son regard exprule ia toute-puissance. Dien cr~ le premier
homme : le visage de 1'Eternel s'est empreint de
bont6; de la main gauche, il invite tous les anges avec
un geste affectueux a considirer ce nouvel itre; ily a
un ange dont le regard est saisissant; de la main
droite Dieu semble imposer un precepte. Dans la crea'
tion d'Eve, Dieu parait triste; il entrevoit la chute
de celle qui s'incline graciensement devant lui pour le
remercier et il semble la benir avec hesitation; la
chute de nos premiers parents est suggestive; le serpent s'est enroulk autour de 1'arbre de la science da
bien et du mal, on dirait une branche de cet arbre, il
pr6sente le fruit; rien qui peigne mieux la ruse da
demon; dans 1'expulsion du paradis terrestre l'attitude d'Eve qui veut se cacher derriere Adam est
frappante. Le diluge pr6sente des scenes lamentablesAu milieu de tous ces tableaux, des prophates, des
sibylles, figures colossales environnies d'enfants aux
attitudes variees qu'on ne se lasse pas de regarder;
vraiment ces tableaux sont d'une puissance au delI de
toute expression.
La grande fresque du jugement dernier a 20 mttres de haut sur 1o de large. Notre-Seigneur est au
centre, lancant la malediction contre les reprouv6s; il
l2ve son bras droit d'une fagon si saisissante et ii
6carte les damnes du bras gauche avec tant d'6nergie
qu'on croit entendre la sentence et cependant son
visage est calme, ilregarde les maudits avec des yeux

S'4 qui semblent rappeler tout ce qu'il a fait pour eux.
A sa droite se tient la Vierge Marie avec un visage
grave.
Parmi les damn6s, il y en a dont le regard scrutateur
semble chercher avec angoisse oi se trouve la fin de
leur supplice; quand on a vu une fois celui qui marche
avec un serpent enroul6 autour de lui, ceux qui sont
entass6s dans la barque, ceux qui sont pr6cipites dans
I'abime, on n'oublie pas ces visions d'enfer que le pinceau d'un Michel Ange a tracees de main de maitre.
Mais on ne pent pas s'6terniser en cet endroit; je
quitte Michel Ange pour Rapkael, la force pour la
grace; je me dirige vers les fameuses chambres de
Raphael : ce n'est plus Ia stupeur et l'angoisse que
1'on ressent, c'est le charme et le ravissement que l'on
eprouve.
La chambre oh je suis rest6 avec le plus de satisfaction est la chambre de la signature : elle presente sur
les quatre murs quatre figures et quatre grands tableaux environn6s de plusieurs petits.

La premiere figure repr6sente la Thiologie. C'est
une grande dame, une reine qui a conscience de sa
dignit6, mais qui n'a pas besoin d'ornements ni de ve-

tements somptueux pour subjuguer les ames; elle fait
avec l'index de sa main droite un geste expressif qui
semble dire : En verit6, en veriti, je vous le dis.
Deux anges annoncent aux mortels que la thiologie
est la connaissance des choses divines Divinarum
rerum notitia.
Au-dessous de cette figure, le tableau celbbre
appel la dispute du saint Sacrement; le mot dispute
est mal choisi, c'est louange, glorification qu'il faut
dire. Comme ce tableau est expressif et comme il
montre bien ce que saint Vincent nous dit dans nos
saintes rigles que la sainte eucharistie contient la
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somme des mysteres, qu'elle est le resume, le centre
de la thiologie. Dans ce tableau, Notre-Seigneur est
divinement beau; la sainte Vierge, incomparable de
modestie; saint Jean, un ravissant jeune homme. Ce
n'est plus I'art un peurude de Michel Angequi rappelle
notre vieux Corneille, c'est l'art parfait du Racine de la
peinture.
En face de ce tableau, la Philosopkie. Bien qu'elle
ne soit que la servante de la preckdente, elle porte
une robe beaucoup plus belle; elle est plus jeune, un
rubis orne sachevelure, elle tient deuxlivres, la morale
et I'histoire naturelle; elle est assise dans un fauteuil
dont les bras sont ornes de t&tes de femmes; deux
petits enfants portent deux plaques qui rappellent que
la philosophie est la connaissance des causes.
Au-dessous, le tableau intitule: Acole d'Atkhknes, oii

dans un vaste temple dont Platon et Aristote occupent la place principale, nous voyons differents groupes
compos6s des geometres, des mathematiciens, des
astronomes, des musiciens, des philosophes les plus
c6lbres.
Sur un troisieme plan, la Littiratureon Poisie; c'est
une douce jeune fille, couronn6e de lauriers; elle a
des ailes grandes ouvertes qui vont 1'emporter dans
les regions de 1'enthousiasme; elle porte une lyre,
elle regarde dans le vague, attendant l'inspiration:
Numine afflatur.
Au-dessous, le Parnasse,ou soci&t6 des poetes et des
litterateurs; c'est peut-&tre le tableau qui m'a semble
le plus ravissant.
Enfin le quatrieme plan pr6sente la Justice; c'est
une personne avec laquelle il ne faut pas badiner, les
anges eux-m6mes qui l'entourent, deux du moins, ne
semblent pas rassures sur leur sort et la regardent
avec une certaine frayeur; c'est que la Justice brandit
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un glaive de la main droite et tient une balance de la
main gauche.
Je n'ai parle que d'une salle; il y en a plusieurs
autres aussi belles de Raphael, ii y a en plus les peintures si d6licates des Loges qu'on pent appeler la
Bible de Raphael et enfin il y a un nombre considrable d'autres salles qui pr6sentent des chefs-d'oeuvre
de tous les Ages.
Ce n'est pas sans un serrement de coeur qu'il faut
quitter ces belles choses, dire adieu a la Ville 6ternelle.
Nous allons & Saint-Pierre; je remercie Dieu de
m'avoir procure de si douces joies pendant les quelques jours que nous avons passes & Rome: joies surnaturelles d'avoir vu le Souverain Pontife, d'avoir
pri6 dans les sept basiliques, d'avoir dit la messe aux
Catacombes, d'avoir foule une terre arros6e par le
sang des ap6tres et des martyrs, d'avoir v6cu en compagnie de confreres edifiants et charmants, joies
esth6tiques d'avoir vu les ruines du Forum, du Palatin, les chefs-d'oeuvre de Michel-Ange et de RaphailNous montons dans le train, nous saluons et remercions nos excellents confreres des maisons de
Rome, et nous nous dirigeons vers Sienne oi nous
attendent de douces consolations.
Constatons, c'est un devoir, qu'a Rome comme a
Naples, comme &Turin, comme tout a l'heure & Sienne,.
nous avons recu de nos chers confreres de ces maisons un excellent accueil; on se sent en famille, tout
a fait a l'aise; le Tres Honor6 Pere est partout accueilli avec le respect et l'affection qu'on a pour un
pere; la parole du Psalmiste: Ecce quam bonum, se
r6alise pleinement.
Je dois, A titre personnel, un remerciement sp6cial
au bon M. Ricciardelli qui m'a fourni beaucoup de
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renseignements, au cher M. Fugazza si empressi a me
rendre service et a l'aimable M. Dulau qui m'a accompagn6 dans mes pelerinages avec un empressement
dont j'ai abuse.
(A suivrc.)

LA GUERRE EN ITALIE
C'est le 24 mai 191g que 1'Italie est entree dans le conflit

europeen.
La mobilisation a ett accompagnie de plusieurs scenes
touchantes dont nous donnons d'abord le recit d'apres ce
qui nous a et1 envoy6 de la maison centrale de Sienne.

A Chiaravatle, petite ville des environs d'Anc6ne, a la
veille d'ua depart pour le front, des soldats dcclarent W!leur
chef qu'ils sont prdts k tous les sacrifices, mais qu'avant de
partir, ils veulent s'assurer la protection de la" sainte Vierge
en portant sa medaille. L'officier court en automobile jusqu'I
Lorette, achete une provision de midailles et revient vers ses
hommes, croyant les satisfaire, mais ceux-ci ne, le sont qu'a
moiti6. L'un d'eux se fait I'interprete de la pensee gendrale:
Ils aiment bien la Madonna de Lorette, mais ce qu'ils veulent,
c'est la midailte des Sceurs: c Nous allons an danger, elle
est un talisman! , L'officier r6solu a contenter ses soldats se
dirige alorsversla maison des Filles delaCharit6 et demande
des midailles: ccJe les payerai n'importe quel prix, dit-il,
pourvu qu'elles m'aidcnt a soutenir le moral de ma troupe.
- Nous donnons les midailles, nous ne les vendons pas n,
r6pondit la Soeur, qui s'empressa de lui en donner quelques
centaines qui furent aussitdt distribuees et reques avec enthousiasme.
La lettre suivante donnera, elle aussi, une idee de l'empressement avec lequel la chore Midaille est emport6e sur les
champs de bataille:

Lettre de ma seur BONAZZI, Fille de la Ckariti.
Asile des Alienes de Florence, juin 1915.

Devant les villas et les pavilions qui composent
notre 6tablissement, s'etend une longue avenue, om-
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brag6e d'une double rang6e de cheues, et c6toyant,
sur une longueur de plusieurs centaines de metres, un
pr6 qui n'est s6par6 de la voie ierrie que par un
simple grillage. Pendant la mobilisation, nous avons
vu passer, sur cette ligne, chaque jour, plus de vingt
trains bond6s de soldats qui se dirigeaient vers la
frontiere. Voyant tous ces jeunes gens qui allaient
exposer leur vie pour la Patrie, nous pensions qu'ils
auraient sans doute accept6 volontiers des medailles
qu'il nous aurait 6ti facile de leur offrir, puisque
presque tous les trains s'arrntaient devant I'Asile. Cependant j'hdsitais: devant les trains militaires se
pressaient des m6decins, des dames, des infirmiires
qui n'avaient pas les memes idees que nous, je craignais des ennuis, des vexations. Mais un soir, la
soeur de la cuisine n'y tint plus et a l'arr6t du train,
elle fit voir aux soldats les m6dailles qu'elle avait en
poche.
Aussit6t, ils descendirent des wagons et se pr6cipitirent pour les prendre A travers les grillages;
ceux qui n'avaient pu descendre se les faisaient apporter par leurs compagnons et criaient: t A moi
aussi, ma Soeur, a mci aussi, donnez-moi une m6daille... ). Encouragees par ce premier succes, nous
d6cidimes de continuer la distribution a tous les arrkts des trains: nous en avons donni ainsi plus de
dix mille, toujours demand6es et reques avec le m&me
61an et la meme joie. DEs que le train s'arretait et que
la cornette apparaissait, ces bons enfants sortaient
hors des wagons et ne retournaient a leurs places que
lorsqu'ils avaient recu la m6daille; puis devant leurs
compagnons, ils soulevaient leurs k6pis, baisaient
avec foi et respect la chbre image et se la mettaient
au cou; quelqu!s-uns se 1'attachaient a leur boutonniere, d'autres en demandaient pour leurs camarades
lu
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et memc pour leurs chefs; plus d'une fois, il est arriv6 que des officiers descendus du train, demandaient les ai.dailles pour les distribuer eux-mnmes
aux soldata.
Un jour, nous retumes de Bologne une carte postale, portant les lignes suivantes: ( Je remercie vivement les bonnes sceurs et les infirmieres des dons
qui nous ont &t6 offerts, mais surtout des medailles
que mes bons soldats porteront toujours au plus fort
de la m6ele, comme gage de victoire et de protection.
- Sous-lieutenant A. M. 3' section... r6giment d'artil-

lerie de campagne. n
Un soir, quelques minutes avant neuf heures, le
portier m'appelle par t6lephone; je me demandais qui
pouvait me demander h une heure si tardive: c'6taient
deux soldats qui venaient chercher des midailles;
leur train 6tait passe a huit heures, mais sans s'arr&ter; ils avaient vu les sceurs et les m6dailles sans pouvoir les prendre, mais arriv6s a la station suivante, ils
avaient refait la route a pied le long de la voie ferree
pour venir prendre des m6dailles pour eux et leurs
camarades. Je leur en donnai deux cents qu'ils emporthrent comme un trbsor.
Les nombreux t6moins de cette scene n'arrivaient
pas a s'expliquer cet enthousiasme des soldats pour
se procurer des emblemes religieux, enthousiasme qui
les empechait de s'occuper de tant d'autres bonnes
choses que leur offraient les dames, comme des cigarettes, des douceurs, des fleurs, etc. L'explication est
bien facile: la foi est encore tris vive au milieu du
peuple, tous ces braves jeunes gens savent qu'ils vont
au-devant des p&rils, de la mort meme, et c'est pour
cela qu'ils se munissent du miraculeux embleme avec
la ferme conflance que la Vierge Immaculke les protegera a l'heure du danger. II est bien consolant de
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penser que beaucoup de ces braves reviendront sains
et saufs, grace a la protection de la sainte Vierge, invoqu&e par leur mere et par eux-memes; mais ce qui
est encore plus reconfortant, c'est la certitude que
beaucoup parmi les morts devront a Marie leur salut
6ternel.
Sceur BONAZZI.
On sait que le jour meme de la declaration de guerre, 24 mai,
une flotte autrichienne est alle bombarder les villes de la
c6te orientale de I'Italie. Les Filles de la Charitd ont it6 protieges, comme on le verra dans les lettres suivantes:

Lettre de ma scaur PAOLI, File de la Charite,
h ma seur BOUCLY, visitatrice h Sienne.
Agugliano, 24 mai 1915.

Ce matin, vers trois heures et demie, nous avons it6
reveill6es par le bombardement qui a dur6 jusqu'a
cinq heures et demie. Tout le monde croyait Anc6ne
an6anti. Grace 5 Dieu, toutes nos Sceurs ont 6chapp6
au danger qu'elles ont vu de bien prbs! Aux EnfantsAssist6s, elles en ont 6t6 quittes pour des vitres brisees
et quelques &clatsde projectiles dans les cours. L'orphelinat est- en ruine : Sceurs et enfants sont sauvees
cependant. De nombreux obus ont frapp6 les murs de
l'H6pital civil, ne causant que des d6gits mat6riels.
Ma sceur Vannucci a attach6 des Midailles miraculeuses
sur les drapeaux blancs qui ont et6 hiss6s sur les toits
de l'h6pital et compte bien plus sur la protection de la
Vierge Immacul6e que sur la convention de Geneve
pour 6loigner les bombes ennemies. Ici c'est un ptlerinage ininterrompu i la c6lbre Madonna de Campocavallo.
Sceur PAOLI.
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Lettre de ma saeu DEMARTINI, Fille de la Charit,
a ma saur BOUCLY, visitatrice a Sienne.
Anc6ne, l1pital militaire, 26 mai i915.

MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Oh! quelle ne doit pas &tre notre reconnaissance envers
Notre-Seigneur et sa Mere Immacul6e! Tout le personnel de 1'H6pital militaire, soeurs, malades et infirmiers est sauv6! Mais a la citadelle qui se trouve a
c6te de nous, il y a eu des morts et un certain nombre
de blesses qui nous ont it& amends aussit6t. Des que
le bombardement a commence, un pr&tre est venu nous
donner la sainte communion, puis nous avons reuni tous
nos malades dans les corridors du rez-de-chaussee et
nous avons commence a reciter le chapelet A haute voix.
Tous les soldats r6pondaient avec une grande devotion.
Une bombe a explos6 a 2 metres du quartier des
soeurs, elle a difonc6 une chambre, crevasse le mur
qui est contre notre terrasse : nos appartements sont
intacts. La section de m6decine, qui se trouve tout a
c6te, a di etre evacuee. Chose admirable : aucune des
statues de la Vierge Immaculee qui se trouvaient dans
la maison n'a 6te atteinte; les soldats l'ont remarqu6
et nous demandaient avec emotion comment s'appelle
cette Vierge qui les a sauves.
La nuit, nous sommes dans les t&enbres et nous nous
tenons pretes a nous lever au premier signal d'alarme.
Ce qui donne a craindre, c'est le voisinage de la poudriere qui touche a l'h6pital. Mais a la grace de Dieu!
Nos soeurs vont bien et sont courageuses, malgr l'eimotion et la fatigue; la nuit, il est bien difficile de reposer,
et le jour, le travail ne manque pas : nous avons plus
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de deux cent cinquante malades ou blesses! Demandez
au bon Dieu de soutenir nos forces et croyez-moi, etc...
S. DEMARTINI.
Lettre de ma saur CIARROCCHI, Fille de la Chariti,

a ma seur BOUCLY, visitatrice &Sienne.
Anc6ne, Asile des Aliens, 3o mai 19S5.
MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Vous aurez deja recu des details sur ce qui nous est
arrive; je me bornerai done A vous parler de l'impression que nous en avons.ressentie A l'asile des Alienes.
]veill6es en sursaut par le canon, nous nous hitons
de nous rendre dans les pavilions pour tranquilliser
nos pauvres malades. Nos sceurs se rendirent chacune
dans leur section; pour moi, j'allai de l'une a l'autre;
en traversant les cours, je vis des aeroplanes au-dessus
de ma tete, mais je crus que c'etaient les n6tres qui
repoussaient I'ennemi. Ce n'est qu'une fois que i'attaque a 6et terminee, lorsqu'on a commence a nous
apporter les malheureuses victimes blessees aux alentours de l'tablissement que je compris le danger auquel
nous avions echappe. C'est un miracle que nous n'ayons
pas ete atteintes, car on a recueilli dans 1'enceinte de
l'etablissement de nombreux eclats de projectiles dont
certains pesaient plusieurs kilogrammes.
Saeur CIARROCCHI.
Lettre de ma swur CEO, Fille de la Charitl,
BOUCLY, visitatrice a Sienne.

a ma swaur

Anc6ne, Succursale de I'Hospice, 6 juin 1915.

MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
La Vierge Immacul 6 e a 6loign6 de nous tout danger.
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pas qu'elle rentre, les projectiles pleuvent de tous
c6t6s.
Des aeroplanes volent au-dessus de la maison et font
des signaux; le bombardement s'accentue, il y a plus
de trente navires ennemis devant la ville. La porte
d'entree est arrach6e de ses gonds, nous ne sommes
plus en siret6 dans le corridor et nous songeons alors
a nous refugier dans les caves. Une partie des sceurs
et des enfants se dirigent vers celle qui se trouve du
c6t6 de la mer, puis effraybes par une explosion, elles
retournent sur leurs pas : c'est la sainte Vierge qui l'a
permis, car elles s'exposaient a une mort certaine, la
vofte de cette cave s'itant effondr&e peu apres. Tout
le monde se rend alors vers la seconde cave, et c'est 1l
que nous attendons la fin du bombardement, qui dura
jusqu'apres cinq heures. Le s6maphore a calcul6 que
plus de mille coups avaient &t6 tires sur la ville! Heureusement bon nombre mal dirig6s sont tombes dans la
mer, beaucoup d'autres n'ont pas explose!
Lorsque le calme est revenu, nous sortons de notre
cave et nous conduisons les enfants finir de s'habiller.
Dans quel 6tat est notre pauvre maison! il n'y a plus
une seule vitre intacte; partout des 6clats de projectiles, des d6bris de toute sorte projet6s au loin par les
explosions, etc.; une soeur trouve sur son lit un morceau de tronc d'arbre lance par un obus. Mais grace a
Dieu, il n'y a pas de d6gats trop considerables dans
les appartements habit6s par les sceurs et les enfants.
Un pr&tre arrive nous dire la sainte messe, et nous
nous dirigeons vers la chapelle qui a kchapp6, elle aussi,
au disastre; nous nous approchons avec bonheur de
notre divin Sauveur. Pendant le saint sacrifice, une
foule de personnes arrivent et s'6tonnent de nous voir
encore en vie : on s'attendait a nous trouver ensevelies
sous les d6combres et l'on venait voir si quelqu'un
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avait pu 6chapper a la mort! Nous invitons a remercier
avec nous notre celeste Liberateur!
Puis il faut penser au d6jeuner; car 1'emotion n'a
pas enleve l'app6tit a nos enfants, qui, avec l'insouciance de leur age, jouent avec les morceaux de projectiles qu'elles ramassent de tons c6tes : le sol en est
jonch6! La soeur de la cuisine se rend a la d6pense et
y prend les provisions nicessaires. Quelques minutes
aprbs, un domestique veut y entrer pour constater les
d6gAts, il fait a peine quelques pas que la voite cribl&e
de projectiles s'effondre sur la cave vers laquelle nous
avions d'abord dirig6 nos pas pendant le bombardement : c'est vraiment la sainte Vierge qui nous a
prot6eges! Le domestique a le temps de se retirer
sans etre bless6; dans la journee, on retira avec des
cordes les provisions qui pouvaient encore etre utilisees.
Nous faisons le tour de la maison. Le quartier de
1'infirmerie, inhabit6 en ce moment, n'est plus qu'une
ruine! Ce ne sont que portes arrach6es de leurs gonds,
vitres bris6es, meubles reduits en miettes! Nous attendions le Missionnaire qui devait venir nous confesser
et son lit avait d6ja ete prepare dans une chambre de
ce quartier, il n'en reste plus qu'un monceau de debris.
La aussi cependant, la Vierge Immacul!e a 6tendu sa
main protectrice :il n'y a aucun d6git dans les armoires
des ouvrages oi 6taient dipos6s des trousseaux entiers
confectionn6s par les enfants : travail qui est une des
principales ressources de la maison; seule une boite de
coton a broder est ecrasee par un 6clat d'obus qui y a
p6netr6, nous ne savons comment, car le reste de I'armoire est intact. Nous ramassons un 6clat de bombe
qui a traverse sept murs parallkles : les troas b6ants
sont 1l pour en t6moigner. Des nombreuses statues de
l'Immacule placees dans les appartements des sceurs,
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les ouvroirs et les classes des enfants, pas une n'a &t6
atteinte, les vases de fleurs qui ornaient les petits autels
n'ont pas m&me et6 renvers6s; nous le constatons avec
une reconnaissance 6mue envers notre bonne Mere du
ciel!
Quelques parents de nos petites orphelines viennent
les chercher, mais celles-ci ne veulent pas nous quitter :
t< Pres des soeurs, nous sommmes en sfirete, disentelles, car la sainte Vierge les protege, mais chez nous,
que deviendrons-nous? n Et elles nous supplient de
ne pas les abandonner.
L'administration se prioccupe de nous voir dans
cette maison a demi ruin&e et trouve qu'il serait imprudent de rester plus longtemps expostes A un danger
qui peut se renouveler d'un moment Al'autre. Mgr I'Archeveque met A notre disposition une de ses villas
situ6e A quelques kilometres de la ville; son offre est
accept6e avec reconnaissance, et nous voudrions.partir
imm6diatement, mais impossible de trouver aucun
moyen de transport; force nous est done de rester A
1'Institut!
Un arr& du maire avertit les habitants que si le
danger se renouvelle, ils en seront aussit6t pr6venus
par un son de trompe :. Ace signal, tous doivent se
rifugier darts les caves. A la nuit tombante, toutes les
lumibres doivent 6tre 6teintes.
A mesure que nous avons connaissance des desastres
qui nous entourent, notre gratitude envers notre Mere
Immaculke augmente! La cathedrale, qui se trouve audessus de notre ktablissement, est grandement endommagie. Le mattre-autel est completement d6truit,
sauf le tabernacle qui se dresse au milieu des ruines;
les orgues sont reduites en miettes. Coincidence curieuse, la premiere bombe qui est entree dans l'eglise
est allee se loger dans la tombe d'un Allemand! Une
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autre bombe est tombee devant I'image miraculeuse de
la sainte Vierge, mais n'a pas explosi.
La prison, qui n'est s6parde de notre maison que
par un mur, n'est plus qu'une ruine, il y a de nombreux
morts et blessis parmi les condamnis. Les autres se
sont enfuis : plusieurs courent sur les toits de notre
etablissement, deux sont entris dans le clocher de
la chapelle, d'autres ont pen6tri dans les greniers;
cette compagnie n'est pas pricisement rassurante,
mais ces pauvres gens ne songent guire a nous faire
du mal; ils acceptent avec reconnaissance les m6dailles
que nous leur offrons; nous en distribuons aussi aux
gendarmes qui viennent peu apres se mettre a leur
poursuite et bient6t tous sont repris! Nous passons
ainsi trois jours et trois nuits dans un continuel va-etvient. La nuit, nous avons plusieurs alertes et nous
nous r6fugions avec tout notre petit monde dans les
caves, mais heureusement ce sont de fausses alertes.
Enfin, le troisieme jour, des camions militaires
nous emmenent avec les bagages les plus indispensables vers Ia villa de Monseigneur. Nous voici done
en route pour Montesicuro, et apres les angoisses des
jours pr&cedents, nous nous y trouvons vraiment en
sfirete, bien que la colline domine la mer et qu'il nous
soit encore possible d'apercevoir au loin les navires qui
la sillonnent. La villa, abandonnie depuis de longues
ann6es, tombe de v&tuste et les rats y ont 6tabli leur
quartier g6neral, mais i Lla guerre comme i la guerre n.
Nous etendons les matelas a terre, nos pauvres petites, bris6es de fatigue et d'6motion, ne tardent pas
a s'endormir; elles sont si g 1'etroit que, pour faire la
surveillance, nous devons marcher sur les lits improvises qui se touchent et ne laissent aucun passage
libre. Mais qu'importe! peua peu, on complete l'installation, qui reste cependant assez primitive; ainsi, pen-
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dant la journ6e, les dortoirs sont couvertis en ouvroirs;
les matelas servent tout a la fois de tables et de bancs
et nos enfants n'en manient pas moins lestement l'aiguille qui doit leur procurer, au moins en partie, leur
subsistance. Heureusement, la Providence veille sur
nous et nous avons de I'ouvrage en quantit' suffisante.
Les voisins nous aident et nous vivons au jour le jour,
nous abandonnant sans r6serve au Pere des pauvres et
des orphelins et a notre Mere Immaculhe qui nous a
prot6g6es jusqu'ici d'une maniire si miraculeuse.
Sceur CATANELLI.

Lettre de ma smur GRASSI, Fille de la Charitd,
a ma sceur BOUCLY, visitatrice a Sienne.
Senigaglia, H6pital civil, 26 mai 19x5.
MA RESPECTABLE S(EUR,

La gydce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Hier, M. le prefet et le senateur Marchiafava vinrent visiter l'h6pital, accompagnes de quelques autres
autorit6s et tons s'accordent a dire que si les quatrevingts coups tires sur la ville avaient porte, Senigaglia
aurait cess6 d'exister. M. le prefet assure aussi que
les d6gts sont plus graves ici que sur le littoral. L'ennemi avait surtout en vue un train militaire qui contenait environ huit cents soldats; il fut vise au moment
oh il traversait le pont-levis, celui-ci fut atteint, mais
ne tomba pas et les victimes sont relativement peu
nombreuses. Le s6maphore fut abattu et les fils telgraphiques et tel'phoniques coup6s des le d6but du
bombardement.
Vous pouvez vous imaginer ce que nous avons
Cprouv,, mais le bon Dieu donne en ces moments-li la
force necessaire, et je puis vous assurer que je n'ai
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pas eu peur un seul instant. Je me suis habillke en
toute hate et je me suis empressie de mettre en siret6
nos pauvres beb6s qui pleuraient dans leurs berceaux.
Nos soeurs et nos jeunes infirmieres ont &t6admirables.
Nous courions d'une salle a l'autre, et nous avions
bien de la peine a calmer nos pauvres malades; parmi
les plus valides, quelques-uns se sont enfuis chez eux,
les autres sont descendus dans les caves avec les
enfants; les semurs sont resties pros de ceux qui ne
pouvaient pas quitter leurs lits. Le roulement du
canon se fit entendre pendant plus d'une heure un
quart. Les blesses commencerent alors a nous arriver.
Quel spectacle, ma respectable Soeur! A l'un, il
manquait un pied; a I'autre, une main; deux semblaient reduits en bouillie, d'autres 6taient aussi tris
gravement atteints. En quelques heures, il y eut 21 morts,
I5 bless6s graves, d'autres plus ligerement. Pour le
moment, nous en avons encore deux'qui sont en danger, les autres, quoique amputes, commencent A aller
mieux.
A l'hbpital, nous avons eu des eclats de projectiles
un peu partout, un d'eux penitra dans la maison,
mais sans blesser personne; deux sont tombes sur les
toits, trois ou quatre dans le jardin. A l'hospice (fondation de Pie IX, a Senigaglia, sa ville natale), il y
en a eu aussi, mais point de degats.
Sceur GRAssI.
Lettre de ma seur BALDASSINI, 'i ma smur BOUCLY,
visitatrice ii Sienne.
San Benedetto del Tronto, juillet 1915.
MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec xous pour jamais!
Deux lignes

la hate pour vous prier d'unir votre
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Deo gratias au n-tre pour la protection dont nous
avons 6ti 1'objet!
Ce matin, c'est avec l'accompagnement du canon
qui tonnait B quelques mbtres de nous, que nous avons
fait nos prieres dans notre petite chapelle, oit nos
chers malades s'etaient r6fugies, eux aussi.
A quatre heures, deux navires ennemis sont passes
devant notre plage et ont rencontr6 plusieurs barques
qui partaient pour la peche; ils ont demandi a nos
marins ce qu'ils faisaient et les ont laissis tranquillement poursuivre leur route. A quatre heures et demie,
le bombardement commencait, dirig6 surtout sur le
pont de Manocchia, entre Pedaso et Grottamare. Vous
vous figurez facilement 1'6pouvante de la population :
hommes, femmes, enfants, demi-vetus, fuyaient en
criant. Mais, grace i Dieu, point de victimes, pas
meme de bless6s ! C'est un vrai miracle, car il suffisait
de quelques coups bien dirig6s pour aneantir notre
riant San Benedetto. Miracle de la Vierge Immacul6e
sans aucun doute! et c'est en Elle que nous mettons
toute notre confiance pour I'avenir, car il est bien A
craindre que le danger se renouvelle. Depuis longtemps, nous r6pandons la M6daille miraculeuse autant
que nous le pouvons, nous en mettons partout, sur
terre, dans la mer et jusque sur les s6maphores voisins
de Pedaso et de Colonnella qui sont rest6s intacts,

bien qu'ils aient 6t6 tout particulibrement vises. Plusieurs ponts sont detruits, la ligne du chemin de fer
est endommag6e; ici, je vous le repete, rien d'autre
qu'une grande frayeur, mais pour nous autres soeurs,
calme et confiance en Dieu ! De quatre cents coups qui
ont 6t6 tir6s, une dizaine a peine ont explos6. J'ai vu
une bombe ramass6e i Pedaso, longue d'environ 20 centimetres sur 12 de diametre, et termin6e par une pointe
Sceur BALDASSINI.
aigue.
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Lettre de ma strur CAMPANA, Fdle de la Chariti,
a ma sncur BOUCLY, visitatrice & Sienne.
Htpital-Ambulance de Peaaxo, a jain xgi5.

MA RESPECTABLE SCEUR,
Lo grde de .'otte-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Cette fois encore la Vierge Immacul6e nous a visiblement prott6ges, car les navires ennemis se sont
approches si pres de nous ;l'ambulance se trouve sur
le bord de la mer que nous distinguions parfaitement
les manoeuvres qui se faisaient i bord. C'est une vraie
Providence que les n6tres qui n'6taient qu'en trbs petit
nombre n'aient pas repondu, car, voyant cela, apres
une heure de bombardement, ils se sont 6loignas sans
avoir fait aucune victime; il n'y a eu que quelques
degats materiels.
Dimanche, nous avons eu la consolation de faire
assister nos soidats a la sainte messe; nous leur avons
fait reciter le chapelet et leur avons enseigne quelques
cantiques en I'honneur de la sainte Vierge qu'ils chantaient avec une grande ferveur. Le colonel lui-m6me
s'est montr6 satisfait et nous a dit qu'il etait bien de
soutenir le moral des soldats par la force de la religion
qui leur donnera le courage d'affronter le danger sur
le champ de bataille.
Soeur CAMPANA.
Toutes les autres maisons de nos seurs situees sur la c6te
Adriatique, a Rimini, Civitanova, Lorette, Potenza-Picena, etc., ont 4t6 egalement pr6serv6es pendant les divers
bombardements.

Voici maintenant quelques ddtails sur le travail denos scurs
dans les ambulances.
Ambulance de Pistoie, 22 juin ig5.

Grace

a Dieu, notre voyage a &C excellent. A notre
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arriv6e a Pistoie, nous avons trouv6 a la gare le colonel,
le capitaine et quelques soldats qui ont pris nos bagages
et c'est avec eux que nous nous sommes dirigees vers
l'ambulance 6tablie dans un vaste 6tablisssement,
ancien couvent qui abritait jusqu'i ces jours derniers
quelques religieuses et quatre-vingt-dix normaliennes.
Le colonel est enthousiasm6 des Soeurs et nous
re6pte a chaque instant qu'il veut organiser toutes
choses comme il nous plaira et demande la liste de
ce qui nous manque. II est vrai que pour le moment
tout nous manque et nous rions de bon cceur en nous
voyant jusqu'A une heure tardive sans lits parce qu'on
a voulu nous en donner de neufs. Je vous 6cris sur un
mur, faute de table; nous sommes sans lumire., parce
que dans plusieurs appartements on a oubliE de
poser les lampes 6lectriques, et il commence a faire
nuit.
Demain, un des soldats qui est pretre viendra c1lebrer la sainte messe dans la chapelle de l'tablissement,
(jusqu'ici il allait c6lebrer dans une 6glise voisine) et
ainsi l'H6te divin sera pour toujours avec nous!
L'appartement des soeurs est s6par6 et commode,
il y a beaucoup de meubles dans la maison et nous ne
manquons de rien.
Soeur C...
Ambulance de Pistoie, 27 jui n

g195.

Nous voici toutes r6unies sous une gracieusetonnelle,,
zu milieu d'une pelouse verte qui nous invite vraiment.
a faire une joyeuse r6cr6ation, et nous voulons profiter de ce moment de relache pour vous ecrire quelques
lignes. Avant toutes choses, nous vous remercions de
grand coeur de la belle mission que vous nous avez
confike et que nous nous efforcerons d'accomplir avec
toutie zele et la bonne volont6 possibles.
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Parmi nos soldats, nous avons deux religieux, un
Franciscain et un Servite, et tous deux caelbrent la
sainte messe dans notre chapelle. Aujourd'bui dimanche, avec la permission du colonel, nous avons fait
c6lebrer la sainte messe a sept heures pour que la
troupe puisse y assister et si vous aviez pu voir avec
quelle d6votion nos bons soldats y sont accourus! A
deux heures un quart, nous aurons la benidiction et
tous les militaires y assisteront aussi.
Dans la ville, oi la cornette parait pour la premiere
fois, la vue des sceurs cause un tres grand 6tonnement:
chaque fois qu'une de nous met le pied dans la rue,
des rassemblements se forment aussit6t autour d'elle,
et les plus hardis s'6crient : " Voila les aeroplanes !
L'autre jour, en nous apercevant, un enfant s'enfuit
tout effrayi en s'exclamant : c Maman, quel grand
chapeau! ,
Les locaux de l'ambulance sont immenses : il y a
plus de quatre cent soixante chambres. Lorsque nous
sommes arrivees, tout laissait bien a desirer, la chapelle surtout faisait peine a voir. Ce matin, ma sceur
sup6rieure,avec une de nous, a parcouru lessalles pour
attacher a toutes les portes la Midaille miraculeuse
mais la matinee entiere nous a suffi a peine pour
accomplir ce travail au rez-de-chaussee. Tout compris,
il y aura place pour mille cinq cents blesses.
Les offciers sont si contents d'avoir les soeurs qu'ils
ne veulent rien faire sans nous; le colonel nous a dit
que tout ce que nous pouvions trouver dans la maison qui pourrait etre utile pour les salles, nous
n avions qu' le faire transporter par des soldats,
l1 -i) nous le jugerions le plus a propos. On ne peut
etre plus aimable! Demain, nous prendrons possession
de 11 lingerie, c'est-4-dire d'une grande chambre vide;
nous devons chercher nous-memes les chaises, les

tables,

les

armoires,

161etc.,

on nous laisse libres

d'arranger le tout pour le mieux!
LES S(EURS DE L'AMBULANCE DE PISTOIE.
Florence, ambulance, via della Colonna, 2a aoot 1915.

Ici, tout va bien et nous attendons de nouveaux
blesses. Un des premiers venus est moribond, sa
famille est venue le voir et nous sommes vraiment
emues des sentiments de foi et de resignation chritienne de ces braves gens. Pendant qu'on lui administrait 1'extr&me-onction, le malade rep6tait presque
continuellement: c Mon Dieu que votre volonte soit

faite! Mon cceur est pret, Seigneur, appelez-moi a
vous! Que je suis heureux! Ma Sceur, priez encore! n
Et il baisait sans cesse le crucifix qui ne le quitte
pas un seul instant. Le soir, comme il allait un peu
mieux et que je m'appr&tais a m'eloigner un moment,
sa jeune femme me dit d'un ton suppliant: ( Ma Sceur
ne l'abandonnez pas, je crains que quelqu'un ne le
d6tourne des sentiments de resignation que vous lui
avez inspires! . puis elle ajouta, se tournant vers le
mourant : " Regarde toujours ton crucifix, resigne-toi
& la volonte du bon Dieu! ,
Florence, ambulance de Amicis, 17 septembre 1915.

En g6neral, nos blesses se montrent tres bien disposes
pour ce qui regarde les pratiques religieuses; d'euxmemes, ils demandent & prier matin et soir, et, avant
les repas, si la seur qui fait le service tarde un peu,
ils l'appellent pour leur reciter le Benedicite. Les jours
qui ont precedi la fete de la Nativit6 de la sainte
Vierge, les sceurs en parlirent dans les salles et le
bon Dieu benit si bien leurs paroles qu'un grand
nombre de blesses et plusieurs infirmiers s'approchUrent des sacrements, et tous assisterent a la sainte
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messe. Le dimanche, tous ceux qui le peuvent ne
manquent pas d'assister aussi au saint sacrifice et le
soir au salut. I1 est vraiment touchant de les entendre
ripondre avec ferveur au chapelet. Parmi nos soldats
infirmiers, nous en avons quelques-uns qui n'ont pas
fait leur premiere communion, d'autres vivent depuisde longues annees eloign6s detoute pratique religieuse;
ils nous l'avouent tout simplement, ils semblent mime
6prouver comme le besoin de venir nous confier leur
misere, tant ils comprennent qu'ils ne trouveront en
nous que compassion et encouragement. Quel bonheur
si nous pouvions contribuer a rapprocher du bon Dieu
ces pauvres gens qui n'en sont 6loignes que parce
qu'ils n'ont pas trouvi autour d'eux les aides nicessaires pour les instruire et les aider a accomplir leurs
devoirs. Nous sentons qu'aucun sacrifice ne nous
coýterait pour arriver a ce resultat.
Florence, ambulance ophtalmique, 29 aout 1915.

... Ces pauvres enfants nous edifient par leurs admirables sentiments. Nous en avons quatre qui sont
completement aveugles. L'un d'eux me disait hier :
a, Ma Soeur, la vie passe vite; que m'importe de rester
dans les tenebres pendant un tempssi court, si je dois
ensuite jouir de la lumiere pendant toute l'6ternit !
Ce pauvre jeune homme n'a que vingt ans! En 'entendant parler ainsi, j'ai remercid le divin Maitre, qui
seul peut inspirer une telle resignation.
Ambulance de Lucca, septetibre igi5.

... Notre petite chapelle improvisee a des offices
comme une cathbdrale; le dimanche a la messe et a la
benediction, elle devient trop itroite pour contenir
l'assistance. Nous avons fait une neuvaine solennelle
en preparation a la fete de la Nativit6 de la sainte
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Vierge; nos braves soldats y ont assist6 assidiment et

il fallait entendre avec quel elan ils chantaient les
cantiques que nous leur avons enseignes. La veille de

la solennite, je me suis rendue dans toutes les salles et,
de mon mieux, je leur ai parle de la fete du lendemainetjeles ai exhortbs a s'approcher des sacrements.
Tous ceux qui peuvent se lever ont tenu a venir, a
accompagner, le lendemain a la sainte table, un de
leurs camarades qui, marie et pere de famille, a fait
sa premiere communion. Notre bon aum6nier a
ensuite fait le tour des salles pour porter la sainte
communion a ceux qui -taient retenus au lit; les
exceptions furent tres rares.
H6pital militaire de Perugia, z5 aoit 1915.

... A 1'ambulance, nos saeurs font un grand bien:

ce matin presque tous leurs blesses ont fait la sainte
communion, i la grande 6dification du peuple, car

leur chapelle est publique. Ici, nous avons fait une
grand fete. Monseigneur 1'archeveque a c616br6 la
sainte messe dans le jardin. Deux cents bless&s ont
fait la sainte communion; c'6tait vraiment une scene
6mouvante, les uns boitaient on trebuchaient, d'autres
avaient le bras en 6charpe, quelques-uns s'appuyaient
sur le bras d'un infirmier; a la fin de la communion,
un pauvre bless6, rest6 un peu en arriere, s'est approch6 de la sainte table en sautant sur un pied; toute
l'assistance, y compris les officiers, le regardait avec
emotion. Puis Monseigneur a fait un discours de circonstance et a donn le salut du tres saint Sacrement.
Apres la benediction, tandis que le Dieu des arm6es
reprenait le chemin de sa prison d'amour dans notre
petite chapelle, les soldats ont entonnaun hymne patriotique qui s'est termin6 au milieu des applaudissements.
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Une autre teuvre bien interessante aussi est celle des rifugids. Voici ce que nos sceurs en ecrivent :
Lucca, 6septembre zgrS.

... Nous vous remercions vivement, ma respectable
Saeur, de nous avoir procur6 le moyen d'acquerir
quelques merites et de jouir aussi de consolations qui
nous font oublier les fatigues et les peines pass6es,
car, il faut I'avouer, les commencements ont &t6 durs,
et seuls, la grace de l'ob6issance et le disir de nous
d6vouer en vraies Filles de la Charite nous ont pr6serv~es du decouragement. I1 s'agissait de priparerlanourriture a plus de six cents personnes, sans avoir un
seul aide capable de nous etre vraiment utile, de faire
les provisions, les distributions, etc., et de plus, nous
ae comprenions personne, personne ne nous comprenait! Le travail dans de telles conditions 6tait devenu
si fatigant que notre santA commencait a s'en ressentir
un peu, et, pour terminf , le diable cherchait a mettre
sa queue en nous cr6aut desdifficultes dont la bonne
sceur Marchi vous aura sans doute d6j& parl6. Mais
grace a Dieu, la victoire est rest6e de notre c6te; les
choses vont beaucoup mieux maintenant et nous
sommes vraiment heureuses de pouvoir faire un peu
de bien autour de nous. Les femmes et les jeunes
filles, qui nous ont 6t6 donn6es pour aides, commencent se debrouiller un peu et a comprendre l'italien;
puis elles sont si affectionn6es aux sceurs que cela fait
plaisir a voir! Elle nous racontent toutes leurs peines,
nous remercient avec effusion des paroles d'encouragement que nous essayons de leur dire et se montrent tres reconnaissantes du peu que nous faisons
pour essayer d'all6ger leur triste sort. Souvent elles
nous disent : < Nous, aimer beaucoup les sceurs. Toujours reconnaissantes du bien fait a nous et A nos fils.
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Nous, toujours prier pour elles, meme quand elles seront mortes. n Et tant d'autres choses par lesquelles
elles s'efforcent de nous exprimer naivement leur gratitude. Nous les faisons prier avant et apres les repas.
Le dimanche, la messe se c61lbre sous un portail,
I'assistance est en plein air; nous r6citons le chapelet
Shaute voix et chacun r6pond dans sa langue: c'est
un concert vraiment 6trange, mais qui doit rjjouir le
coeur de notre divin Maitre, que celui de toutes ces
voix qui s'unissent pour chanter ses louanges et celles
de sa sainte Mere en tant d'idiomes diff6rents.
Lorsque nous allons a l'h6pital, nous ne sommes
pas moins heureuses de voir tous ces bons militaires si
dociles, si reconnaissants, eux aussi, pour les services
qu'on leur rend et surtout si d6vots pour assister a la
messe et recevoir la sainte communion. Je suis sfre
que vous seriez 6mue, comme nous le sommes nousmemes, en entendant ces voix males qui s'unissent a
celles des sours, pendant la sainte messe et le salut
du tres saint Sacrement pour chanter des cantiques
populaires qu'ils aiment beaucoup. On touche du
doigt un riveil religieux non equivoque! Tous ceux
que le bon Dieu appelle a Lui meurent comme des
petits saints !
LES S(EURS DE L'CEUVRE DES RtFUGIES
DE LUCCA.
Le divouement des Filles de la Charite est vivement
appr&cid. L'archeveque de Florence, dans une lettre pastorale,
presente les sceurs comme des modbles d'abnegation. Voici ce
que le meme 6crit a la soeur-Boucly, visitatrice a Sienne.
Florence, 17 juillet 1915.

MA REVERENDE SCEUR,
Je suis de plus en plus porte a aimer vos filles qui,
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d'ailleurs, dans tous les lieux de mon archidiockse
oi elles prktent leur concours charitable, m6ritent les
6loges que j'entendis faire d'elles, hier encore, en visitant un h6pital militaire; deux officiers disaient :
a Elles sont vraiment precieuses! ,
Belle consolation pour la visitatrice et pour I'archeveque, et grande joie pour saint Vincent qui voit
ainsi son Institut beni du ciel.
Vous exprimant ma gratitude, je me recommande a
vos prieres et vous b&nis ainsi que vos filles.
- Alphonse-Marie (MISTRANGELO>,
A rchev•que de Florence.

PROVINCE DE ROME
Voicilaliste des confreres et freres sous les armes,
A la date du 31 janvier 1916:
M. Joseph Properzi, pretre, a Anc6ne;

M. Pierre Testori, pretre, sergent a Rome;
M. Adolphe Giansauti, pr&tre, aum6nier militaire a
Plaisance;
M. Alcide Marina, pretre, aum6nier militaire A la
3* arm6e;
M. Victoire Clementi, pretre, adm6nier militaire a
Rome;
Fr. Humbert

Martorelli,

etudiant,

infirmier

a

Rome;
Fr. Pierre Moscatelli, 6tudiant, sous-diacre, infirmier a Rome;
Fr. Joseph Zeppieri, 6tudiant, infirmier a Abano;
Fr. Augustin Marzola, 6tudiant, infirmier a Someggiato (zone de guerre);
Fr. Paschal Milani, 6tudiant, brancardier a la 330
division (zone de guerre);

-

167 -

Fr. Alexandre Colombi, seminariste, brancardier a
la 33' division (zone de guerre);
Fr. Antoine Celata, itudiant, a Massa-Carrara;
Fr..Bienvenu Malatesta, s6minariste, a Florence;
Fr. Foschini Mariano, coadjuteur, infirmier a Pontremoli;
Fr. Jean Femminella, postulant, sergent i Rome.

PROVINCE DE TURIN
A la date du 29 novembre I915, il y avait sous les armes
cinq pretres, six itudiants et quatre freres coadjuteurs. Nous
n'avons pas regu de renseignements sur leurs occupations.
Voici maintenant le ditail des travaux de nos soeurs.

Lettres de ma swur ROSSIGNOL, visitatrice de la Province de Turin; a notre Tres Honorie Mkre MAURICE.
Turin, 9 juin 1915.

Tout ce qui etait valide dans la maison centrale a
ete militaris6. Quelques bonnes soeurs servantes se sont
offertes, c'est ainsi que ma seur Chiabodo a pris la
direction d'une ambulance A Venise; 1U nos sceurs ont
&t6 on ne peut mieux accueillies par le colonel et le
g6neral qui se sont montres vraiment papas pour elles.
La propriktaire de l'h6tel oii elles sont log6es est, parait-il, la belle-sceur d'une de nos sceurs de Naples et
les comble d'attentions; elle a voulu fournir tout le
linge a leur usage, la vaisselle, etc., et a toujours peur
qu'il leur manque quelque chose.
Nos petites cornettes se font honneur : hier, I'une
d'entre elles, envoyee & Mestre dans une ambulance de
sept cents lits, crivait a ma saedr directrice. Je suis tres
'contente, mais tout me semble ktrange; il y a une belie
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difference entre le s6minaire et la caserne; an lieu des
petites soeurs je ne vois que des soldats; on dirait un
autre monde; cette nuit je rivais au siminaire et je
me reveille sur un lit improvise, non plus an son de la
cloche, mais au son du clairon; au retour j'aurai
beaucoup de choses a vous raconter, mais je vous le
repite je suis tres contente. n
Une seur d'une ambulance de Milan remercie chaudement d'avoir &t6designee pour une si belle mission.
Elle depeint sa joie en disant que ses joumrnes sont
journies de paradis, qu'il lui semble avoir des ailes
aux pieds, et que plus elle travaille, plus elle est heureuse. Elle continue : ( Quels braves enfants, bons,
respectueux, obeissants! ils demandent comme des
enfants la chore MWdaille, la baisent avec d6votion et
la portent suspendue au cou. Tous out fait la sainte
communion sans se faire prier et paraissent vraiment
heureux. Quelle fut ma consolation! toutes mes peines
sont oubliies, j'ktais et je suis heureuse! Les superieurs sont tres bons, remplis d'6gards pour nous; nous
avons pour aides et plantons des religieux et des
pr6tres; ainsi nous avons beaucoup de messes a l'ambulance m6me. Il y a beaucoup de travail, mais nous
sommes heureuses de nous d6penser. ),
Une autre sceur 6crit: ( Ayant a travailler de concert
avec les Dames de la Croix-Rouge, le colonel nous a
fait choisir entre une villa et une maison rustique pour
notre logement; nous rappelant les enseignements de
notre saint Fondateur, nous avons tout de suite
reclame pour nous le moindre, et ii m'a semble que le
brave colonel en aura ete edifi, et content aussi au
fond, car il est persuad6 que ces dames seront plus
satisfaites d'avoir la villa. , Elle ajoute :. Dans notre
habitation, on mettra surement les soldats les plus
dignes de compassion, et combien nous sommes he'-
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reuses du lot qui nous est &chu! , Le directeur, en un
autre endroit, ne sachant comment temoigner sa satisfaction aux soeurs est venu leur porter des fleurs.
Turin, 28 juin i95.

Dans deux jours, il y aura un mois que nos quatre
premieres soeurs destinies aux ambulances faisaient
leur entr6e a la caserne la Marmora a Turin; elles
ne s'entendaient guire aux soldats ni aux malades, mais
confiantes en la protection de notre Mere Immaculie
et de notre bienheureux Pare saint Vincent, elles partaient sans crainte et tout heureuses de pouvoir s'employer au soin de nos chers blesses. Aujourd'hui, cette
premiere ambulance compte cinq cents malades et sept
sceurs se d6pensent jour et nuit. Elles ont bien des consolations, car leurs chers malades sont tout Lfait bons et
respectueux; ils demandent la M6daille, la baisent avec
respect et sont reconnaissants des soins qui leur sont
prodiguis. Notre divin Sauveur est venu habiter la
caserne. II veut bien partager le modeste logement de
nos sceurs, qui doivent prendre leur repas tout pris de
l'heureuse armoire qui renferme le divin Prisonnier.
Chaque matin, un des pretres qui est de service a l'ambulance celbre la sainte messe, et ces braves soldats,
sans 6tre appel6s, viennent nombreux se grouper
autour de l'autel : plusieurs font la sainte communion.
Une seconde ambulance a 4t6 organis&e dans une autre
caserne qui contient mille lits; dix soeurs y sont occupees et ont bien a faire; elles esperent avoir la sainte
messe le jour de saint Pierre : bon nombre de soldats
la d6sirent beaucoup, l'un d'eux a deja offert l'honoraire pour la premiere messe qui se dira, et il veut
qu'elle soit en suffrage de I'ime de sa chore maman
morte depuis peu. II 6tait tout .heureux de confier son
d6sir a la soeur, ajoutant que tous ses camarades et lui
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se confesseront pour faire la communion ce jour-la.
A Massa, le local est tout prkt, douzesoldats de service
sont chez nos soeurs depuis plusieurs jours attendant
les malades; ils regardent comme une grace d'avoir
et6 destines a cette ambulance et, chaque matin, ils ne
manquent pas de venir a la messe; ils se mettent dans
les banes, a la place des pensionnaires, et regardent
'comment se tiennent les sceurs : plusieurs baisent le
banc en entrant et en sortant!... I1 faut voir combien
ils sont heureux lorsque, lesoir, la bonne superieure va
leur dire un petit mot du bon Dieu
Notre respectable seur of fci re a fait la semaine dernitre le tour des ambulances de Milan, Venise, Mestre,
G&nes; partout elle a trouve nos cheres soeurs bien surcharg6es de travail, mais animees d'un grand esprit de
sacrifice; les chefs ont t6moign6 leur satisfaction et un
bon g4neral a dit, voulant paraitre serieux : a Vos
soeurs font plus qu'elles ne peuvent, mais nous avons
un reproche a faire a votre Communaut6. n Notre
bonne sour officiare le regardait d'un air interrogatif.
II a repris. ( Oui, nous avons a vous reprocher de
n'avoir pas donn= assez de sujets pour les ambulances;
je sais que vous avez refuse de donner des soeurs
plusieurs h6pitaux de camp; mais, a-t-il ajouti, je
sais bien que vous avez 6puis6 tout votre personnel
pour nous contenter; continuez a bien servir nos soldats, qui sont si contents d'avoir les seurs. o
Nos cheres soeurs ont les poches pleines de boutons,
de bobines de fil, car les soldats recourent H elles
comme a leur maman; ils disent que jamais ils n'oublieront leur bonte. En effet, nos cheres sceurs s'oublient elles-memes pour leur bien : un matin, elles se
sont levees a trois heures pout preparer tout leur
cher monde a recevoir Notre-Seigneur, et, ce jourla, il n'a point et question pour elles de d6jeuner;

1'7-

mais quelle joie inondait leur cceur de Filles de la Charite!

Un malade s'impatientait parce que le lait se faisait
an peu attendre, la sceur s'approche : a Pourquoi vous
impatienter, mon brave, lui dit elle, vous voyez bien
qu'il ne nous est pas possible de servir plus vite (elles
n'ont pas encore tout ce qu'il leur faut pour activer le
service). - Vous croyez -que je ne suis pas content,
reprend le soldat?! Eh! bien, ma Sceur, lisez la lettre
que je viens d'ecrire a maman. A Ce disant, il tirait
une feuille de papier de sa poche, la presentant A la
sceur. Celle-ci dit avoir rougi de confusion en lisant
tous les eloges que faisait des sceurs ce pauvre garcon.
Deux de nos chores sceurs ecrivent : Au milieu de
tant de travail, nous avons le bonheur d'avoir tous les
matins la sainte messe et pouvons faire la sainte communion; il est vrai que tout nous manque... mais Jesus
ne nous manque pas et nous sommes heureuses! Saint Vincent doit etre certainement fier de ses Filles
et ne manquera pas de les prot6ger. Deji cent trente sont
A I'euvre et quatre-vingts attendent le moment d'aller
se sacrifier pour le bien mat6riel et moral de nos chers
soldats. Puisse Notre Mere Immaculee reposer sur la
poitrine de tous ces braves et en faire autant d'&lus!
Nos sceurs de I'ambulance de Niguarda, pres Milan
nous font part de leurs pieuses consolations : < Le
bien qui se fait ici, parmi ces braves soldats, est vraiment inoui. Ils respectent les soeurs, leur ob&issent
volontiers et se mettent en quatre pour leur faire plaisir. 11 est consolant de les voir se r6unir Ala chapelle,
chaque soir, pour la recitation du chapelet; si I'on
oublie d'en prevenir quelques- uns, ils en montrent leur
regret et nous disent: mMais, nous aussi, nous aimons
bien la sainte Vierge et nous voulons la prier. )
L'autre jour, je parvins Afaire faire un sacrifice que
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je dirais kiroique a un tout jeune soldat a peine sorti
de l'institut de Modene. I1arriva a l'ambulance avec
un gros livre, les Secrets de la confession, livre des

plus mauvais. J'itais vraiment peinee a la pens6e que
ce pauvre enfant d'a peine dix-neuf ans allait lire ce
livre et je cherchais le moyen de len detourner. Le
lendemain, je lui donnai une medaille, puis uneimage
pieuse, il accepta le tout volontiers; un peu plus tard,
je lui demandai s'il avait deji lu le fameux livre en
question: i Non, me repondit-il, j'en suis a peine aux
premieres pages. - Qui vous 1'a donn, ? - Un de mes
amis. - Eh bien, etes vous pr&t a faire un sacrifice?
-

Lequel? -

Celui de ce livre que vous jetterez au

feu. ) II resta un moment perplexe, puis me dit avec
un soupir : a Prenez-le vous-meme, ma Sceur, je n'ai
pas le courage de le briler moi-meme. , Un soldat,
Capucin, se chargea bien vite de 1'operation. Le bon
Dieu accepta le sacrifice de ce pauvre soldat, car il s'est
confess6; ce matin, il a fait pieusement la sainte communion et ii pleurait de joie et d'imotion.
S. Em. le Cardinal de Milan a visit6 les pauvres
blesses, qui Font accueilli avec enthousiasme; il a aussi
voulu voir notre petite chapelle, s'est montr6 satisfait
du bon ordre, a la grande satisfaction du colonel-directeur, qui ne cesse de dire que partout les soeurs lui font
faire belle figure.

De Venise, la bonne sceur Chiabodo nous ecrit le
I" juillet: , Dimanche, nous avons eu beaucoup de

communions et dimanche prochain nous en aurons
d'autres; S. Ex. le Patriarche viendra ce jour-li
donner la confirmation a huit de nos braves marins,
les cheris de notre v6n6rable sceur Rose, qui est pour
eux l'image du bon Dieu. Parmi eux, nous avons un vrai
petit saint Louis de Gonzague qui fait avec une admirable pikt6 la sainte communion, souffre beaucoup avec
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une patience h6roique sans jamais laisser 6chapper
une plainte et prie continuellement disant que cela lui

fait du bien. »
Le 8, elle.nous 6crit encore qu'un oiseau ennemi a
survol6 Venise lancant de nombreuses bombes qui ont
fait des victimes tout pros d'elles, mais nos sceurs des
deux ambulances aussi bien que de 1'h6pital ont ressenti
une fois encore les effets de la protection de 1'Immacul6e Marie et en sont quittes pour un peu de frayeur;
du reste oi s'habitue vite au danger.
Et la bonne saeur Fior, d'Udine, qui a eu pendant
plusieurs semaines 1'6cho de la canonnade, 6crit: t Ici
il y a un peu moins de passages de camions; I'on sent
que nos soldats avancent; ils continuent a faire des
prodiges de valeur, nos braves alpins en particulier.
« Si vous voyiez quel profond elan religieux il y a
dans l'armie. On voit les soldats, les chefs en tete,
porter, glorieusement suspendue au tricolore, la
medaille de notre Mere Immacul6e; pour eux, la vue
d'un pretre est celle d'un ami, I'image d'un saint est
comme un gage de salut, c'est a qui en aura. Un soldat
avait regu un paquet d'images et les avait toutes.distributes, ne s'en r6servant qu'une; un capitaine qui
n'avait pas eu part dans la distribution le suppliait de
lalui ceder: cDonne-la moi et je te donne cinq francs. ,
J'aurais tant de ces traits a vous conter, mais je n'ai
pas une minute de tranquillit6 pour arriver a ecrire. ,
Turin, juin 1915.

Nous faisons le possible et l'impossible, ma Tres
Honoree Mere, pour r6pondre g toutes les demandes
qui nous sont adressees par les chefs mi!itaires, qui
sont d'une bienveillance extreme. De leur c6te, nos
sceurs nous procurent de grandes consolations par
leur g6inrosit6 & repondre a l'appel. Les chefs ont en
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elles une si grande confiance, qu'a Chiavasso, par
exemple, ils les ont prides d'aller initier les religieuses
qui ont une ambulance daris leurs 6coles. Ma soeur

officiere a vu le gi•iral inspecteur des h6pitaux de
camp, qui lui a dit que son grand regret est que nous
n'ayons pas assez grand nombre de soeurs pour donner
dans toutes les ambulances. C'est le ministere qui
paye tous les frais de voyage : jusqu'i present plus de
deux cents sont parties. Nous nous sommes arrang6es
pour que chacune de nos cheres soeurs officiares ait
sa region d'ambulances

a visiter.
22

juillet

1915.

Nos sceurs continuent, ma Mere, a faire un bien
immense; elles travaillent beaucoup, mais les consolations soutiennent leurs forces. Voici un passage d'une
lettre d'une de nos bonnes sceurs servantes qui vous
interessera. ( Dans notre chapelle autrefois pleine de
jeunes filles et d'enfants, on ne voit maintenant que
les cornettes et les uniformes militaires. Le 19, fete de
notre bienheureux Pere, la sainte messe fut c6l1br6e
par Monseigneur notre bon 6evque. Au moment de la
communion, apris les sceurs marchaient dans le mnme
ordre et m8me recueillement cinquante soldats pour se
rendre a la sainte table. Apres la sainte messe, Monseigneur nous a adresse quelques paroles, disant qu'il
n'etait pas &tonn6 de voir agenouilles dans notre
chapelle soldats et sceurs priant ensemble pour f&ter
saint Vincent, car il savait combien l'esprit de saint
Vincent est vivant dans les Filles- de la Charit6, qu'il
envoyait de son temps d6j~i surles champs de bataille.
a-

C'est l'esprit de ce grand saint -

a continue

Monseigneur - qui les rend aujourd'hui, comme alors,
fortes, compatissantes, devouees, et pr&tes a tous les
sacrifices. , Toute la journ6e du g1,nos chers soldats

1-75ont joui comme en famille :il y a eu, au diner, gateaux,
vin blanc, le tout assaisonn6 d'une franche gaiet6. II
faut que je dise aussi la d6licatesse de nos braves
d6fenseurs. Ils attendaient avec impatience cette fete,
car ils voulaient m'offrir un reliquaire d'argent pour y
placer la relique de notre bienheureux Pere; ils l'ont
fait avec toute la joie et I'entrain d'enfants qui sont
heureux de faire une surprise a ieur mere, si bien que
j'en ai 6te 6mue jusqu'aux larmes. J'ai fait 6crire par
le caporal le nom de chacun sur un feuillet ovale et
l'ai d6pos6 dans le reliquaire, ce qui a fait grand plaisir a tous.
Sceur ROSSIGNOL.

Une somur employ6e dans une ambulance
Tr6s Honor&e Mere.

4crit kaNotre

Je n'aurais jamais pensi, ma Mre v6n6ree, d'etre
si 6difiCe pres des soldats. Si vous voyez avec quel

courage et quelle patience ils endurent leurs cruelles
souffrances. Hier, me trouvant pres de 1'un d'eux qui
avait perdu un bras et une jambe, je lui adressais des
paroles compatissantes et je le felicitais de son courage. i Mais, ma Seur, vous n'avez pas de quoi vous
6tonner... je n'ai fait que mon devoir, et de quel

coeur, je 1'ai fait! La patrie n'est-elle pas notre mwre ?
et n'est-ce pas un bonheur pour nous de la d6fendre ?,
Et un autre me disait, apres avoir recu les derniers
sacrements et fait le sacrifice de sa vie: (cMaintenant,
ma Sceur, il me reste encore un devoir

Lequel? lui demandai-je. -

k accomplir. -

Celui de vous remercier

beaucoup de tout ce que vous avez fait pour moi...
quelle grice, ma Sceur, de mourir dans cette enceinte
o~ tout respire bont6 et charite! Je vous en prie, quand

je ne serai plus lI, envoyez done a ma pauvre mere
cette m6daille qu'elle me mit au cou au jour de mon
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depart, et faites-lui savoir que je meurs content,
puisque je suis dans l'amitie de Dieu et entouri de si
bons soins. )
Extrait d'une letire d'une Fille de la Chariti.
employee dans une ambulance.
Un jeune homme ag6 de vingt et un ans seulement
fut apporti a notre ambulance, ayant l'oeil gauche
crevi et les jambes si gangrenees qu'il fallut les amputer immediatement. Sa vie mnme 6tait en grand
danger par suite d'une grave blessure au poumon droit.
Sa physionomie sereine nous montra bien vite que
nous avions affaire a un bon chr6tien. A peine couch6,
il me pria de lui amener M. I'Aum6nier; quand celui-ci
eut entendu sa confession et lui eut administr6 les
derniers sacrements, notre brave blesse me dit: ( Ma
Soeur, je suis content, je ne crains pas de mourir, car
je compte sur la misricord ede Dieu, mais ce qui me
tourmente beaucoup, c'est ma pauvre mere. Si vous
saviez ! je suis son unique enfant, et elle est veuve !...
ce qui m'oppresse, cen'estpasla douleur qui l'attend,
mais les consequences. - Quelles cons 6 quences? lui
demandai-je. - Elles sont terribles, ma Sceur. II faut
que vous sachiez que ma mere ayant te6 atteinte, il y
a quelques annres, d'une maladie qui la cloua sur son
lit pendant dix mois, lut, pour se distraire, des livres
suspects qui 6branlerent sa foi, et je crois qu'ellel'aurait perdue tout i fait, si elle n'6tait pas entour&e
d'une famille chr6tienne. Quand je partis pour le
camp, elle me dit en pleurant : « Sais-tu, Albert, je te
Aconfie 5 Dieu et j'espere en lui... mais si jamais un
( malheur arrive, oh! alors, je ne croirai plus i rien! )
Voyez, ma Sceur, si j'ai raison de craindre pour elle...
il me semble pourtant qu'il y aurait un moyen a tenter.

- Lequel ? ui dis-je. -
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Ce serait de lui t6l6graphier

de venir me voir ici.. je suis siir qu'une fois dans
cette ambulance oil tout parle de foi et d'espirance ses
dispositions changeront. i Aussit6t dit, aussit6t fait.
Mme X... arriva et sa premiere entrevue avec son &ls
fut des plus pinibles, mais lui, anim6 d'un courage
admirable, lui dit: cMaman, j'appartiens avant tout a
Dieu; c'est lui qui m'a cri6 et c'est lui qui a pleine
libert6 de disposer de moi comme ban lui semble...
Je vons en prie, ne parlez pas comme vous le faites, car
vous vous exposez a ne pas m'itre unie dans 1'autre
monde, tandis que si vous vous resignez a la volonte
de Dieu, et si vous vivez ensuite en bonne chretienne,
vous me rejoindrez un jour an ciel, et IA nous serons
ensemble pendant toute 1'4ternit. ), Ces paroles eurent
an merveilleux effet. Mme X... embrassa son fils et
lui r6pondit : ( Oh ! non, je ne veux pas ktre s6par6e
de toi..." je te promets de ne plus parler ainsi, mais
quand tu seras au ciel demande done a Dieu de me
faire mourir bient6t. ) Et le cher mourant, comme un
des martyrs de la primitive Eglise, montrant a sa mrne
I'image de la Vierge des douleurs plac6e en face de
son lit, lui dit : t La Madone est bien rest6e sur la
terre aprbs !a mort de son divin Fils. ) Ces mots
furent les derniers qu'il prononca; un quart d'heure
apris, il expirait... tandis que sa mere essuyait sa
derniere larme et que l'aum6nier lui renouvelait le
bienfait de l'absolution.
Lettre de deux de nos chores Scrurs qui out itd envoyees
servir les pauvressoldats logls dans des baraques(sxccursale du grand hpfital de Cividale).
Nous venons vous donner des nouvelles de notre
demeure, ma respectable Soeur visitatrice.
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Nous arrivimes a deux heures et demie de I'apresmidi, le 21, accompagnbes par la bonne sceur Givioa. A
peine arriv6es, M. le capitaine nous rebut avec une
bont6 de pere, et il etait peine de n'avoir pas pu preparer notre logement comme il l'aurait desire. II se
mit en quatre pour que nous ayons a notre disposition
une petite chambre. Nous 6tions vraiment heureuses
d'etre trait6es comme nos chers maitres et dormimes
sur un lit de camp ayant pour oreiller une couverture.
Nous ddmes, a cause du peu d'espace libre, prendre nos
repas debout; mais peu a peu tout s'organisera et nous
serons comme des reines.
Ma bonne et respectable Sceur visitatrice, il faut
vous dire que nous avons ete priv6es pendant deux
jours de la sainte communion, car il n'y a pas encore
d'aum6nier et 1'6glise est 61oign6e, mais nous esp&rons
6tre bient6t pourvues de tout.
Que vous dire de la fete que nous firent, a notre
arriv6e, nos chers malades ?... Nous vous laissons ima-

giner le besoin qu'ils avaient du peu que nous pourrons faire. Tous nous disaient : o Soyez les bienvenues! au moins nous ne mourrons pas de faim. )
Quant a nos occupations, il vous est facile de deviner
ce qu'elles sont; on nous a confii non seulement le
soin des malades, mais la cuisine, la d6pense et nous
devons aussi surveiller la buanderie, et nous sommes
deux !...

Pour le moment, les deux baraques sont pleines de
malades, chacune en contient cinquante et ils sont
assez graves. De plus, il y a le d6sordre qui peut se
trouver dans un h6pital de camp i peine installe; malgr6 tout, le bon Dieu nous fait jouir d'une excellente
sante et d'une paix tres grande.
M. le capitaine nous dit que dans quinze jours
il ouvrira deux autres baraques, et nous esperons
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que votre maternelle bonti nous viendra en aide.
Quoique tres occupies, nous n'avons laiss6 aucun
exercice de pi&et, nous nous levons r6gulierement a
quatreheures. Cependant je dois vous avouer que nous
n'avons pas toujours pu nous coucher a neuf heures
et je vous en demande pardon, ma respectable Seur.
Nous ne saurions assez vous remercier de la grande
faveur que vous nous avez faite en nous envoyant dans
cette ambulance, oii nous pouvons accumuler des m6rites pour le ciel.
Fragment d'une lettre de Venise
Hier dans la nuit, et ce matin, les aeroplanes nous
ont fait plusieurs visites et ils ont 6te assaillis par des
fusillades et des coups de canon; c'a &t6 une vraie
bataille aerienne. On entendait les bombes passer ensifflant sur nos totes et 6clater ensuite dans la lagune.

II y a eu quelques degats. Nous n'avons point eu peur,
mais pleine confiance en notre bon Dieu. Quelquesunes de mes compagnes ne se sont meme pas 6veill6es
cette nuit, il va sans dire que je les ai laiss6es dormir,
priant pour elles et pour mes chers malades. Nous
verrons ce que nous r6serve I'avenir; en attendant, nous
sommes bien calmes. Soyez done tranquilles pour nous,
ma respectable Soeur, notre Mere Immaculee nous protege!
Voici maintenant le compte rendu d'une tourn4e faite par
ma sceur Rossignol, visitatrice.
Turin, le 9 septembre 1915.
MA TRES HONORRE ET VENEREE MARE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
J'ai profit6 d'un petit moment d'6claircie dans les
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affaires pour me mettre en route le 25 aodt, en compagnie de six vaillantes ouvrieres qui avaient courageusement accept6 d'aller exposer leur vie pour sauver
celle de leurs freres atteints de maladies contagieuses,
bien pres du front. Ce d6part eut quelque chose de
bien touchant et quand, a sept heures et demie du soir,
fat entonn6 l'Ave Maris Stella a la chambre de communaut6, plus d'une larme fut furtivement essuy&e, et
combiea de nos cheres soeurs anciennes regrettaient
d'avoir fait la cinquantaine!.. Nos six partantes ont
fait le plus simplement du monde leur sacrifice, que je
dirai h6roique, car je ne leur avais pas cache que la oi
je les conduisais elles seraient B chaque instant en
p6ril de mort! C'est bien pour un lazaret qu'elles
6taient destinees pouvant y etre victimes de la contagion.
A huit heures, le train nous emportait du c6te de
Milan, et apres avoir voyag6 toute la nuit nous devions
nous trouver a Udine vers neuf heures du matin. II
fallut se contenter de la communion spirituelle, qui fut
bien pr6par6e par chapelet en commun, prieres vocales
et prieres mentales avant de s'endormir et en s'6veillant.
A Brescia commence la zone de guerre; un agent de
police ou un gendarme vint nous prier de rester dans
une demi-obscurit6 pour que notre train n'attirIt pas
trop l'attention des a6roplanes ennemis qui, le matin
meme, avaient fait quelques victimes. De Mestre a
Udine, nous voyageAmes avec une quantit6 de soldats,
mais tous tres convenables pour les sceurs, et ils avaient
1'air tout content en lisant sur les paquets nombreux
de nos sceurs: Cividale,Cormons, car ils pensaient, bien
sir, que, s'ils etaient blesses, il y aurait quelqu'un pour
les soigner.
Arriv6es i Udine, noes n'avons trouv6 aucune soeur
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dans la gare, personne ne peut pinktrer : ma sceur
Fior et une compagne nous attendaient dehors, mais
ce n'6tait pas chose facile de les rejoindre, il fallait
passer entre deux files de gendarmes, faire visiter son
billet; heureusement que nous avions nos fenilles de
route, comme les soldats, et nous avons fini par nous
trouver, sans incident, surla place. La bonne sceur servante nous a fait le plus cordial accueil et, chez elle,
toutes nous nous sommes repos6es et r&confort6es,
b1nissant le Seigneur de rencontrer tant de fraternelle
charit6.
Mais Udine ne devait ktre qu'un lieu de halte pour
recevoir les ordres concernant nos chores seturs infirmitres. Nous avons &6t reques par le general Gonzaga
avec une bont6 vraiment paternelle; il 6tait tout heureux de voir arriver du renfort, mais aurait vouhn
I'assurance que beaucoup d'autres sceurs lui seraient
envoyees au plus t6t. Vous devinez, ma Tres Honoree
Mere, notre regret de ne pouvoir donner I'assurance
demand6e par le si bon g6neral.
Deux de nos chkres sours 6tant destin&es a Cividale, oi il y a tant besoin d'aide, M. le g6enral mit a
notre disposition une automobile pour nous y rendre
a deux heures. Le voyage fut un peu long; sur la route
poudreuse, nous ne rencontrions quesoldats et automobiles militaires. En entrant dans Cividale, nous nous
rencontrimes avec tout un regiment qui allait au front,
et non sans 6motion nous avons pu constater que tous,
tous nos vaillants et braves soldats portaient ostensiblement, sans respect humain, la Medailie miraculeuse
sur leur kipi ou &la poitrine!
Comment vous d6peindre la.joie de nos chores sceurs
de I'ambulance de Cividale en me voyant arriver! je
vous laisse a deviner, Mere veniree, les exclamations
pouss6es par chacune d'elles. Leur figure 6panouie me
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dit le bonheur qu'elles goitent dans leur vie de sacrifice; leur humeur toujours 6gale frappe les personnes
qui les entourent; les chefs se demandent comment
elles peuvent resister Aun travail si fatigant qui ne leur
laisse pas une minute de libert6. Elles ont plus de sept
cents malades et elles etaient quatre; voila pourquoi
nous avons fait un dernier sacrifice pour leur adjoindre
deux compagnes. Les Dames de la Croix-Rouge les
aident heureusement, et elles sont bien bonnes. Elles
m'ont dit qu'elles 6taient les plus fortun6es du monde
puisqu'elles avaient Notre-Seigneur qui veut bien
habiter avec elles et se contenter d'un pauvre logis;
leurs malades sont tres bons, tres 6difiants et beaucoup
meurent comme des saints apres avoir demand6 d'euxm6mes les derniers sacrements. Et dans toutes les
ambulances, nos cheres Soeurs ont les memes consolations ; ces braves enfants ne quittent I'h6pital qu'apres
s'ktre reconcilies avec le bon Dieu et avoir promis de
mener d6sormais une vie vraiment chr6tienne. Les
directeurs m'ont fait des eloges vraiment pompeux de
nos cheres saeurs, qui sont b6nies visiblement de Dieu;
comment s'expliquer que des soeurs d'asile, de classe,
de creche puissent sans avoir eu aucune pratique du
soin des malades arriver a contenter tout le monde?!
J'ai du m'arreter bien peu et repartir pour Udine,
d'oi le lendemain je dus de nouveau m'6loigner pour
aller accompagner les quatre soeurs destin6es au lazaret
pros de Cormons. La bonne sceur Fior voulut nous
suivre; le voyage se fit dans un train bonde de soldats,
mais nous n'6tions point du tout g&enes au milieu de
ces petits pioupious qui voulaient tous nous aider a
monter les bagages. Cormons est dbjyville conquise,
par consequent zone d'action, et pour y entrer ce n'est
pas du tout facile. Le chef de gare est un capitaine,
et nous avons di comparaitre devant lui, subir un
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interrogatoire, montrer nos papiers sign6s du commandant d'arm6e et d6filer a mesure que, notre feuille en
main, il disait A haute voix notre nom. La chore sceur
Fior avait cru qu'un simple passeport suffirait, mais
pas du tout, et il lui a fallu rester dans le c~binet du
capitaine jusqu'A ce que nous ayons obtenu un mot du
colonel lui permettant de nous rejoindre. Quel spectacle 6trange presente cette petite ville de Cormons
entierement occupee par les soldats! comme l'on sent
que c'est la guerre et comme le coeur se serre! Nous
avons traverse toute la ville, marchant derriere un
bataillon de soldats, eux sac au dos, nous sac en main;
nous allions A la recherche du colonel Morino, mais
nous avons df faire du chemin pour arriver A le
trouver dans une villa convertie en comando di sanitl,
en pleine campagne, enfoncant dans la poussiere et
exposees a un soleil des plus chauds! Nos d6vouees
et chores sceurs pretendaient qu'il fallait bien gagner
l'honneur de servir les pauvres bless6s, et elles riaient
de tout coeur en essuyant leur front ruisselant de
sueur. A la suite d'un bon caporal aussi peu connaisseur du lieu que nous, nous arrivames enfin chez le
colonel, qui nous recut comme des envoybes du ciel, et
ce n'6tait que l'embarras du choix pour donner a nos
sceurs une destination, alors qu'il lui en aurait fallu
une vingtaine. Les larmes aux yeux, il me remercia,
me promit de veiller sur les soeurs comme un pare et
qu'il ne les laisserait manquer de rien. Aprbs avoir
parl6 un peu du cher Turin, il nous dit tout son regret
que nous ayons du faire un si long trajet A pied, mit
son automobile A notre disposition et voulut lui-meme
nous y voir toutes installkes. Le local n'itant pas tout
A fait pret pour nos soeurs, elles durent passer la nuit
chez de bonnes religieuses qui avaient 6t6 pribes par
M. le colonel de vouloir bien leur <donner l'hospitalith,
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et c'est la que ma seur Fior, d6livrbe, vint nous
rejoindre. Nous nous reposames deux heures,efmes
le bonheur de recevoir la benediction du tres saint
Sacrement et aussi d'entendre trois coups de canon, et
a grand regret, vers six heures, nous ddmes nous siparer de nos chbres soeurs Pantassi, Massero, Bodini et
Allegri, qui se xontrbrent tout fait courageuses. Nous
avoos requ une lettre d'elles hier, et je I'ai lue a la
chambre de communaut6 ain d'ddifier tout le cher
( Saint-Sauveur n; elle est ainsi conque:
, J'aurais du vous ecrire plus t6t, mais nous ne

sommes entr6es en service que le 31 parce que nos
colis n'etant pas arrives, on ne nous a pas permis
d'entrer sans nos blouses d'infirmieres. En attendant,
nous avons trafiqu6 pour arranger notre logement.
a Nous ffmes tres bien revues, mais rien n'&tait pr&pare; on se mit imm6diatement a passer une couche
de blanc dans les deux chambres qui nous 6taient des-

tinees, et pendant deux jours nous nous arrangeimes
pour le mieux.

« M. le colonel Morino a cru pr6f6rable que nous
soyons nourries par la maison, c'est-a-dire comme les
malades. Je ne puis tout vous d6crire, ma respectable
Sceur, mais il vous est facile de comprendre que tout
n'est pas rose : si tous les commencements ont leurs
difficultis, a plus forte raison dans ces milieux.
t Nous sommes tout a fait pres du feu, bombes, projectiles, tout nous sert pour etre toujours en la presence de Dieu; les premieres nuits, nous dormions tres
pen, mais maintenant nous sommes ddjk habituees et
nous dormons trbs bien. Les malades sont tres nombreux, et nous sommes chargies des plus graves.
Aujourd'hui, on a ouvert une autre salle de trente lits
dependant de man pavilion, mais je suis obligee de
laisser le soin de ces derniers a un groupe d'infirmiers,
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car je ne puis arriver a tout. A peine convalescents,
les malades passent sous les tentes et sont, eux aussi,
servis par des infirmiers. Chacune de nous a soixantedix malades tres graves! Sceur Allegri (une jeune scour
da Seminaire) a 6t6 mise en office au magasin; elle est
trop jeune pour affronter le peril de la contagion.
Nos chers malades arrivent demi-morts; its out le
bonheur d'etre assistes par un fervent aum6nier militaire, lequel confesse continuellement et de jour et
de nuit.
t Nous avons la consolation d'assister chaque matin
a la sainte messe celebr6e a cinq heures et demie par
un Pere Capucin et, de temps en temps, nous aurons la
visite d'un de nos bons Missionnaires, aum6nier militaire dans une ambulance distante de la n6tre de'
3 kilometres; il viendra nous confesser. La chire
sceur Bodini nous effraya un peu dans la nuit du
z" septembre, nous craignimes un moment qu'elle fit
atteinte de la terrible maladie; nous nous recommandames avec ferveur a Marie Immacule, et cette bonneMere 6loigna tout danger, etc. )
Je continue mon r6cit int errompu par la lettre des
soeurs. De retourt Udine je trouvai des demandes de
sceurs, demandes suppliantes, pressantes, mais impossible de r6pondre affirmativement. Quelle peine de
ne pouvoir satisfaire comme le cceur le voudrait!... Je
trouvai aussi un beau billet du g6neral qui me remerciait avec effusion d'une simple petite medaille que je
m'tais permis de lui envoyer.
Apres Udine, nous devions nous rendre a Mestre,
oix nos soeurs sont install6es dans deux immensescasernes et y font un bien immense. Officiers et
simples soldats les v.6nrent. Ma sceur Mussano est
premiere d'office i Carpenedo, tout pres de Mestre et

ma smux Salussoglia a Mestre meme; dix-huit sceurs.
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ne sont pas de trop pour soigner tous les malades qui
y affluent, d'autant que, chez ma soeur Mussano, il y a
tous les deux jours un mouvement de deux cents personnes. Ma sceur Gaiottino, grace a son 6nergie, peut
soutenir la fatigue, qui n'est pas petite, et se tire tres
bien d'affaire comme toutes les autres du reste, y compris ma soeur Cordani, de Virle, et ma sceur Christino,
de Sassari.
Je n'ai pu m'arreter qu'une journee, mais j'ai eu la
consolation de voir soixante-quinze soldats quitter
1'ambulance et qui, une fois installis dans les tramways,
crierent de toutes leurs forces :
A Dieu! Merci,
merci, bonnes Sceurs: jamais nous n'oublierons tout le
bien que vous nous avez fait!... Nous vous 6crirons et
nous vous promettons d'etre bien bons, etc. ) Les personnes qui 6taient dans la rue ne pouvaient retenir
leurs'larmes et disaient aux sceurs : u Que le bon Dieu
vous b6nisse pour le bien que vous faites a ces pauvres
enfants n, lesquels sont vraiment un peu gtets par
nos cheres soeurs; elles sont mont6es dans les tramways alors que tous les chers convalescents 6taient
assis et leur ont distribu6 chocolat, cigarettes, chaussettes, cravates, mouchoirs, avec une bont6 de mere.
Une autre halte a 6t6 faite a Venise, oi les bons
marins donnent aussi de grandes consolations a la
chere sceur Chiabodo et a ses compagnes. Plusieurs
ferventes communions ont 6et faites. Quelques malades
ont demand6 un cat6chisme pour repasser les chapitres les plus importants avant de mettre ordre a leur
conscience, car, en braves, ils veulent bien faire les
choses.
Les malades religu6s dans 'Ile Poveglia, oi ma
sceur Zenoni est premiere d'office, ne sont pas moins
bons. Quoique pour ainsi dire prisonnieres (puisque
dans 1'ile il n'y a que les malades), nos trois cheres
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soeurs qui les soignent sont tres gales et se trouvent
trbs heureuses. Elles aussi oat la sainte Reserve et
avec Notre-Seigneur elles se sentent la force d'affronter tous les sacrifices.
Nous avons use de tous les moyens de locomotion
durant cette tourne : chemin de fer, voitures, automobiles, barques a rames, bateau a vapeur, il ne nous
manquait que d'aller en aeroplane. Ce n'est pas que
nous ne les ayons pas vus : plusieurs fois ils se sont
montres et se sont fait entendre, heureusement qu'ils
6taient amis. Nos sceurs n'ont point peur, meme quand
des bombes eclatent a quelques pas de leur maison,
car elles savent que la sainte Vierge les protege. M. le
Directeur de l'h6pital de la Marine a 6te comme toujours tres bon; il a mis sa gondole a notre disposition
et est venu en personne s'assurer que nous y etions
bien installees.
En ce moment, dans la zone de guerre, on salt
quand on part, mais non quand on arrivera. C'est
ainsi qu'a neuf heures et demie du soir nous nous
trouvions A Brescia, ou il a aussi fallu decliner ses
noms et qualit6s. Un brave soldat, heureusement
patient, nous avait attendues et nous avons pu rejoindre
en voiture h'h6pital militaire. Mon but etait de voir
les deux ambulances qui fonctionnent dans cette ville,
et ce n'est pas sans une nouvelle consolation que j'ai
pu encore constater la bonne volont6 de nos soeurs,
leur esprit de sacrifice et le bien qu'elles operent.
Meme repetition a Ereviglio, oi ma scaur Perego et
deux compagnes ont su gagner I'estime de tous.
A Milan, oh j'ai passe deux jours, nos sceurs 6taient
bien impatientes d'une visite. Dans quelques ambulances, elles etaient heureuses de me montrer leurs
nombreux malades, de me parler de leurs consolations
qui leur font oublier fatigues et privations. D'autres,
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peinees de ce que les lits &taientencore vides, avaient
1'esperance que ma visite leur porterait bonheur et
qu'elles pourraient, elles aussi, satisfaire leur besoin
de travailler pour les malades. Le lendemain, en effet,
un t616gramme me disait le bonheur de ces chores
sceurs qui avaient requ les malades aussit6t apris mon
depart.
C'est par Aoste et Ckivasso que j'ai termini cette
tourn6e un pen fatigante mais si consolante! Je n'ai
pas besoin de vous dire, ma bonne et venr6e Mere,
que Mgr Tasso veille sur nos sceurs avec ane bonte
vraiment paternelle. Le colonel est tres content et
laisse pleine libert6 a nos cheres sceurs de faire le
bien a nos chers soldats.
A Chivasso, 1'ambulance ne compte quequatre-vingtquinze lits, c'est la plus petite que nous ayons, mais
il n'y a que trois soeurs et elles ont bien. faire. Ma
sour Berthola, d'Alessandria, est premiire d'office et
fait la cuisine, une tres bonne cuisine, parait-il, et
tous ses malades sont bien contents, its sont comme
en famille : le soir ils attendent que les seurs aient
fini de mettre tout en ordre pour aller . la chapelle
chanter des cantiques et faire la priere; on dirait des
enfants, tant ils sont simples et dociles.
Par une pluie battante, nous avong repris la route
de Turin, heureuses a la pensee de nous retrouver,
mon petit Raphael et moi, au cher Saint-Sauveur, et
c'est avec bonheur qu'ala gare nous avons apercu notre
chere sceur assistante si anxieuse de notre retour.
Sceur ROSSIGNOL.
Ma seur Joseph de Turin kcrit de I'ambulance d'Aoste :
7 octobre ig95.

Dans ces derniers temps, S. M. la Reine H61ene
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aqui se trouvait a Valdieri avec les princes ses enfants
se rendit aux h6pitaux militaires de Cuueo, ou il y a
tant de nos soldats malades ou blesses. La Reine, apris
s'xtie approch6e d'un soldat blesse aux jambes, lui
demanda ce qu'il desirait. Le jeuae htros 6mu A cette
demande leve son regard sur la Reine, et les larmes
aux yeux : a Voir ma mere et ma femme mais... elles
sont trop loin d'ici... > puis pendant que la Reine
s'6loignait, il ajouta: a Et man petit. ) La Reine
se rapprocha du lit du bless6 : a Quel age a-t-il votre
enfant? EEh! MajestY! vraiment je ne le sais
plus, quand je I'ai quittW il avait deux mois, mais
bien des jours sont passes et je ne sais plus!... » La
Reine sourit et prit des notes. Peu de jours apres,

arrivaient de Naples, a l'h6pital, sans -tre attendus,
la mere, la femme et le petit enfant du jeune soldat.
La premiere rencontre fut tres 6mouvante, et les
spectateurs, tout en cachant leurs larmes, ne cessaient
de reconnaitre en ce trait de bont6 une nouvelle
prenve de 1'affection de notre gracieuse Reine pour
son peuple.
Le Roi a voulu voir personnellement les plus intripides soldats not6s par les commandants. Sa Majeste
ea appelle un. C'-tait un jenne bomme blesse A un
bras, mince, pale, mais fier. a Bravo! lui dit le Roi,
bravo! tu es un heros ... - Aces mots, le jeune homme

sourit : a Merci Majest6, et doublement, car celui que
vrus avez loue... est un pauvre seminariste! o Le Roi
le regarda fixement, lui serra la main avec 6motion
et, s'6loignant il dit : u Toujours les m6mes... oh il y
a la foi, il y a l'hroisme! "
Un sous-officier avait les deux jambes emporties
par 1'6clat d'une mine, et elevaat en I'air les deax
tronCons d'oh le sang coulait enabondance : " Colonel, s'6criait-il, j'ai perdu mes jambes, mais cela
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n'importe... Vive 1'Italie! » Ce vrai type de heros,
pendant qu'on proc6dait i un premier pansement,
voulut I'aum6nier a ses cte6s; il 1'embrassa comme
un fils embrasse sa mere, en disant : c J'offre toutes
mes souffrances au bon Dieu pour sa gloire et pour la
grandeur de 1'Italie. »
Nos jeunes gens se battent en heros et meurent
comme des saints. Un d'eux disait h l'aum6nier qui
1'assistait : a Voyez, mon Pere, j'ai kt6 blesse ici en
pleine poitrine pendant que je coupais les toiles m6talliques sous les tranch6es ennemies. Je suis pr6sident d'un cercle de jeunesse catholique. , Ce brave
bless6 se confessa, demanda 1'extreme-onction avec
une foi admirable, et quand l'aum6nier lui annonqa
qu'il pourrait communier, il s'ecria : a Oh! quel
bonheur de pouvoir recevoir le bon J6sus encore une
fois )> et il se transfigura. II joignit les mains, leva
les yeux au ciel, et en attendant que la sainte hostie vint
se poser sur sa langue, il murmurait le Domine non
sum dignus avec un effort et un recueillement a faire
pleurer. II prit ensuite son crucifix entre les mains, le
baisa a plusieurs reprises et dit : a Adieu, maman !..
papa, adieu!.. Vive Jesus!.. Vive 1'Italie! )
Avec quelle joie nos chers soldats recoivent notre
chere midaille! plusieurs ne se contentent pas de la
porter au cou, ils en r6clament pour les mettre a leur
bras, disant : " Avec Ia m6daille nous ferons de la
bonne besogne. , Le Roi, qui se montre vrai phre pour
eux, leur a dit : a Bravo, mes enfants, je vois que vous
portez la m6daille de la Madone et cela me fait grand
plaisir... gardez-la precieusement. » Puis la donnant
lui meme a l'un d'eux, Sa Majest6 lui dit : ( Ne la
perds pas, c'est comme si elle t'avait et6 donnie par ta
mere. n
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PROVINCE DE NAPLES
Lettre de ma saur MAURICE, visitatrice de la province de
Naples, a la TrIs HonorieMire MAURICE
Septembre xx15.

J'ai enfin pu quitter Naples quelques jours et
visiter les ambulances des Pouilles. Je viens vous
donner, ma bonne Mere, un rapide aperNu du travail
de nos chbres sceurs, et 1'Edification que j'en ai reCue.
J'ai commence par Bari. L'ambulance est etablie au
palais des ecoles Ateneo, vaste et bel 6tablissement.
Les malades n'etaient encore qu'au nombre de 350,
riaintenant ils sont 75o blesses et malades.
Le local se prete au bien-6tre des soldats et au

service; une jolie chapelle, celle de I'etablissement,
reunit souvent un grand nombre des malades et infirmiers. Pour faciliter aux pretres-soldats, trbs nombreux, le grand bonheur de celibrer la sainte messe,
nos soeurs ont fait dresser trois petits autels provisoires; c'est simple, modeste, mais tres convenable;
tous les pretres peuvent ainsi dire leur messe avant
i'heure oii le service militaire les reclame.
La premiere fete celbr&e k I'ambulance a 6ti celle
de saint Vincent. Les chers soldats avaient r6clame la
statue de notre bienheureux Pire. La bonne sceu
servante de l'hbpital civil, en avait pr&t6 une bien
volontiers, et une fervente semaine pr&ceda la fete, qui
fut ensuite c6l6br6e par les soldats avec un pieux
enthousiasme. II y eut un bon nombre de communions;
pour plusieurs, c'6tait la seconde ou troisieme de leur

vie; et qu'ils etaient heureux!
J'ai admir6 dans nos cheres soeurs le miracle de
notre sainte vocation. Sauf ia scur servante deja

habituee, au moins aux h6pitaux civils, aucune des-
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quatre autres n'en avait l'idee; elles sont lU cependant, se depensant de tout cceur, comme des sceurs
bien pratiques, et supportant un travail et des fatigues
auxquclles elles n'6taient pas habitu6es.
Bari a souffert trois bombardements par les
aeroplanes autrichiens; il y a eu plusieurs victimes,
pas autant heureusement qu'on aurait pu le craindre.
Le io aotlt, le peril vint du c6te de la mer; et la
pauvre ville subit un bombardement en regle par
trois navires autrichiens. Bari 6tant une ville libre, on
ne s'attendait pas a cette attaque et on ne s'6tait prepareh aucane defense. Pendant une heure et demie,
plus de cent vingt bombes ont eti lancees, mais plusieurs n'ont pas clat6. I1y a en hien des victimes et
beaucoup de degits a d6plorer.
Nos soeurs de l'pital
civil se trouvaient tres
expostes; les navires autrichiens 6taient pricishment
en face de l'etablissement qui domine imm6diatement la
mer; cependant, pas unobus nel'atteignit. Le voisinage
criait au miracle. A l'hipital militaire, une bombe
a p6~ntre dans une chambre voisine des appartements
de nos soeurs, sans autre r6sultat qu'un trou dans le
mur, et le bruit de l'explosion! La veille, cette
chambre &tait occup6e par deux soldats, qui auraient
certainement 6t victimes quelques heures plus t6t.
A Pawbulance, un obus est tomb6 dans une des
immenses salles pas encore occupee, a roul6 d'une.
extr6mite a l'autre, et brise un lit, dont les d6bris
ont l6gerement blessi deux soldats qui traversaient
la salle, en se sauvant. Pendant oe temps, malades et
soeurs taient en priere, emus, mais coniants en la protection de Marie Immaculee. Un grand bien se fait
dans cette ambulance, des retours sinceres marquent
chaque jour d'une grace particuli-re ces chires ames
de soklats qui sentent le besoin de Dieu.
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De Bari, je suis passee a Lecce, oa l'ambulance est
installbe dans le splendide college Argento, tenu par
les PNres Jesuites et c6ed provisoirement au gouvernement. Cette ambulance est destinee a l'armee
navale et n'a pas encore de malades. Cependant, deux
smurs y sont deji occuptes, soit a I'organisation, qui
sera parfaite, soit au service (lingerie et d6pense)
nkcessit6 par la presence du personnel sanitaire : offciers et infrmiers. Elles prennent leurs repas et couchent a 1'orphelinat, qui n'est. s6pare de 1'ambulance
que de quclques pas.
A Tarente, le grand Institut de nos sceurs, comprenant pensionnat, orphelinat, 6coles gratuites et
payantes, asiles, a dt sacrifier ces belles ceuvres de
jeunesse, pour r6pondre a la demande de rautorit6
militaire, qui requisitionnait le local. Toute cette
-chere et si nombreuse population d'enfants a di
trouver ailleurs abri et 6ducation. Le sacrifice a eth
grand pour les maitresses, les parents et les enfants,
mais accept6 g6nereusement de part et d'autre pour le
soulagement des chtzres victimes de Ia guerre.
1l'armee navale qu'est affecte le
La aussi, c'est
local immense, tres bien distribue et am6nage; mais
les bless-s,ni les malades n'y sont encore, le personnel
*du service sanitaire y est install. A peu de distance
de 1'Institut, nos soeurs desservent l'kdpital de riserve
iernitoriale, &abli au palais des Offices. C'est pendant mon court sejour a Tarente, que nos seurs ont
cbmmenc6 l~ leur service; le besoin de leur presence
se faisait bien. sentir; Ia rapide visite faite dans les
salles nons en a convaincues. A la vue des cinq seurs
que nous amenions, la joie a ete grande, parmi les
quatre cents.malades, et parmi les officiers-m6decins,
<qui sonffaient de f'abandon des salles. Un capitaine
iaisait alors la visite de la siene, le caloneL-direc-
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teur lui ayant presente l'heureux groupe de sceurs
destin6es au service, il s'kcria : " Quel bonheur!
Donnez-moi vite la mienne; je n'en peux plus de
l'avoir! ) Et, a grand'peine, on le d&cida a attendre
que nous ayons tout vu et d6signe les offices des
sceurs le plus pratiquement possible.
Notre chere soeur Grey nous ecrit que depuis lors
une bien heureuse transformation s'est accomplie au
grand avantage des malades. Nos soeurs, au nombre
de cinq au d6but, sont neuf maintenant, Ia duchesse
d'Aoste, visitant l'ambulance, ayant protest6 sur leur
nombre trop restreint. Elles prennent leurs repas et
dorment a 1'Institut, peu eloign6 de l'ambulance.
Depuis ce voyage, une ambulance s'est ouverte I
Givra del Colle, nos sceurs y font grand bien.
A Sant'Eramo, tout en conservant les anciennes
ceuvres, nos sceurs ont du accepter, et avec consolation, le service des blesses militaires, sans que nous
puissions leur donner aucune augmentation de personnel. On m'&crit, sur les fetes de saint Vincent, du
15 aout et la b6n6diction d'un autel dans une chapelle
provisoire, des relations touchantes, que je voudrais
pouvoir citer en entier, mais que je puis seulement
risumer, vous disant que la confiance des soldats en
nos saeurs est lh; comme presque partout, la voie
providentielle du retour au bon Dieu. Nos seurs
sont heureuses et vont bien, malgraun travail
excessif.
A Avellino, quatre ambulances occupent douze de
nos soeurs. La sceur servante de I'orphelinat des gar-ons

en a la direction. J'ai 6t6

6mue d'un trait de

charit6 bien touchant de Ia part des orphelins. En prisence des enfants, en recr6ation, la sceur servante
parlait a quelques sceurs de a grande difficult6 de
proposer au major-directeur la forte et inevitable
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d6pense de cent matelas neufs, pour une des ambulances dont il lui avait confL I'administration; elle
avait conclu, disant qu'elle avancerait la somme et
s'arrangerait ensuite avec Pautorit6 militaire. Le soir
de ce meme jour, on venait appeler la seur servante,
lui disant qu'on la demandait au dortoir; elle y trouva
tous les orphelins (quatre-vingt-quinze), align6s, des
plus grands aux plus petits, portant chacun un de leurs
matelas et les offrant a la soeur servante. Spontan6ment, les chers enfants avaient dcid6 qu'il n'etait
pas convenable qu'ils aient deux matelas, alors que
les soldats n'en avaient pas... Profond&ment 6mue, la

sour servante accepta leur sacrifice, leur faisant
cependant observer qu'ils auraient di au moins garder
le meilleur matelas, car ils se trouveraient bien mal et
pour longtemps peut-etre; mais l'un des grands, se faisant 1'6cho de tous, r6pondit: , Superieure, nous serons
encore mieux que nos soldatsdans les tranchses,etnous
sommes contents de souffrir quelque chose avec eux. ,,
Des Fann6e dernire, aux premiers bruits de
guerre, la meme seur servante privoyant le besoin
qu'elle pourrait avoir d'aides intelligents et formes
pour les ambulances, avait fait suivre les cours de la
Croix-Rouge a ses plus grands orphelins, ils obtinrent leur certificat. Mais il fallait aussi un peu de
pratique... 11s imaginerent alors de se servir des plus
jeunes pour s'exercer, et il fut decid, que les recr6ations se passeraient en lecons pratiques de pansement;
les plus petits se risignaient heroiquement au r6le de
patients; les grands bandaient les tetes, les bras, les
jambes, jusqu'a ce qu'ils fussent arriv6s a une certaine
habilet6. Le bon Dieu devait sourire a la charitable et
pratique initiative a laquelle la soeur servante doit
maintenant des infirmiers volontaires bien exerc6s.
Sceur MAURICE.
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ROME
Nous empruntons k la Croix les ditails suivants sur une

audience pontificale qui a eu lieu le 13 novembre 1915:
S. S. Benoit XV recevait, a dix heures, ce matin,
entne
audience toute paternelle, les membres de la
Fraterniti sacerdotale du tiers ordre de Saint-Franlois, qui venaient d'achever, dans la maison internationale des Pretres de la Mission, une semaine d'exercices spirituels.S. Em. le cardinal Bisleti, qui avait voulu suivre
ces exercices, et Mgr Tei, iveque de Pesaro, l'ancien
a predicateur apostolique ,, - qui les avait donnrs,
assistaient a l'audience.
Le Souverain Pontife manifesta une vive satisfaction de voir refleurir la Fraternite fonde .par le regrette cardinal Vives, et qu'il avait lui-meme dirigie
comme ministre avant son depart pour Bologne; il
encouragea ses membres a traduire de plus en plus,
notamment par des oeuvres sociales, le zele qu'ils
avaient encore raviv6 dans les saints exercices. Et,
pour leur t6moigner tres sp6cialement sa haute bienveillance, il leur donna pour cardinal protecteur
S. Em. le cardinal Bisleti.
Apres ce petit discours, d'une gracieuse familiarit6, S. S. Benoit XV se rendit dans la salle du
Tr6ne, oi avait 6t6 introduit un groupe de pretres
du diocese de Porto et Santa-Rufna, qui avaient pareillement fait les exercices spirituels, et ot s'itaient
rendus, aprbs leur audience sp6ciale, les retraitants
de la Fraternit6 sacerdotale du tiers ordre. Et il
leur adressa a tous une homilie ou, sous une forme
pleine de poesie, il d6tailla les effets qu'il attendait,
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pour son auditoire sacerdotal, de cette semaine de
recueillement actif.
Des uns et des autres qui, comme il le remarqua
delicatement, avaient retremp6 leurs ames chez les
Pr&tres de la Mission - les membres de la Fraternite,
pricisa-t-il, dans Ia maison dirigee a Rome par les
Lazaristes francais, les pretres du diocese de Porto et
Santa-Rufina dans celle des Lazaristes italiens, - il
redisait volootiers ce qu'avait dit de son fils Jacob le
patriarche Isaac: t L'odeur de mon fils est comme
I'odeur d'un champ que Dieu a beni... ,
II compara aux vtements pr6cieux dont Rebecca
avait reconvert son fils Jacob, les graces de renouvellement dont 1'Eglise, leur mere, leur avait m6nagi
des moyens si efficaces dans leur retraite pour les
rendre plus agrbables encore a son divin £poux.
II d6tailla les fruits qu'il en attendait pour le salut
des ames, appelant sur Ie champ spirituel oi, sous
des formes diverses, s'exercait leur apostolat, cette
a ros6e du ciel n qae le patriarche Isaac invoquait sur
le sol cultivk par son fils desormais privilgie.
Cette allocution,'d'un charme pnietrant, fut, pour
les membres de la Fraternit6 sacerdotale du tiers
ordre et pour les pretres de Porto et Santa-Rufana,
comme la derniire meditation de leur.retraite, dont
le Pontife, en terminant, acheva, par sa b6nidiction,
d'assurer la fecondit6 spirituelle.
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PROVINCE DE POLOGNE
M. Slominski, visiteur de la province, dcrit I la date du
18 mai 1915 :
MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre bihrdiction, s'il vous plaitj
Une bonne occasion s'offrant, je vous envoie cette
lettre en premier lieu pour votre fete, pour vous of-

frir les vceux les plus sinceres au nom de toute la
Province. Nous prions le bon Dieu de vous donner
surtout une bonne sant6. Nous prions aussi le Seigneur de daigner r6tablir la paix pour que vous puissiez riparer les grandes pertes de la Compagnie et
travailler a son d6veloppement. Que le bon Dien vous
comble de ses consolations pour tant de chagrins et
d'6preuves que vous devez subir au commencement de
votre gendralat.
Quant a nous, nous 6prouvons une "protection divine spiciale. Nos jeunes gens sont au nombre de
trente-cinq; ils continuent le seminaire et les &tudes;
sept 6tudiants pr6parent le baccalaurbat. Les autres
ont 6t6 enr61ls dans les cadres allemands; la plupart
sont infrmiers; quelques-uns font leur service sur la
ligne. Un de nos seminaristes est mort en Champagne, enterr6 a Ripont; un tres bon frire coadjuteur
est mort en Flandre.
Nos pratres et nos sceurs se d6vouent beaucoup au
service des bless6s et des malades. Deux Missionnaires s'occupent en Allemagne des 6migr6s polonais.
Les confrbres de Tarnow, qui ont &t6si exposes, n'ont
presque rien souffert; il n'y a que les vitres de .leur
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6glise et de leur maison qui ont ete endommagees.
Mais Odporysvow, pros de Tarnow, a bien souffert: la
nouvelle maison est totalement d6molie, l'eglise l'est
en grande partie.
SLOMINSKI.
M. Michalski (Charles) 6crit

a la date du 16 octobre 1915:

Pendant les luttes acharnaes qui ont en lieu en juillet dernier dans les environs de Bialykamien, notre
maison situde dans cette localit6 a &tA bien 6prouv6e.
Un obus a d6moli la cuisine et a renvers6 un mur. Un
de nos pr&tres est mort dans cette maison.
Un de nos freres coadjuteurs a disparu en France,
depuis le mois de juillet; c'etait un excellent frbre et
un tres bon cuisinier; c'est le second de nos freres
coadjuteurs disparus.
Nous avons perdu un de nos seminaristes; un autre
a le bras droit ampute.
MICHALSKI. Extraits des letres de la serm JALESKA, visitatrice,
a la Tres Honoree Mare MAURICE.
Cracovie, le 2o mai 1915.
MA TRks HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigueur soit avec nous pour jamais!
Mgr Sapieha, le prince-6veque de Cracovie, nous a

demand6 six seurs pour l'h6pital des 6vacues, dans les
baraques de Chocen, en Bohime, dont il est le protecteur. Depuis plus de neuf mois, les pauvres evacubs de
toutes les villes et villages de la Galicie 6taient complktement abandonnes, ungrandnombre mouraient, surtout les enfants, faute de secours n6cessaires dans leur
triste situation. Mgr Sapieha, tres 6nergique dans cette
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action de bienfaisance et en m6me temps tris inlnent
auprts des autorites, a obtenu une grande am6lioration dans I'administration des rfugiis, dont la population presente monte a vingt mille. On y a constuit une
6glise, desservie par quatre pr&tres polonais de notre
diocese. Les Petites Soeurs des pauvres font l'asile aux
enfants et visitent les malades dans les baraques. Nos
sceurs doivent &trecharg6es particulierement de l'hpital. Elles partent aujourd'hui sous la conduite de ma
seur Wisnievoska, autrefois soeurservante i Turka, d'ou
elle a eti evacute avec ses compagnes par les autorites
autrichiennes en septembre 1914. Ma seur econome
accompagne nos sceurs; elle y restera pendantquelques
jours, pour traiter des conditions avec 1'administration et organiser le service de l'h6pital. II nous a ete
impossible de demander 1'autorisation de nos vne6res
Superieurs, car il fallait dicider la question dans les
vingt-quatre heures. ii n'y a point d'etablissement de
nos sceurs dans ce pays, et puis c'est une colonie essentiellement polonaise et installee provisoirement.
Trois de nos maisons ont etC dklivrees: Kolomyja,
Jaslo et Tarn6w; nos sceurs nous ont donn6 signe
de vie, mais il nous est impossible encore d'aller les
voir. Tarn6w seulement a eu la consolation de voir
M. Slominski, qui y est all pour visiter la maison
des Missionnaires. D'aprbs ce qu'on nous raconte
de Tarn6w, ce n'est que par miracle que nos seurs
ont it6 sauvkes; aune petite distance de i'hpital,
d'un c6t, trois grands obus ont d6truit une maison,
oi un grand nombre d'officiers ont trouv6 la mort,
d'un autre c6t6, & 3 metres de chez nos sours, une
antre maison a 6te demolie et plusieurs personaes
taues. A 'h6pital, il n'y a eu que les vitres cassies et
une partie da mur endommag6e. La protection de la
sainte Vierge se fait sentir a chaque pas.
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1a juin r915

Nous avons ea des nouvelLes de plusieurs de nos
maisons dblivries. Nos sceurs soet saines et sauves,
malgr6 le travail icrasant d'abord aupres des soldats.
autrichiens blesses, ensuite, pendant plus de six mois,
aupres de ceux des Russes. Elles ne savent comment
exprimer lear reconnaissance au Sacr-Cceur de Jesus
et a Marie ImmaculCe, dont la protection a et6 sensible
et visible a chaque instant.
C'estsurtout la maison de Moszczany, orphelinat et
h6pital, sita.e sar la ligne du feu, qui a 6te miraculeusement Cpargane, restant seule debout dans cette
localit&. Les obus passaient par-dessus le toit, pour
tomber sur les champs appartenant a nos sceurs; les
balles se faufilaient dans la maison, sans que personne en soit blessk, et cependant, il y avait trente
orphelines, beaucoup de.malades et un grand nombre
de r6fugiks. M. le comte Jamoyski, le plus proche
voisin de nos seurs, 6tant venu visiter sa belle propri&t6, a ete oblig de leur demander l'hospitalite,
car il n'a rien trouvi chez lui, point de bitiments: le
chiteau, le parcn'existaient plus. Ma smur Mieloch, la
sceur servante, admire dans son court rcit la conduite

merveilleuse de la divine Providence, qui a pourvu a
tous les besoins de a .maison.
Mnme miracle a l'h6pital g&neral de Kolomnyja.
Les balles et les obus inondaient la ville, beaucoup.
de bitiments iurent complttement ruines, plusieurs
personnes tu6es; l'h6pital fut save, les pauvres
se r6fugiaient a I'h6pital. Le cure d'une petite localit6 voisine complatement d6truite, est vena avec
ses paroissiens, chercher un abri A l'hpital. Plus de
cent personnes et Mn boa nombre d'enfants remplissaient I'h6pital, les caves et lejardin. Une dame dont
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le mari a AtC fait prisonnier se trouvait avec neuf
membres de sa famille, rifugiie dans la salle d'operation. Poussee par un sentiment de crainte dont elle ne
se rendait pas compte, la soeur servante vint prier
cette dame de passer avec son pprsonnel dans un petit
magasin a c6te. A peine 'tait-on sorti qu'une bombe
tombe par la fenetre, brise le parquet de la salle, la
voute de la cave en dessous, n'y faisant d'autres d6gats
que d'encombrer les provisions qui s'y trouvaient. La
secousse cependant Rtait si forte que dans le dortoir
qui se trouve au-dessus de cette piece, la porte fat
arrachee, le parquet endommag6, les rideaux des lits
tomb6s et les trois soeurs qui s'y trouvaient en ce moment furent renversies sans connaissance, sans qu'au-

cun mal leur soit arrive.
Comme M. le Vicaire, aum6nier de l'hbpital, a bien
voulu y rester, il y avait tous les jours deux messes,
dans la petite chapelle auxquelles tout ce monde
assistait avec une grande pi6et; les enfants recitaient
continuellement le rosaire devant la statue de la sainte
Vierge.au jardin. Pendant leur petite r-creation, elles
s'amusaient a ramasser les eclats d'obus, tombes pros
du mur; personne n'a recu la moindre contusion. Ma
sceur Gabryelewicz est profondement convaincue que
c'est l'effet de la M6daille miraculeuse dont elle munisr
sait toute personne qui demandait asile A I'hopital.
La nourriture de tout ce monde n'6tait pas une petite
difficulti, mais A l'exemple des premiers chr6tiens,
on se partageait r&ciproquement ce que quelques-uns
avaient apport6 avec ce que l'hopital pouvait fournir,
Je fais des d6marches pour obtenir la permission dei
visiter nos maisons qui seront libres; 4videmment, ce ne
pourront 6tre des visites en regle, je ferai mon possible
pour me rendre compte de la situation et raomdier aux
besoins les plus ress6s.
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Toutes nous baisons votre main maternelle en signe
de notre pi6te filiale et de notre entiere obeissance.
17 juillet 1915.

Nous avons 6et dans huit maisons. Dans les trois
premieres, nos seurs se sont devou.es tranquillement

au soin des blesses autrichiens, elles ont eu beaucoup
de travail, diffirentes difficult6s, inevitables pendant
la guerre. Mais les cinq autres desservant alternative-

ment les Autrichiens et les Russes, qui sont restes six
mois dans les villes envahies, ont eu beaucoup i souffrir,
ont it6 expos6es i de nombreux dangers, n'ayant que
la protection du ciel, qui a 6t6 bien effcace: car elles
6taient entourees d'incendies, sous une pluie de balles
et de gros eclats d'obus qui transpercaient les murs et
tombaient dans les salles, dans la cour et dans tout le
voisinage, causant des d6egts 6pouvantables. Quand,
en ville, beaucoup de personnes 6taient blessees ou
tubes, aucune de nos seurs, ni de leurs malades, ni les
personnes de service, les medecins, les infrmiers,
n'ont eu la moindre 6gratignure, bien que toutes les
vitres aient 6et bristes et les cornettes remplies de
debris de verre. On ne peut attribuer tout cela qu'I un
vrai miracle de la tres sainte Vierge!... A I'h6pital de
Stryj, en allant se coucher, lasoeur servante a.trouve
une balle dans son oreiller. Que rendrons-nous au
Seigneur pour tout ce qu'il a fait en notre faveur!...
M. Slominski a et6 oblige de faire un voyage dans
quelques localit6s du royaume de Pologne (province
de Varsovie), qui se trouvent en ce moment sous le
gouvernement.autrichien. 11 en a profit pour voir nos
seurs & Czestochowa, a Kielce, A Olkusz et a Miech6w;
partout, nos seurs se portent bien, malgre les souffrances inouies, et servent les blesses bien genereusement.
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J'espire pouvoir aller a L&opol, apres la fite de
saint Vincent; il me tarde de voir nos soeurs. Les lettres
quenous venons de recevoir, nous annoncent trois nodveaux deces. II y a eu plusieurs changements; dans
l'impossibilit6 de correspondre avec nous, les seurs
servantes s'entendaient entre elles, pour s'entr'aider et
parer aux besoins les plus pressants. En ce moment,
plusieurs de nos maisons sont encore sur la ligne da
feu, exposies a tons les dangers, nous comptons sar
la protection de la tres sainte Vicrge et sur 1'intercession de saint Vincent qui ne laissera pas passer l'octave
de sa fete, sans faire sentir qu'il veille sur ses enfants,
29 aoat 1915.

11 y a plus d'un mois que je ne vous ai pas donni de
nouvelles de notre province; revenue de mes visites le
7 aout, j'ai trouvi tant a faire qu'il m'a etc impossible
de trouver un moment libre avant la retraite, qui a
commenc6 le 15. M. Slominski s'est d&vou6 pour Ja
prbcher avec un grand zble. Malgri les difficultis des
communications, nous avons eu quatre-vingt-dix sceurs
dont six de la province de Varsovie, nos plus proches
voisines ~ present; elles nous ont bien 6difi&es et elles
se sentent heureuses d'avoir pu suivre les saints exercices dont elles itaient priv6es depuis deux ans. II leur
est encore impossible de s'adresser a leurs Superieurs
provinciaux.
J'ai eu la consolation de visiter toutes les maisons
de Leopol et onze de la province : lI encore, nous
avons constat,, avec admiration, une protection toute
particulibre du ciel, que toutes nos seurs attribnent k
la Vierge Immacul6e, dont les m6daillesitaient suspendues a toutes les portes, les fenetres et dans les cours.
Dans la maison de Bursztyn, il y a eu un combat dans
la cour et le jardin, de meme a Rohatyn, oa trois
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arm6es sont passees, I'invasion a dure pres de huit
m6is; deux arm6es y stationnent encore; il y a deux
ambulances de maladies contagieuses. Dix maisons
encore ne sont pas libres.
Nous sommes pientries de sentiments de reconnaissance envers le bon Dieu : ii y a eu des d6gits mat4riels, inevitables dans une telle situation, nous n'avons
pas en a deplorer ni incendie dans les residences de
nos soeurs, ni aucun accident particulier; la Providence
pourvoyait a la nourriture de nos Sceurs et du personnel
,de leurs 6tablissements.
Sceur JALESKA.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
Nous nous sommes arret&s dans le num6ro 3 de 19S5 aw
io avril.
Nous donnons d'abord le ricit de la captivit6 de la soeur
Reisenthel, visitatrice, nous reprendrons ensuite les dvine-

ments aujour le jour d'apres les lettres de M. Lobry, visiteur.
SOIXANTE-TREIZE JOURS DE CAPTIVITt
REISENTHEL, visitatrice
Relation de la sur
de Constantinople

Le io mai 1915, les agents de police furent envoyes
dans les differentes communautes. Ils avaient une liste
de seurs qu'ils arretbreat apres avoir 'fait la perqui-

sition de leurs affaires et eiport6 ce qu'ils y avaient
trouv6 d'dcriture. J.e fus arret6e A I'orphelinat Saint-

Joseph o. je me trouvais depuis la prise de la maison
centrale, et, avec moi,.trois autres sceurs: nos soeurs
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Joseph et Julie de Galata et ma seur Aurelie de l'orphelinat Saint-Joseph.
On nous conduisit au bureau central de police dePira, oh nous apergfimes, attendant aussi comme nous,
des scurs franciscaines de Sainte-llisabeth et ma
seur Apack, sceur servante de 1'h6pital Girimia.
Toujours avec mystere, on nous emmena a Stamboul, au ministare de la Guerre. Apres nous avoir fait
atttendre, un officier nous dit enfin que 1'on ne pouvait
s'occuper de nous ce soir (il 6tait alors pres de neaf
heures et on nous avait arr&t6es vers cinq heures),
mais qu'il y avait des lits dans leurs h6tels oh on allait
nous conduire. Quelle ironie !
Menees alors, toujours par la police, an commissariat du quartier oh l'on ne s'attendait pas a nous recevoir, le coammissaire nous fit stationner environ an
quart d'heure dans la cour d'entrie, puis, de manvaise grice, il donna l'ordre de nous mener a c6t :
c'6tait une maison d'arret pour les filles musulmanes
de moeurs legeres.
Le gardien ouvrit une chambre, oi il nous fit signe
d'entrer; mais nous recullmes d'horreur devant le tableau qui s'offrait a nous : douze a quinze filles 6hontees, demi-nues, criant, chantant, se disputant.
Un escalier se trouvait sur le carr6; c'est la que
nous nous sommes serries les unes contre les aitres
avec l'intention d'y passer la nuit s'il le fallait. A ce
moment arriv6rent nos dernieres compagnes d'infortune, deux sceurs de 'h6pital de la Paix et une Franciscaine de Sainte-lAisabeth. Nous nous trouvions
alors au nombre de douze: deux seurs de Sion, tiois
,e Sainte-.lisabeth et sept Filles de la Charit6. La Mire Constantina, sup6rieure de Notre-Dame-deSion, avait 6t6 arret6e dbs le d6but de l'apres-midi;
de6j elle avait subi un interrogatoire et etait mise atu
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secret avec une jeune iWfe qui avait obtenu de 1'ac-

compagner. C'est e' lendemain, lors de I'appel, que
nots avons appris sa presence si pres de nous. On.

1'avait mise, en effet, dans une des chambres de cette
prison.
Quant a nous, I'officier qui, le premier, nous avait
parl6, averti par t16ephone, arriva et nous fit entrer
dans une troisieme chambre, oi se trouvait deja une
demoiselle francaise, institutrice, retenue par la Cour
martiale pour quelques paroles sans importance, et une
ancienne 6elve de Sion arrette pour avoir reuga son.
adresse les cartes postales destinees a la Mere Constantina.
Le gardien nous donna trois chaises, dont une
cassbe, et deux petits bancs pour y passer la nuit. Les
demgiselles avaient chacune un matelas pose & terre;
elles en garderent un pour elles et nous donnerent
I'autre et, aprbs nous 6tre arrang6es comme nous le
pouvions, personne au moins ne resta debout la nuit !
Mais impossible de dormir: trop d'inquietudes nousassaillaient. Nos maisons respectives avaient 6t6 pr&venues par tel8phone que nous ne rentrprions pas ce
jour-la. Combien d'autres helas! devaient se passer
ainsi!
Le lendemain, nos sceurs, apres avoir err6 et bien
cherch6, nous trouv6rent enfin. Les impressions depart et d'autre ne peuvent se d6crire. On convint de
nous apporter le nicessaire comme nourriture; des.
oreillers, des couvertures et deux ou trois matelasarriverent aussi pour Ia nuit suivante.
Mais, dans la journ6e, d'autres sceurs avaient encore6t6 arrktees. C'est ainsi que nous vimes successivement
arriver trois seurs assomptionnistes, deux de l'Immacul&e Conception de Kadikeuy et ma soeur Brique,
premiere d'office de B4bek.
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Nous accueillimes tristement, mais cordialement, les
nouvelles venues, partageant tout et ne faisant qu'une
seule famille, ce qui itonnait les gardiens qui ne comprenaient pas que, etant la veille inconnues les unes
des autres, nous nous aimions tant et soyons si bonnes
entre nous. Mais le local ne s'agrandissait pas comme
nos coeurs avec les arrivantes. II fallait, le soir surtout,
combiner pourtrouver achacune la place de s'itendre.
Couch6es par terre (une nuit, nous 6tions vingt),c'itait
un melange de tetes et de jambes en tons sens. r Retrouverons-nous demain chacune notre bien ), disait
I'une de nous en plaisantant, pour egayer les autres
car, h6las! il fallait se faire violence et refouler une
tristesse qui aurait eti contagieuse.
Cependant, les ambassades avaient agi. Au boat
de quelques jours, les sceurs aatrichiennes, bulgares, italiennes 6taient relichees. Cela donnait de
1'espoir a d'autres. La pauvre smur Auridie, atteinte
d'une forte fievre qui ne nous 6tonna pas, &tant
donn6 les conditions ou nous nous trouvions, fut an
bout de quelques jours reconduite . l'orphelinat SaintJoseph par les soins de la demoiselle frangaise qui
parla pour elle en allant a l'interrogatoire et voulut
l'emmener avec elle etant delivr6e.
Cette mrme demoiselle dut a son sijour en prison
de retrouver la foi et la pribre laiss6es de c6t6 depuis
des ann6es pass&es chez les Turcs. Desesp•re, elle
s'unit a nos prieres faites en commun. C'est elle qui
nous faisait la lecture dans l'mitatioa. Un apresmidi, dans une crise de d6sespoir, elle appelal'une de
nous, qui lui donna un chapelet. Elles r6citirent ensemble le rosaire. Le lendemain, elle fut delivrbe et
nous promit de continuer a prier et de s'approcher
des sacrements en reconnaissance. Elle ne F'avait
pas
fait depuis longtemps.
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Mgr Dolci, a qui nos soeurs avaient dit le lamentable
itat oi nous 6tions r6duites, se concerta avec I'ambassade des ttats-Unis. On fit des plaintes. Le commandant de la place s'en 6mut. II vint lui-meme constater la chose et, aussi m6content que honteux, il
donna l'ordre de nous transferer a la maison des
Peres Assomptionistes de Coum Capou. II y avait huit
jours que nous 6tions internees. Rien de triste comme
ce changement de local. Sur un araba, on chargea Ia
literie, les objets de vetement et atres, et nous suivions, escortees de la police. II fallut ainsi traverser
bien des rues de Stamboul, l'arabadji ne sachant pas
bien oi il devait nous conduire. Sur le parcours, tous
nous regardaient, 6tonn6s, certains croyaient que
nous allions installer une ambulance. Mais pourquoi
conduites par la police? Les gamins nous entouraient,
plut6t curieux que mbchants. Mais nous 6tions
brisbes!
A 1'ecole, on n'6tait pas privenu. Nous avons dd,
avec nos bagages, rester dans la cour assez longtemps.
Enfin, on nous fit entrer dans une sorte de parloir, o&
on nous installa apres en avoir fait sommairement le
menage. La eut lieu la d6tente, bien des larmes coul1rent, et il etait neuf heures quand nous songeames A
prendre un peu de nourriture. Une triste nuit suivit
cette journ6e.
Le lendemain mardi eurent lieu les premiers interrogatoires. Je fus appelbe avec deux autres : une soeur de
la Paix et la superieure de Kadikeuy. Mon interrogatoire dura plus de deux heures et demie: renseignements
sur ma situation a l'6gard des soeurs, sur les maisons,
les oeuvres, etc., enfin explication des cinq premieres
lignes d'une carte postale revue. A six heures, le policier nous reconduisit, la supnrieure de Kadikeuy et
moi; la sceur de la Paix 6tait dilivree.
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De Coum Caponu la cour martiale, il y avait vingt
minutes an moins, trajet penible, ainsi escortnes. Les
gens nous regardaient, n'y comprenant rien. Plusieurs
fois, j'ai rencontr Dnos sceurs : defense de lear
parler.
Les jours les plus pinibles allaient commencer.
Ordre avait et6 donn6 de nons isoler. On chercha une
chambre. Pendant !'attente, qui dura plusieurs heures,
j'ai va nos soeurs partir ensemble pour &treinterrogees
a leur tour. I1 etait huit heures du soir. Presque
toutes devaient etre libe&res cette mm&e nuit.
Quant a nous, apres bien des pourparlers, on convint de nous mettre dans une autre partiede la maison.
Invities a prendre notre oreiller et notre couvertare,
nous suivimes toutes deux la police, nous demandant
ce qu'on allait faire de nous. C'etait encore une fois
l'inconnu, le myst!re. Une entree triste et pauvre,
dans un quartier 6loign6, au fond d'une petite cour,
escalier etroit et sombre, chambre encombree on on
nous donna a chacune une chaise pour y passer la
nuit, mais sans dormir, le cneur 6tait trop oppresse,
1'esprit trop inquiet.
Nous avions . peine ferme notre porte an dedans,
que nous entendimes, et jusqu'au matin, marcher et
chanter pres de nous : c'tait la police qui, jusqu'i la
fin, devait nous garder, se remplagant toutes les douze
heures, comme si nous 6tions de grandes coupables Ce
que cela fut penible, Dieu Ie salt. Le policier devait
ne pas nous perdre de vue, surveiller ce qu'on nous
apportait, aucun mot6crit, 6couter ce qu'on disait.
Bien triste fut encore l1 notre premier matin. Je me
demandais ce qu'6taient devenues nos soeurs. Etionsnous seules ?... R6servies pourquoi ?... Jusqu'a quand?...
Nous ne savions pas parler le turc, commeit nous
faire comprendre des policiers et de notre vieux gar-
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dien, tres honn&te, tres bon et surtout tres naif quoique se croyant fort intelligent. C'est a lui que je
m'adressai pour savoir ce qui causait notre anxi6ti :
4 Combien de sceurs en bas ? - Deux.- Lesquelles ? ,
Du mieux qu'il put, il me fit comprendre que c'6taient
ma sceur Apack, superieure de l'h6pital Geremia, et
ma szur Brique, de B6bek.
Celles d'en bas recevaient ce qu'on nous apportait
et nous envoyaient notre part de tout, car, 1l oii nous
etions, la Mere Agnes, de Kadikeuy, et moi, on ne
voyait personne. Onze jours se passerent ainsi dans le
plus grand secret, jours de tristesse, d'isolement, de
decouragement presque, si une forte grace ne nous
avait soutenues, venant directement du ciel, les
moyens ordinaires nous 6tant refus6s : pendant
soixante-treize jours, pas de messe, pas de communion
ni de confession. Mgr Dolci av'ait sollicit6 sans succes :
I* de pouvoir faire de la Di6lgation apostolique notre
prison, sous sa responsabilit6; 2° de nous procurer le
service religieux.
Les Turcs r6pondirent : u Elles peuvent pratiquer
1k leur religion. » Etait-ce l'abandon de Dieu? Cette
cruelle pens6e m'a traverse I'esprit. Pourquoi cette
6preuve si dure au lendemain de la ruine de notre
maison centrale, de celle de B6bek?...
Pourtant, c'etait la croix, la souffrance sous toutes
ses formes et pour l'&tre tout entier. Le bon Dieu
nous traiterait-il ainsi si nous n'6tions plus ses amis?
II voulait encore nous donner sans doute quelque
part A la grande expiation du moment...
Que les prisonniers sans foi doivent etre malheureux!
On comprend de leur part certains actes de desespoir.
Le samedi 29 mai, je fus interrog6e de nouveau,
puis les dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi :
en tout, trente-cinq heures et demie. Partant de la
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prison, le matin, vers huit heures et demie, j'emportais
un peu de pain et d'autres choses pour le repas du
midi pris dans quelque coin, et, le soir, vers six heures
et demie, le policier qui m'etait venu chercher le
matin me reconduisait.
Les interrogatoires portaient sur une correspondance 6crite dans les mois de mars et d'avril, en tout
dix-neuf cartes et lettres minutieusement examinees,
discutees quant aux explications, interpr&t6es par les
juges dans un tout autre sens que le vrai, lequel sens
on m'obligea souvent d'6crire sons la dictie de Noury
Bey, le censedr. J'ajoutais a a fin :. c Ce n'est pas ce
que j'ai pense ou voulu dire. , Mais, je ne me doutais
pas alors de la fourberie qui suivrait et que je n'ai
bien comprise que le jour du dernier grand jugement,
alors que ces interpretations completement fausses
m'ont kt6 reproch6es comme venant de moi et ont
forme les accusations d'espionnage produites alors.
Dans l'instruction, les juges me disaient : c Que vous
importe, ma Soeur, la maniere dont vous expliquez les
cartes que vous avez reques, on ne pent vous les imputer. * Et au jugement, c'est tout cela qu'on m'a
reproche.
La veille de la Pentec6te, on avait promis a
Mgr Dolci que nous serions delivrbes. La fete passe...
et rien. Plusieurs fois la m&me promesse fut renouvelee a Monseigneur, a M. Morgentham, ambassadeur
des ttats-Unis, lequel s'est tres bien montri, du reste,
et a fait demarches sur d6marches en notre faveur. 11
m'a dit ensuite avoir 6t6 plus de vingt fois a la Sublime
Porte pour cela. Mais que sont, en ce moment, les
ambassadeurs aupres des Turcs? Ceux-ci se moquent
de tout et de tout le monde.
C'est pourtant a l'intervention de l'ambassadeur
d'Allemagne que notre situation materielle a eti
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amilioree et qu'il nous a ete permis d'&changer quelques mots avec nos sceurs qui. chaque jour, nous
apportaient le necessaire.
Etait-ce fini ?... Le president de P'instruction avait
promis a nos sceurs que, vers la fin de la semaine, je
serais d6livr-e. C'6tait le 3 juin. Mais la serie des
6preuves n'6tait pas terminee. Ma soeur Brique fut
liberee ce jour-li pour apprendre, en sortant, la brutale invasion de Bebek dont sceurs et enfants avaient
et6 chassis brusquement sans qu'on leur permit de rien
emporter.
J'avais dit aux juges qu'une soeur ne pouvait rester
seule ainsi au milieu des hommes. Ma sceur Apack fut
transportee aupres de moi oii, depuis trois jours, se
trouvait la Mere Constantina. La Mere Agnes, de Kadikeuy, avait et6 appel6e le 3o mai et lib&r6e aussit6t.
Elle avait 6t6 retenue plusieurs semaines pour une

simple lettre arrivee de France par un pays neutre.
Le samedi 5 juin, recommencerent les interrogatoires de la Mere Constantina. Ils durerent sept jours.
Le mardi 22 juin ce devait etre fini. Noury Bey
annonCa que nous sortirions le jeudi suivant, et comme
la Mere Constantina semblait mettre en doute sa promesse, il se r6cria, disant qu'il savait ce qu'il disait et
qu'il ne mentait jamais... Cela paraissait vrai. Nous
ouvrions encore une fois nos coeurs a l'espoir... Toutes
nos sceurs se r6jouissaient deja... Le lendemain,
Noury Bey vint s'excuser aupris de la Mere Constantina et.lui dire que la cour martiale voulant bien faire
les choses, il y aurait huit jours de retard. C'6tait le
soir du mercredi. Le mcme jour, vers deux heures,
ma soeur Apack avait etb lib6ree. Nous nous en 6tions
rejouies pour elle, mais cela nous faisait entrevoir pour
nous de nouvelle 6preuves. La nuit suivante, vers
onze heures, on frappa a notre porte. C'etait un agent

de la police secrete venant prendre nos noms, a Mere
Constantina et a moi et s'assurer que nous ktions
toujours la. M&me la nuit, il nous torturaient. Le
samedi suivant, un gendarme vint nous chercher. Au
premier moment, ii y eut une lueur d'esperance. Etaitce aussi la delivrance ? a Faut-il prendre la valise, nos
bagages, me dit la Mere Constantina ? - Je.crois que
non, lui repondis-je. I1 vaudra mieuxvenir les chercher
si nous sommes lib6r6es. n Bien nous en prit. En effet,
quelle n'est pas notre stupefaction quand, apres un
moment d'attente a la cour martiale, on nous appelle
pour nous faire entrer d'un autre c6t,, dans one grande
salle oi se trouvaient, devant une grande table en fer a
cheval, le pr6sident de la haute cour martiale et six
officiers; a gauche, le procureur imperial, a droite,
trois traducteurs, un officier et le terdjiman de l'instruction. Nous entendons appeler et voyons apparaitre
quatre Peres Assomptionnistes, M. Blanchet, missionnaire Lazariste, confesseur des soeurs de Constantinople, et un jeune Armenien catholiqne, Alphonse
Kirkian, parent d'une de nos sceurs, dont le seal
crime 6tait d'avoir requ de France, par un pays neutre,
une lettre tres 6difiante, sans un mot de politique,
crime qu'il expia par une prison de plus de cent jours
suivie de l'exil. Enfin, vint notre tour, on appela la
Mere Constantina et moi, anxieuses de ce qui allait se
passer.
On nous fit placer dans un certain ordre devant
une grande table. Un requisitoire effrayant nous

accusa d'espionnage, d'abord en g6neral, puis en particulier, relevant contre chacune de nous des chefs
d'accusation mensongers.
Sur une protestation de Mire Constantina, le president nous assura que nous pourrions nous difendre.
« Nous causerons, dit-il, vous aurez toute libertt de
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relever les accusations et d'y repondre; preparez ce
que vous avez A dire pour demain. , Et il leva la
s6ance.
Le lendemain, dimanche, i trois heures, nous 6tions
de nouveau convoqu6es. L'espoir de la veille s'6vanouit
brusquement quand, au lieu de nous laisser parler, on
interrogea le premier des soupconnes (c'est ainsi
qu'on nous appelait). C'etait le Pere gardien Assomptionniste. Tout notre dossier itait l1, avec les enveloppes contenant les cartes postales et lettres qui deji'
nouis avaient coUt6 tant de peines et cause tant d'angoisse.
Les autres Assomptionnistes, Mere Constantina,
Alphonse Kirkian, M. Blanchet furent successivement
interrog6s. A plusieurs reprises, il nous fut donn6
quelques minutes de repos, le soir de huit . neuf heures
pour prendre notre repas. Comme nous n'avions rien
apport6, les PNres Assomptionnistes, de leur prison
qui se trouvait dans les sous-sol de la cour martiale,
nous envoyerent une tablette de chocolat. Nous achetimes un peu de pain, on nous apporta de I'eau et
nou.s essayAmes de manger un peu. Puis nous fimes
notre priere. C'etait dans le cabinet du president, pres
de la fenetre donnant sur Stamboul. I1 y avait fete,
c'etait illumine, la lune toute pleine se levait; du haut
des differents minarets, tour a, tour, chaque iman
chantait la derniere priere. C'etait beau... Mais que
de tristes pensees assaillaient notre esprit en songeant
qu'en cette meme salle oh nous allions &trejug6s, trois
semaines auparavant, vingt-trois Arm6niens avaient t6
condamnis a mort, puis pendus pres de a1!...
La s6ance fut reprise et ne se termina qu'a deux
heures du matin. Deux gendarmes, car c'6tait nuit,
nous reconduisirent la prison, ou, cela se comprend,
nous n'avons pu dormir.
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Nouvelle seance le lundi. Je restais seule a etre
interrogie. II me fut demand6 des explications sur
sept cartes ou lettres. Les interpretations donnees par
nous paraissaient acceptees; le president se contenta
de dire : " Bien, trts bien. , Puis le procureur g~n&ral se levant demanda en turc le chitiment de notre
crime d'espionnage qu'il avait constat6, disait-il,
dans les correspondances sur lesquelles on nous avait
interrog6s. Le president nous invita alors
inous
defendre. Chacun le fit de son mieux, refutant les
faussetes des accusations. On nous ecouta, nos paroles
furent transcrites en francais, mais non en turc comme
le reste, ce qui nous donna A penser que tout 6tait
pr&t d'avance et que ce que nous avions pu dire ne
servirait de rien. II y avait parti pris contre nous. On
nous fit retirer, dit-on, pour les deliberations qui
durerent une heure. Alors, au lieu de la sentence, on
nous dit que celui qui avait sign6 n'6tant pas Il, il
nous fallait attendre jusqu'au lendemain et retourner
en prison. Le lendemain du 28 juin fut le 22 juillet!...
Qu'elle fut longue et p6nible cette attente. Monseigneur, les ambassades, nos Communaut6s ne restirent pas inactifs, mais, a chaque d6marche, les Turcs
trouvaient quelque r6ponse evasive. Tant6t c'est le
commandant de la place qui ne peut signer, ayant
df partirbrusquement. C'est le ministre de la Guerre,
Enver Pacha, qui doit lire le proces avant de prononcer la condamnation, et il est aux Dardanelles. C'est
Sa Majest6 imperiale qui doit nous gracier, mais
venant de subir une operation, il faut attendre que les
docteurs lui permettent de s'en occuper.
La surveillance s'itait un pen relichee les dernieres
semaines, nos soeurs pouvaient venir davantage et
parler meme en frangais, sans &tretrop inquiet6es.
Les policiers nous connaissaient, ils se prevenaient
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les uns les autres en notre faveur : c Ce ne sont pas
des personnes ordinaires, disaient-ils, elles sont trbs
bien; toujours elles prient ou elles travaillent. Pourquoi leur fait-on cela, elles ne font que du bien!i IUs
itaient-pour nous polis, respectueux, pleins de sollicitude meme. Temoin celui qui, un soir, venant pour
la premiere fois et trouvant que la Mere Constantina
restait bien longtemps en bas, vint me trouver a trois
reprises, alors que j'6tais couchee, pour me persuader,
avec force gestes, qu'elle 6tait malade et que je
ferais bien de me lever pour aller la voir. A la fin,
elle remonta et le tira d'inqui6tude, lui montrant, avec
la pantomime n6cessaire, qu'elle avait pris le temps de se
rafraichir et de se laver, car nous etions r6duites a faire
1U notre toilette. 11 y avait heureusement une fontaine.
Quand on venait nous voir, nos gardiens recommandaient aux seurs de ne pas pleurer.devant nous pour
ne pas nous faire de la peine, disant que nous en
avions bien assez d'etre lI et que, si cela d6pendait
d'eux, ils nous ouvriraient les portes bien grandes.
C'est le soir du 22 juillet qu'ils nous les ont ouvertes.
II 6tait neuf heures et demie. Un premier espoir nous
avait et& donn6 dans I'apres-midi; mais, ne voyant
rien venir, nous nous 6tions couch6es quand les policiers, frappant a notre porte, nous dirent que, d'apres
un irad6 de Sa Majest a&cause de la fete nationale du
lendemain, nous 6tions libres. Nous habiller, faire un
paquet de nos affaires, descendre, tout cela dura
quelques instants. Un policier nous accompagna au
bureau central de police, oii nous entendimes enfin
cette parole : c Vous etes libres! , 11 y avait une condition, quitter le territoire ottoman. On nous donnait
pour cela quarante-huit heures, lesquelles en bon
calculde Turc comptaient du matin et il 6tait dix heures
du soir.
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L'ambassade des ttats-Unis nous obtint le temps
necessaire pour prendre nos dispositions en vue d'une
absence qui nous parut i Mere Constantina et a moi

bien cruelle. Quitter nos soeurs dans un moment si
critique. N'aurait-il pas mieux valu rester en prison?
Au moins nous 6tions pros d'elles, tandis qu'au loin
nous n'aurons mnme pas de leurs nouvelles!...

11 a fallu dire encore ce ftai et accepter ce dernier
sacrifice uni a tant d'autres. Puisse-t-il nous aider a
obtenir pour bient6t une paix glorieuse a notre chere
France A cause de laquelle nous avons souffert, car on
nous a reproch6 de chercher A savoir de ses nouvelles,
de d6sirer ses victoires et, en particulier, 1'entree des
allies a Constantinople et aussi le relbvement de nos
ceuvres d'Orient si 6prouv6es particuliirement a Constantinople.
Sceur REISENTHEL.
JOURNAL DE M. LOBRY, VISITEUR
Salonique, iz juin 1915.

Plusieurs de nos confreres ont comparu devant la
police; mais, apres interrogatoire, on les a laiss6s libres.
Comme on recherche des prktres portant le nom de
Jules et de Joseph, certains des n6tres courent le
risque d'&tre arrit6s. Ont fait une moyenne de huit
jours de prison, le P. d'Autume, le P. Constans, le
-cure et un autre pretre de la cathedrale, I'aum6nier du
cimetiere, des Peres Assomptionnistes, etc.
Notre campagne de Bebek a 6t6 occup&e par les
Turcs vers la mi-mai. M. Guwy et M. Bonnay se sont
refugies a la maison Louise de Marillac; mais, au bout
de huit jours, ils ont subi une nouvelle expulsion.
A Bebek, nous n'avons plus que l'6glise: M. Guwy est
dans une maison du village; M. Bonnay, A la Paix. La
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grande statue de la Vierge de la premiere terrasse a
kti port6e par les Turcs dans l'eglise. La Vierge de
la grotte de Lourdes, devant 1'eglise, a disparu.
Saint-Benoit est converti en ambulance, on y a mis
quatre cents blesses. Sainte-Pulch&rie est inoccupee.
Nos Missionnaires continuent d'habiter la maiscn de
l'escalier oh se trouvaient les Freres Maristes, excepte
ceux qui sont dans les maisons des sceurs a titre d'aum6niers.
La maison centrale est devenue le lyc6e, d'abord
installe a Saint-Benoit.
Le 24 mai, pendant le diner, les policiess sont
venus & la maison Louise de Marillac de Bebek, a
l'effet d'expulser sceurs et enfants. En trois heures, il
a fallu avoir quitt6 la maison. La police avait requisitionn6 trois trams 6lectriques. On y empila toutes les'
enfants. Arriv6es aux abords de la ville, les plus petites
prirent le chemin de la Paix, les plus grandes allUrent
a Tchoukour. A la vue de ces pauvres enfants expulsees de leur asile, les passants s'arr&taient emus. A la
suite de plaintes et reclamations, le prifet de police,
B6dri Bey, alla voir ces pauvres enfants a la Paix. Un
moment il fut pris de pitie, mais il ne fit rien autre
que de rendre aux sours et aux enfants les vetements
et le linge restes a Bebek.
II n'y a pas a se le dissimuler, c'est la persecution
religieuse qui sevit & Constantinople. Je ne sais jusqu'ou ira cette pers6cution.
Mgr Dolci est le veritable ange gardien des n6tres
& Constantinople. Ce qui reste debout, on le lui doit!
Le 3o juin 1915.

Le 17 juin, dix de nos sceurs, le 24 juin, six autres
ont quitt6 Constantinople pour arriver & Salonique.

Parmi les sceurs du premier groupe, a sceur Rosalie
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Argaud, k cause d'un papier insignifiant, dut retourner
de Demotica a Stamboul. La sceur Suzanne Pilloy
s'offrit cordialement pour I'accompagner. Aprbs des
explications, a travers dix Karacols dans Stamboul,
les deux pauvres sceurs purent repartir et rejoindre
leurs compagnes le 23, a D6deagatch. Les Sceurs Franciscaines de Did-agatch furent admirables de d6vouement et de ddlicatesse a l'6gard de nos seurs. Celles
du premier groupe passirent huit jours aupres d'elles
et chez elles. Nos sceurs manquaient d'argent pour
prendre le train. Le directeur du chemin de fer de la
jonction, M. Dumont, donna tous les ordres voulus
pour qu'on fit credit a nos sceurs, pour qu'elles demearassent seules dans leur compartiment et pour que,
sur le parcours, les employes eussent des attentions
pour elles.
L'6glise. de Bebek a 6t6 convertie en mosqu&e et
indignememt profanee. M. Guwy a dil quitter la
localit6.
L'ambulance de Tchokour-Bostan continue de fonctionner. Nos sceurs y sont fort appr6ciees. On a commence a mettre des blesses a la Paix. Plaise a Dieu
que ces bless6s contribuent a sauvegarder cette maison
qui continue d'exciter la convoitise.
Sainte-Pulcherie est devenue une ambulance. Ce sont
des sceurs bavaroises qui soignent les blesses. Je ne
sais de quel ordre sont ces sceurs. J'apprends aussi
que des Seurs de Charit6, venues de la Pologne allemande, se trouvent a l'ambulance de Haidar-Pacha.
Nos Missionnaires occupent toujours le petit immeu-ble des Freres Maristes. Tous, me disent les sceurs
venues de Constantinople, se montrent d'un d6vouement
sans bornes a l'6gard des Filles de la Charit6 et des
ceuvres qui restent. M. Dekempeneer, M. Vachette et
M. Picard, se d6pensent, sans compter avec leur peine.
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M. Lacambre porte vaillament ses quatre-vingt-trois
ans; il pr&che encore a l'6glise Saint-Benoit. M. Jammet et M. Lebarque vont bien. M. Guwy et M. Bonnay,
n'ayant plus de pied-i-terre, essayent d'avoir leurs
passeports pour venir me rejoindre a Salonique.
M. Proy se trouve place pour un temps a Constantinople. Je l'y ai envoy6 recemment A cause des services
qu'il peut rendre dans les circonstances actuelles.
La situation de nos missionnaires et de nos sceurs
a Constantinople demeure fort p6nible. On y vit
sous l'empire de la crainte, car, a tous moments, on
peut-etre I'objet d'un genre ou l'autre de persecution.
Malgri cette atmosphere qui pese, nos missionnaires sont a leurs offices et toujours prets a renouveler
les demarches qui ne finissent jamais, soit pour obvier
a des difficult6s, soit pour porter secours a quelque
maison, soit pour obtenir des appuis et protections.
Quant a nos soeurs, elles demeurent vaillantes et
remplies d'abandon a Dieu. Les anciennes vont bien,
elles prient, 6difient et travaillent encore dans la
mesure-de leurs forces.
Le pain a Constantinople n'est pas cher, il ne cofte
que 60 paras l'ocque. Mais il est noir et dur. On ne
peut en obtenir qu'au moyen d'un carnet, et encore!
un pain seulement par jour et par famille. Les pauvres ont faim et les personnes aisles souffrent. Le
charbon manque et I'on dit que bient6t l'eau de Dercos
ne pourra plus arriver, faute de charbon pour les
machines 6l6vatrices. Le bl6 ne manquerait pas, mais
les moulins font defaut pour le moudre. Que de
families pauvres souffrent de la faim parce que nos
sceurs ne sont plus la pour les secourir!

On place le plus possible les enfants de la creche.
Plaise a' Dieu qu'on ne prenne pas la maison de la

Paix. Au retour a Constantinople, nous ne trouverons
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que des maisons vides, pillees de toutes facons, iventrees follement a l'interieur pour faire de grandes
pieces etc. etc.
Pour nous, Missionnaires, nous n'avons plus que
l'6glise Saint-Benoit. On ne saurait trop prier pour sa
conservation.
Sur douze maisons, nos soeurs en occupent encore
six; plaise a Dieu que les rines n'aillent pas jusqu'au
bout !
N. B.-

Surtout que personne n'ecrive a aucun

des n6tres qui sont en Turquie, spcialement a Constantinople. Une simple carte postale suffit pour faire
emprisonner un missionnaire ou une sceur.
27 juillet 1gx5-

Merci a Dieu! L'octave de saint Vincent apporte un

soulagement au milieu des epreuves qui continuent
de peser sur nos ames d'un poids fort lourd. M. Blanchet et ma sceur Reisenthel sont sortis de leur prison.
Cette delivrance a eu lieu le 22 juillet. Sceur Reisenthel
avait passe soixante-treize jours dans sa prison;
M. Blanchet quarante-six jours.
Cette nouvelle consolante m'est parvenue hier soir i
Zeitenlik, oi je pr&che la premiere retraite a nos sceurs.
C'est ma sceur Pradez qui me l'a apportee, alors que
je venais de donner la conference de cinq heures.
Elle venait de voir M. Blanchet, arrive brusquement
a Salonique, par le train du soir. Sans retard, j'en ai
fait part aux retraitantes. Tous les visages se sont epanouis, les regards se sont tourn6s vers le tabernacle
pour remercier Notre-Seigneur.
Ce matin, M. Blanchet est venu i Zeitenlik. Ce n'est
pas sans emotion que je l'ai embrassA. Sa prison n'a
pas &t6 dure au point de vue materiel; il a n1me pu
dire la sainte messe. De plus on lui avait laiss- son
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br6viaire. 11 a puis6 dans la priere la force dont il
avait besoin.
Le 12 juillet, M. Guwy et M. Bonnay, apres avoir
eti chassis de Bebek, sont arrives & Salonique.
M. Guwy remplace momentantment M. Proy &Zeitenlik. M. Bonnay se trouve aussi pour le moment dans
cette meme maison.
Nos Missionnaires, rest6s A Constantinople, vont
bien. Ils supportent vaillamment les difficultis, les
peines et soucis de la situation. Leur devouement pour
les ceuvres de nos seurs demeure inlassable. C'est
surtout dans une situation comme celle de Constantinople, que l'on constate, i quel degr6 nos deux
familles en saint Vincent n'en font qu'une; cette union
est belle et consolante sur la voie du calvaire.
15 octobre igr5.

Nos 6preuves continuent. Avant de communiquer ce

qui concerne nos deux families A Constantinople,
depuis le commencement d'aout, j'ai attendu que mes
informations soient sdres. Ce qui va suivre, je le tiens
de la bouche de ceux des n6tres et de celles de nos
sceurs, qui, r6cemment, ont et6 expuls6s de Constantinople et sont venus & Salonique.
Nos Missionnaires ont di quitter la petite maison
du haut de l'escalier de Saint-Benoit. Ils ont loui un
appartement dans un immeuble situ6 au bas de la rue
qui fait a peu prbs suite a la rue Marie, et qui monte
vers le T6tr,. La, ils sont aussi prbs que possible de
1'6glise Saint-Benoit. Leur sante demeure bonne. Nos
chers anciens, M. Lacambre et M. Murat, vont bien. Nos
sceurs ne tarissent pas au sujet du d6vouement des Missionnaires pour les oeuvres qui nous restent; elles n'en
parlent que les larmes aux yeux. Toutes aussi disent
et redisent le d6vouement admirable dont Mgr Dolci et
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Mgr Pompili font preuve a l'6gard des personnes et
des ceuvres des enfants de saint Vincent. Rien ne les
rebute; ils opposent au mauvais vouloir, aux roueries,
aux mensonges des Turcs, une constance et un courage inlassables. Mgr Dolci salt parler haut et ferme
a ceux qui d6tiennent le pouvoir; souvent il n'est pas
ecoute, ou il ne reooit que de fallacieuses promesses,
mais il ne se rebute pas et il revient a la charge. Notre
reconnaissance ne saurait 6tre trop grande a 1'egard
du delgue apostolique. Entre mille autres choses,
c'est & Mgr Dolci que nous devons l'apposition des
scellis sur notre 6glise de B6bek, qui a cess6 d'etre
mosquee.
Le 2 octobre, M. Jammet m'arrivait brusquement,
suivi du frere Moussa. Le t6C1gramme qui aurait di
me prevenir de leur arrivee ne m'a &te remis que le
lendemain. M. Jammet, le frere, vingt de nos sceurs
avaient quitt6 Constantinople le 29. Les Petites Sceurs
des pauvres et les Carm6lites se trouvaient dans le
meme train. A D6motika, frontiere turque, sous le
pretexte que sur leurs passeports une formalitA n'avait
pas et6 accomplie, les sceurs de nationalit6 italienne,
six Soeurs de Charit6, cinq Petites Soeurs des pauvres,
une Carmelite, ne purent poursuivre leur route. Ii n'y
a pas &faire ressortir combien la s6paration fut douloureuse pourtoutes, anxieuse pour celles qui restaient.
A D1d6agatch, a l'exception de sceur Cdcile de 1'h6pital frangais, charg6e de reconduire une personne en
France, qui prit le bateau des Messageries avec les
Petites Sceurs des pauvres et les Carmelites, nos treize
soeurs monterent sur un bateau italien, qui passa par
Cavalla, oiu sceur Mercier et ses compagnes vinrent les
voir a bord. Elles arriverent &Salonique dans la matin6e du 2 octobre.
Quand je vir.s parmi elles, l'6motion fut grande.
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J'appris que ce meme jour, 2 octobre, la sceur Becart
devaitquitter Stamboul avec plusieurs de sescompagnes.
Voici, concernant la maison de la Paix, ce que j'ai
appris de ma sceur Becart et de M. Jammet, aum6nier
de l'etablissement, qui a mis ses souvenirs par icrit. Les
ambassadeurs des Etats-Unis, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie avaient toujours donn6 l'assurance
qu'on ne toucherait pas a I'hbpital de la Paix, ne
serait-ce qu't cause des aliiens de toutes nationalitbs
qui s'y trouvaient. Ces assurances furent renouvelies
encore par I'ambassade allemande, jusqu'i la veille de
1'expulsion. En effet, jusque dans ces derniers temps,
tout avait fonctionn6 normalement dans les divers services de la Paix. Soeur Bicart avait accueilli de grand
cceur les soeurs anciennes de la maison centrale, les
trente-cinq orphelines de la maison Louise de Marillac
avec les soeurs qui en avaient soin, voire m6me les
domestiques des maisons de nos soeurs occupies par
les Turcs.
Le 18 septembre, les Petites Soeurs des pauvres
eurent la douleur de s'entendre intimer I'ordre de
quitter leur maison et la Turquie. Qu'allaient devenir
leurs deux cents vieillards et plus? Pauvres Petites
Soeurs!...
Le 19, il fut d'abord question de recevoir a Ia Paix
dix-sept vieillards de nationalit6 francaise. A deux
heures de l'apres-midi, des talikas, escortees par la
police, amentrent les vieillards quatre par quatre, et
cela dura jusqu'l huit heures du soir. Quand on fit le
compte, on constata cent soixante vieux et vieilles
arrives ainsi brusquement a la Paix. t C'6tait navrant, dit
M. Jammet, de les voir assis un peu partout, dans les
galeries, dans les jardins, attendant qu'on decidit de
leur sort! - On leur donna a manger, on les logea
comme l'on put.
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Le 20, vers les huit heures du soir, les Petites Soeurs
des pauvres, chass6es de leur asile, vinrent, elles aussi,
demander l'hospitaliti a Ia Paix. Nos soeurs les accueillirent de tout leur meilleur cceur; on fit communaut6
commune jusqu'au depart; du reste, les locaux disponibles ne permettaient pas de faire autrement.
Le 21, la police, sans chercher a dissimuler sa honte

et son regret au sujet de la mission qu'elle a a remplir,
vient dans la matinee a deux reprises; elle annonce
que, pour le jeudi 24 septembre, tous les religieux et
religieuses des bellig6rants doivent avoir quitt6 le territoire ottoman, de par ordre du gouvernement. L'6moi
fut grand a la Paix! Qu'allaient devenir les orphelins,
les orphelines, les vieillards? Grande anxi&t6 aussi an
sujet des aum6niers, des pr&tres n&cessaires pour les
6glises! Mgr Dolci fit entendre aupres des Turcs
d'energiques protestations. On promit d'adoucir les
mesures. Un sursis de huit jours fut accorde; ce furent
huit jours d'agonie. II fallut se preparer au d6part!
Un directeur ture 6tait venu prendre possession de
l'etablissement; il amena un iconome, une nouvelle
domesticit6, etc. Qu'on juge de la situation de nos
soeurs! Pour les Petites Sceurs des pauvres, quel dichirement de coeur pour elles de voir leurs vieillards
emmen6s a Baloukli! Quant aux orphelins, aux orphelines, aux bUb6s de la creche, pourrait-on les arracher
des mains des Turcs? Ceux-ci les r6clamaient, disant
que ces enfants sont Ottomans. Mgr Dolci, saisi de la
question, vaaux ambassades et multiplie les d6marches.
Ces enfants sont catholiques, il les r6clame avec inergie. Nos soeurs essayent d'en faire sortir de la Paix;
les Turcs s'y opposent. Hllas, elles s'en iront sans que
la question soit r6solue.
Un premier groupe de sceurs, comme il a et6 dit
plus haut, partit le 29 septembre; sceur Becart quitta
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la Paix, le samedi 2 octobre, au milieu des cris et des
larmes des orphelins et orphelines, pour aller prendre
le train a Sirkedji. A Koutchouk Tchekm6dj6, elle
croisa le train qui ramenait nos sceurs italiennes, de la
frontixre turque. II y eut un serrement de cceur de'
part et d'autre.
Le 7 octobre, ma soeur Reisenthel est arriv6e a Salonique, ramenant avec elle une assistante de la province, ma sceur Elisabeth Cornet. Ce fut une grande
joie pour toutes que de revoir sceur visitatrice. Quant
a ma sceur assistante, elle fut accueillie avec bonheur.
Elle-m6me fut frappie de la cdrdialit6 qui regne entre
nos smeurs. DejA, en France, avant sa nomination, elle
avait constate avec use sorte d'6tonnement quelle profonde affection nos sceurs expulsees, qui sont en
France, 6prouvent pour leur province. J'aime a dire
que ma sceur assistante a fait la meilleure impression
a tous et a toutes; que de plus elle connait I'Orient
pour avoir ete a la maison centrale de Beyrouth. J'ai
la confiance qu'elle sera heureuse parmi nos soeurs.'
Ma sceur visitatrice est toute contente d'etre rentr6e
apres son rapide voyage. Du reste le travail ne lui
manque pas.
Le 9 octobre, au soir, grande et heureuse surprise!
Nos sceurs italiennes arrivent a l'improviste! Leur
arrivee fit pleurer et rire tout A la fois. Puis elles
racontirent ce qui s'6tait passe a leur sujet. Arretees
a Demotika, elles passerent la nuit dans le Koulouk'
de la ville, qui est a une heure de distance de la gare.
Le lendemain elles surent se d6brouiller pour t6legraphier a M. Vachette par l'ambassade des 9tats-Unis.
Le surlendemain, apres avoir encore passe la nuit dans
la prison du Koulouk, elles reprirent le train pour
Stamboul. LA, on mit sur leurs passeports le mot qui
manquait : Expulsie, et elles purent reprendre le che-'
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min de Dedeagatch avec les cinq Petites Soeurs des
pauvres, la Carmelite et six Saeurs Dominicaines. Toutes
prirent le bateau italien, qui les amena ; Salonique.
Elles nous apprirent la nouvelle, qui soulagea nos
coeurs d'un grand poids. Tous les enfants de la Paix,
grace a Mgr Dolci, avaient pu etre retires des mains
des Turcs. Les quarante-six garqons sont A Antigoni
avec sceur Clotilde; les trente-cinq petites filles sont
allies rejoindre leurs compagnes a Tchoukour-Bostan;
les b6bis de la creche avec soeur Claire sont a SaintGeorges. Seuls les apprentis n'ont pu sortir. Le
dimanche 3 octobre, la police les a conduits a la cath&drale du Saint-Esprit pour assister a la messe. A nos
sceurs Hilene et Filipucci, rest6es a la Paix, sont
venues se joindre deux sceurs de Saint-Georges. Sans
doute que d'autres seurs encore viendront. Elles sont
1a comme soeurs infirmieres sous une administration
turque. Mg Dolci, avec raison, tient a ce que nos seurs
restent a la Paix. Elles n'ont pas d'aum6nier; elles

vont a la messe quand et coamme elles peuvent.
Telles sont les nouvelles que nos soeurs nous ont
apporttes. Les larmes d'6motion sont venues aux
yeux de M. Bonnay, des soeurs Vincent et Rose, en
apprenant la delivrance des pauvres enfants de la
Paix.
Rien de plus particulier n'a 6et signal. au sujet des
maisons de Geremia, de l'Artigiana, de lh6pital fran:ais, de I'h6pital municipal. Tchoukour-Bostan est
sous la speciale protection de Mine de Villebois,
ministresse de Hollande. On y soigne soixante-dix
bless6s. Ma sceur Badenhuyer se maintient pour la
sante et demeure vaillante a son poste. Le dispensaire
de la Dette publique de Stamboul continue a fonctLonner librement, et nos soeurs sont fort bien vues
des Turcs. Le pain est rare sans .tre cher; un pain par

-

229 -

jour pour cinq personnes. La viande ne coite que
5 piastres l'ocque. On manque de beaucoup de choses.
Les blesses sont partout; ils d6passent cent mille.
8 novembre 19ti%

La mission de Salonique vient de faire une perte
sensible. Le bon M. Denoy s'est 6teint doucement hier
dimanche, en la fete du bienheureux J. G. Perboyre. II
n'a &et au lit que deux jours. Vendredi dernier, il avait
encore dit la sainte messe. II est mort d'une paralysie
des bronches. Pendant quarante-cinq ans, il a travaillM
dans les aeuvres paroissiales de Salonique. I1 a passe
faisant le bien, ne cessant d'6difier par sa pi6te, son
zele, son humilite et sa douceur. D'une conscience fort
timor6e, il craignait beaucoup les jugements de Dieu.
Quand la mort vint, ces craintes disparurent; c'est
dans la paix du Seigneur qu'il rendit le dernier soupir.
Sa mort met toute la paroisse en deuil. Grands et petits aimaient ce digne Missionnaire, qui s'en allait
modeste, les yeux baisses, par les rues de la ville, craignant toujours d'attirer I'attention et de se mettre en
evidence. II a 6tA vraiment le digne fils de saint Vincent, faisant le bien sans bruit, quoique avec un grand
zele. Sa memoire restera en b6n6diction dans Salonique.
Les Soeurs Eucharistines sont fort 6prouvees. Leur
maison-mere, Paliortri, se trouve sur les trois frontieres grecque, bulgare et serbe. Les villages de cette
region ont 6t6 6vacu6s. La sceur Alloatti, avec ses
compagnes, se trouve en ce moment a Ghefghely.
3 decembre zg95.

Le 12 octobre, on a signifi6 a nos sceurs de l'h6pital
municipal qu'elles devaient quitter le sol de la Turquie. La police a sp6cifi6 les noms de toutes les sceurs,
sauf celui de la sceur Caroline. Cette derniere pouvait,
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en sa.qualit6 d'Hellene, rester a Constantinople. Cette
nouvelle mit I'h6pital en grand 6moi. Iman, medecins, blesses turcs soign6s par les soeurs manifesterent
leur micontentement et leurs regrets les plus vifs. II
y eut des protestations. L'emotion fut grande au moment du depart.
Ce sont les Filles de la Charit6 qui ont cri6, main6
tenu, et fait vivre I'h6pital municipal. Elles ont quitt
cette ceuvre, juste apres °cinquante ans de services
devoues rendus aux Turcs. Sceur Mousa, du sein de
son iternit6 heureuse, a di dire:: Ces pauvres Turcs!
ils ne savent pas ce qu'ils font en chassant les soeurs! »
Le d6part des sceurs eut lieu le 17 octobre. Leurs
bagages furent plomb6s au depart, de sorte qu'elles
n'eurent aucun ennui a la frontiere. On eut pour elles
cette attention! Elles arriverent a Salonique, le mardi
soir 19 octobre, apres trois jours de voyage. La sceur
Caroline est allee s'adjoindre aux quelques sceurs restees a la maison de la Paix, comme de simples infirmitres, pour le soin des alin6es femmes.
Sur la demande de Mgr Dolci, nous avons pu envoyer
h Constantinople six soeurs de nationalite non suspecte
aux Turcs. Elles ont pu arriver sans difficulte au
terme de leur voyage; deux sont a la maison de la
Paix; deux a l'ambulance de Tchoukour-Bostan, les
deux autres i Antigoni, aupres des orphelins.
J'aime a dire ici que le Tres Honor6 Phre Villette a
fait connaitre au Saint-Siege le d6vouement admirable
que nous ont t6moign6 a Constantinople Mgr Dolci
et Mgr Pompili, son vicaire g6neral. S. Em. le cardinal Gaspari a r6pondu au Tres Honore Pere que
S. S. Benoit XV avait appris avec une particuliere
satisfaction ces consolantes nouvelles.
Un Pere Assomptioniste, qui, en sa qualit6 d'Hellene,
a pu passer par Salonique, m'a dit que quatre de nos
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sceurs, je ne sais lesquelles, n'ayant pu passer a la

frontixre bulgare, ont d6 rebrousser chemin vers Stamboul.
Nos sceurs de Salonique viennent d'hospitaliser les
sceurs Oblates de 1'Assomption. Expulsbes de Bulgarie, elles sont arrivees en deux groupes, au nombre
de soixante-quatorze. Les Peres Assomptionistes n'ont
pu prendre la route du Sud. Ils sont trente-huit, a
Bucarest, dont trente-cinq, dans le sanatorium de nos
soeurs. M. Dennetiere, qui pour le moment est aum6nier chez la sceur Pucci, m'6crit que les Peres, pour
pouvoir rentrer en France, devront passer par la Russie. Lessceurs de Notre-Dame-de-Sion de Roustchouk
ont dfi, elles aussi, se rifugier en Roumanie.
ao dicembre 1913.

Une nouvelle qui m'attriste m'arrive de Constantinople. M. Picard vient de faire une vingtaine de jours
de prison. On n'a pu me donner aucun d6tail. J'ai cru
comprendre que, tomb6 malade dans la prison, on 1'en
a laisse sortir. Celui qui m'a apport6 cette nouvelle,
d&s son arrivee de Constantinople ici, a vu M. Picard
chez nous et dans son lit; il pouvait a peine parler.
Cet emprisonnement ne me surprend pas, car M. Picard
avait eu maille A partir avec la police et le fisc; il a
lutt6 de faqon admirable pour la d6fense de nos droits
et de nos biens. Plaise a Dieu que son itat de sant6
s'am6liore et que les Turcs le laissent tranquille!
izt janvier 1916.

La retraite a 6te prechie aux enfants de Marie dans
notre 6glise de Saint-Benoit,pour la f&te de l'Immacul6eConception. Les instructions ont 6t4 bien suivies;
cent trente jeunes filles ,nt fait' la communion a la
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messe de cl6ture; un certain nombre, vu la distance,
ont communie dans leurs paroisses. En novembre, la
retraite a ete pr&ch6e aussi a Tchoukour; il y a eu des
consolations pour missionnaires et sceurs. On fait les
r6unions mensuelles d'enfants de Marie.
Les orphelins de la Paix sont Antigoni; ils suivent
leur reglement ordinaire. Un missionnaire se rend
chaque semaine au milieu d'eux pour les catichismes.
Une bourrasque a passe sur le dispensaire de la
Dette: ordre avait et6 donn6 de fermer, de quitter la
Turquie dans les vingt-quatre heures. Des amis influents sont intervenus et tous les ordres donnes ont
6t6 retir6s.
Depuis que nos missionnaires sont dans un apparten :ut en location, on fait moins attention a eux, ce
dont ils se d6clarent fort satisfaits. Au milieu de
leurs 6preuves, me communiquent-ils, ils demeurent
vaillants; ils portent genereusement leur croix, en
pensant a celles que les autres ont, eux aussi, a
porter.
I1 y a difficult6 pour avoir le pain et le sucre; mais
jusqu'ici les n6tres, a Constantinople, n'ont manqu6
de rien. M. Picard a souffert des entrailles. On ne me
dit rien de sa prison. M. Lebarque est en convalescence des suites d'une fluxion de poitrine.
L'ambulance qui est a Tchoukour-Bostan est reputie
etre nn paratonnerre pour la maison. A la Paix, nos sept
seurs sont bien vues du docteur. Une campagne de
presse leur a fait enlever la messe; elles vont k 1'Artigiana. Ce ne sera que pour peu de temps, on l'espbre!
F. X. LOBRY.
Voici maintenant des nouvelles de la maison des Filles de
la Charitede Monastir :
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e la Trks Honorie
Mkre MAURICE.

Letire de la seur RAYMOND

Maison de la Providence, Bitolj (Serbie),
24 novembre 1915.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Voild plusieurs mois que je ne vous ai pas donn6
des nouvelles de Monastir, et pourtant les 6v6nements
s'y succedent. Et d'abord, nous avons eu au d6but de
notre annie scolaire une vive alerte. La rentrte
6tait superbe, jamais la petite maison de Monastir
n'avait recu tant d'enfants, lorsque, le 2 octobre, je
recus un avis de l'inspecteur des ecoles nous apprenant que, nos classes n'6tant pas autorisbes par Ie
ministre de l'Instruction, nous devions les fermer imm6diatement. L'ecole des Freres Maristes subissait
la meme mesure.
Heureusement, M. de Berne, consul .de France,
s'imposa et obtint un delai dont il profita pour faire
agir le ministre de France auprbs des autoritts serbes
et lamesure fut suspendue.
Du reste le gouvernement eut bient6t a s'occuper de
choses plus importantes, le pays itant envahi de tous
c6t6s; depuis un mois, les alertes se succ~dent pour
Monastir; les Bulgares ne sent qu'a quelques kilometres, et chaque fois qu'ils font mine d'avancer, c'est
une nouvelle panique pour les habitants de la ville;
les d6parts se multiplient, tous les magasins sont
ferm6s et il devient fort difficile de se fournir des
choses les plus necessaires a la vie.
Le moment le plus critique a &t6 le 16 novembre:
les consuls de la Quadruple-Entete, eux-memes, ont
di, par ordre des autorit6s, quitter la Serbie; les
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Freres Mi-stes de meme; nous sommes rest6es ainsi
bien seules avec la conviction que la ville serait
envahie le lendemain. Toutes nos sceurs Ataient tres
calmes et pleines de confiance en la protection maternelle de la Vierge Immacul&e, mais nos pauvres blesses
etaient difficiles a calmer.
C'est qu'en effet, depuis Ie 2 novembre, autre
journie d'alerte, en vue d'une 6vacuation prochaine
de la ville, de nouveaux blesses nous ont ete confi6s.
On nous a fait l'honneur de nous choisir les plus
graves, ceux qu'il serait impossible de faire partir et
que nous devions garder quoi qu'il arrive. Ce m&me
jour du 2 novembre, au milieu de la hate des derniers
preparatifs, plusieurs officiers serbes vinrent nous
d6corer toutes de la croix de la Chariti. Dix dicorations en un jour, c'6tait beaucoup; mais quelques
heures plus tard nous eimes un plus beau cadeau : les
blesses arriverent avec leurs membres gangrenes ou
gelds.
En meme temps, je recus une lettre de ma soeur
visitatrice rappelant deux seurs immediatement. Je
les accompagnai i la gare pendant que les derniers
bless6s arrivaient, puis je cherchai une combinaison
pour arriver a suffire au travail. C'etait un problIme
difficile a r6soudre; car avoir le meme jour, dans une
petite maison, trente blesses en plus et deux soeurs
en moins, c'est une coincidence peu ordinaire. Nous
passAmes une semaine penible, les operations, les amputations surtout se succ6daient, les morts aussi, helas
et comme nousn'avons qu'un chirurgien, sans m6decin,
ni aides, il reste beaucoup de travail pour nos soeurs.
Heureusement, ma sceur visitatrice a compris nos difficult6s, et, il y a dix jours, nous avons et6 reveillees
au milieu de la nuit, par ma sceur Bernard de Constantinople, qui nous amenait deux sceurs pour nous aider.
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Grace a ce secours, nous pouvons suffire i la
besogne et nos malades sont soignes, sans que nous

ayons et6 oblig6es de fermer nos classes; elles se d6peuplent assez d'elles-memes, du reste; beaucoup de
families ont fui en Grtce, d'autres n'osent laisser
sortir les enfants, un petit nombre pourtant continuent
a frequenter 1'6cole. J'ai tenu i ne fermer aucune
classe tant pour que la population n'acheve pas de
s'affoler que pour essayer de conserver 1'ecole quel
que soit le r6gime qui nous attend.
Un jour, on nous annonce les Bulgares; un autre jour,
les Autrichiens; qu'avons nous a redouter des uns et
des autres? Dieu le sait et cela nous suffit; nous
ferons l'impossible pour n'abandonner ni les oeuvres,
ni la maison; il y a d6ji tant de ruines dans notre
pauvre Orient!
Nous comptons toutes, pour nous donner force et
courage, sur le secours de vos prieres, ma Trbs
Honor6e Mere; plus que mes compagnes encore, j'ai
besoin de cet aide, car je sens combien je suis incapable de suffire a ma tache; la pens6e que notre divin
Maitre suppliera a ce qui me manque est maintenant
mon seul appui.
J'apprends en terminant que les autorit6s serbes ont
insist6 pour que le personnel des l6gations, arrive ii
y a deux jours A Monastir, reparte demain; c'est peutetre une nouvelle alerte, et qui sait si toutes les communications ne seront pas bient6t coupees? Aussi
permettez-moi, ma Tres Honoree Mire, au cas ou il me
serait impossible de le faire plus tard, de vous offrir
des aujourd'hui les meilleurs vceux'de bonne annbe de
vos filles de Monastir.
Puisse Marie Immacul&e nous apporter la paix et
vous donner, ma Tres Honoree Mire, la consolation
de savoir toutes vos flles fid~les a leur vocation et
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partout Ala hauteur des sacrifices demand6s par I'heure
pr4sente.
J'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honor6e Mere, en
1'amour de J6sus et de Marie Immacul6e,
Votre tres humble et tres ob6issante fille.
Soeur RAYMOND.

ASIE
TURQUIE

Les nouvelles de Smyrne sont excessivement rares. Les
voici telles que M. Lobry nous les a transmises :

24 mai. - Sceur Grancey est a la mort. Nous allons
tous et toutes notre petit train regulier, en tranquilliti
et en paix. Plaise a Dieu que tous les n 6 tres puissent
partout en dire autant. Ici 1'autorit6 recommande d'ecrire clairement.
3ojuin. - Sceur Grancey est d&c6dee le 31 mai. La
sainte Vierge, qu'elle aimait tant, est venue la chercher
au dernier jour du mois qui lui est consacr6. Elle a eu
des funerailles accompagn6es d'un grand concours de
monde. Riches et pauvres l'ont regrettee et pleuree.
S5 octobte. - Les Turcs ont pris la maison du Sacr6Coeur, mais non pas la chapelle, vers la mi-septembre.
Je ne sais oit logent nos confreres. Impossible de
communiquer avec eux. Une soeur dit a mots couverts : " Mes freres et mes sceurs sont bien 6prouv6s. ,
3 ddcembre. - Je n'arrive pas a avoir des nouvelles
pr6cises. J'ai pu savoir que missionnaires et soeurs
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avaient offert leurs vceux a M. Poulin, a l'occasion de
sa cinquantaine de sacerdoce. On dit la situation tranquille.

PROVINCE DE SYRIE

Nous avons eu connaissance de deux cartes expidides de
Jdrusalem, le 1o mai 19g5.
La premiere est adressie a la sceur visitatrice de la maison
centrale de Naples, par M. Chiniara, Pritre de la Mission:
TRks HON.ORRE SCEUR,
Vous vous rappelez sans doute que, il y a cinq ans,
j'ai eu l'avantage de vous voir i Naples avec quelques
soeurs surtout la sceur Hannezo. Hier, les seeurs de Jirusalem m'ont lu une carte venant de vous, ainsi qu'une
lettre venue de la soeur La Blotterie. J'ai done pens6
qu'en vous adressant cette carte vous pourriez, apres
l'avoir lue, 1'envoyer sirement a M. Bourzeix avec un
mot de votre part qui irait le trouver la oh il serait.
Far la, il saura que la maison de l'ecole apostolique
est encore confibe aux soins du frere Adrien, de Jacob
Balosi et de votre serviteur qui y conservent leur
chambre. Lereste,c'est-i-direlesdeuxdortoirs, l'tude,
le grand r6fectoire, la cour, etc., est occupe par cent
vingt soldats boulangers depuis plus de quatre mois.
Du haut du premier balcon, qui sert de minaret, on
publie les louanges de Dieu. Sainte-Anne est une
universit6. Les autres maisons sont employees a diffirents ministeres. Tout le monde prie partout pourque le
bon Dieu abrege ces jours qui se prolongent. Oh! que
la paix est nicessaire au monde entier. Ne pourrionsnous pas avoir quelques nouvelles generales des uns
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ou des autres? Nous les recevrions avec plaisir, surtont
moi qui me dis en Notre-Seigneur, etc.
Pierre CHINIARA.
La seconde carte est du frere Verherren Adrien ; elle dit les
m6mes choses en termes differents.
A la fin du mois de septembre 1915, M. Van Rutten, confrbre
hollandais, icrivait de J6rusalem i M. Meuffels, de Panningen:

Je suis ici aum6nier de l'hospice de nos sceurs avec
M. Chiniara presque aveugle et le frere Verhaeren.
A part la chapelle et une chambre pour chacun de
nous, la maison est occup6e par des soldats turcs,
officiers ou agents de police, qui se montrent convenables.
Veuillez faire savoir a M. Bourzeix que 1'argent
qu'il avait laiss6 pour notre subsistance est d6pens6
depuis longtemps et que nous sommes, comme les sceurs
de l'hospice, dans le plus pressant besoin.
Van RUTTEN.

PERSE

Nous avons raconte,-dans le dernier numiro, ce qui s'est
passe k Tauris depuis le i" janvier jusqu'au 2 fevrier. Depuis
cette epoque, nous avons fort peu de nouvelles; nous savons
seulement, par Mgr Sontag, a la date du 24 octobre 19g5, que
nos confreres out ouvert leur ecole un peu plus tard que
d'habitude I cause du cholera et que les soeurs out du se restreindre dans leurs ceuvres, faute de ressources.
Quant a la maison de Khosrova, Mgr Sontag, 4crit le 24 octobre 1915, qu'elle est entreles mains de la Croix-Rouge russe
et que pour cette raison le grand s6minaire se fera cette annie
k Ourmiah. M. Decroo et M. Miraziz auront a s'occuper de
l'6cole du village de Khosrova et des nombreux pauvres de la
Turquie qui sont venus se rdfugier a Salmas.
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Nous donnons maintenant le ricit d6taille de ce qui s'est

passei t Ourmiah depuis le i'"
janvier jusqu'au mois de mai.
Ce journal a ete redige par les sceurs d'Ourmiah et nous a
4ýtcommunique par M. Puyaubreau.
JOURNAL DES TROUBLES D'OURMIAH
(Janvier-mai1915)

i" janvier. -

Le premier jour de cette nouvelle

annee, si assombri deji a la pensee de la guerre qui
desole notre pauvre France, s'est termink bien tristement. Dans la soiree, Mine Vedinski, dame du consul
de Russie, a privenu secretement ma sceur sup6rieure
que les troupes russes devaient quitter Ourmiah dans
quelques jours. Cette nouvelle nous inspira de grandes
apprehensions. C'est qu'en effet, depuis quelques jours,
on assure qu'une arm6e kurde avance sur Ourmiah, et
les troupes russes, abandonnant la ville, la livrent, par
le fait meme, au pillage et au massacre. Un orage furieux semble se dechainer sur nos tetes, et, a son
approche, deux questions embarrassantes se posent
pour nous : Fuirons-nous ou resterons-nous a notre
poste, nous abandonnant au bon Dieu et a son Immacul6e Mere qui, dans les circonstances les plus critiques, s'est montree toujours la protectrice des enfants
de saint Vincent.
Toutes les sceurs d6sirent rester. Mais la question
est trop grave pour 6tre resolue des ce soir. Demain,
Mgr Sontag decidera ce qu'il y a de mieux a faire.
Nous finissons ce premier jour de l'an, gros de nuages,
en nous recommandant plus que jamais a notre bonne

Mere du ciel, la Vierge puissante.

2 janvier. - DMs la premiere heure, la nouvelle du

depart des Russes se r6pand en ville: aussit6t, grand
4moi! beaucoup veulent fuir en meme temps que les
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Russes. Les chr6tiens de notre quartier arrivent chez
nous affol6s, demandant si les sceurs partent! notre
presence en face d'un si grand danger est pour ces
pauvres gens plus qu'un encouragement et un appui,

c'est la certitude du salut! Aussi, quand Monseigneur
vient pour prendre une decision, toutes les seurs se
montrent resolues a rester Aleur poste quoi qu'il arrive,
et la question est tranch6e en ce sens: Missionnaires
et sceurs resteront pour sauver la vie aux chretiens, s'il
est possible, sinon ils mourront avec eux.
Nos deux sceurs anciennes pr6occupent ma sour
supirieure, qui voudrait au moins lesenvoyer a Tauris;
mais comment savoir si, l.-bas, il n'y a pas de danger?
A deux heures, ma sceur superieure et une autre
sceur vont se renseigner an consulat. En route, la voiture est arr&ete par le directeur de la douane, qui s'informe si les sceurs partent; sur leur r6ponse n6gative,
ce bon monsieur leur dit profond6mentatterre : ( Mes
Soeurs, mais vous allez

a la mort !

La ville, si calm la veille, a chang6 d'aspect... la
terreur plane sur tous les visages, et les gens courent
de c6t6 et d'autre pour trouver le moyen de fuir. Tout
le monde, sur le passage des sceurs, s'informe si elles
quitteront Ourmiah. Mme Vedinski dit a ma sceur
superieure qu'il ne faut pas songer d'aller & Tauris,
oii ii y a du danger aussi. D'ailleurs, on ne trouve plus
une seule voiture; nos deux sceurs anciennes resteront
:done avec nous. Ce second jour s'acheve bien tristement, mais nous avons pleine confiance que la Vierge
puissante nots sauvera!
3 janvier.- C'est fait! Les troupes russes ont quitt6
la ville. Le consul de Russie, le gouverneur, tout le
personnel de la mission russe est parti. VoilU Ourmiah livr6 aux Kurdes! le moment est venu de nous
16

-

242 -

abandouner au boa Dieu. Le Seid de notre voisinage
va rendre visite i la Mission, puis il vient chez nousnous off rir 'hospitalit6 dans sa maison en cas de danger;
il nous rassure, disant que nous n'avons rien a craindre.
Nous le remercions de sa bonne volonti, mais nous
craignons que son influence ne soit mediocre; les musulmans persans, eux-m&mes, craignent I'approche des.
Kurdes.
Pendant la journ6e, Monseigneur fait plusieursvisites chez des personnalitts persanes; toutes l'assurent de leur bienveillance et de leur protection, mais,
helas! tout n'est pas entre leurs mains. Nous songeons
alors a soustraire h la horde sauvage les vases sacris
et les ornements de la chapelle, les papiers de la maison,
les dep6ts d'argent et autres objets precieux que nous
out confiEs nos chr6tiens.
Vers le soir, on dit que les Turcset les Kurdes avancent toujours. Beaucoup de fugitifs arrivent des villages;. on les recueille chez les Missionnaires et chez
nous, ainsi que quelques families du quartier qui ont
peur dans leurs maisons. Tous ces pauvres gens nous
disent :
Si vous 6tiez parties, nous vous aurions
S
suivies a pied, s'il l'avait fall, pour ne pas rester seuls
ici! n Et, en effet, oii se seraient-ils r6fugies? Une
immense tristesse 6treint tous les cceurs.. beaucoup
de families ont suivi les troupes russes et ne trouvant
pas de voitures sont parties a pied..; eiles pr6firent
mourir de froid en route que de s'exposer aux atrocit6s des Kurdes.
4 janvier. Des I'aube, nous recueillons des
families des villages; en route, beaucoup ont 6te
dapouillies de leurs vktements; les pauvres gens sont
presque rus! plusieurs sont bless6s! Quel spectacle
dechirant! Des enfants cherchent leurs parents, des
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parents pleurent leurs enfants, c'est une immense
4d6solation. A huit heures, on annonce que les Kurdes
approchent et que les Turcs sont arriv6s dans la nuit.
Toutes les portes se ferment et la terreur regne partout.
Vers dix heures, les Kurdes sont pres de la ville, et
le moment est venu de prendre une mesure n6cessaire,
mais bien penible a nos cceurs. II s'agit de soustraire
les saintes especes aux sauvages! Monseigneur fait
consommer la sainte reserve a 1'eglise de la Mission,
puis se rend chez nous pour en faire autant. Moment
inoubliable et solennel s'il en fut jamais! Sweurs et
enfants se rendent a la chapelle dans un silence profond, les ames se recueillent; sera-ce le viatique et
sommes-nous en face de la mort? Le Dieu de I'Eucharistie apporte a nos &mes le courage et la force dont
nous avons besoin et le plus grand calme regne sur
tons les visages.
La soiree s'6coule dans une p6nible anxi&t6 et, le
soir, les Kurdes me sont pas encore entrbs dans la ville!
A toutes les heures de la journie sont. arrives des
Trfugies. Un pr&tre chaldben parvenu a s'chapper
arrive depouillt de ses habits; plusieurs femmes et
des enfants ont les pieds geles. Beaucoup nous disent
que ce sont les musulmans du pays qui arr&tent les
gens sur les routes; on leur enlive jusqui' leurs chaussures et, lorsqu'ils se difendent, on les meurtrit de
coups. La mnaison se remplit, qu'allons-nons devenir?...
Ma Seur sup&rieure et une sceur veillent pendant la
nuit, car le danger est imminent.
5 janvier. - Journee terrible! notre domestique, en
venant ce matin, a rencontri un groupe de Kurdes se
promenant dans le quartier; la terreur se repand
parmi nos •6fugies; toutes les portes des maisons sont
ferm6es... Vers sept heures et demie, quelques Kurdes

-

244

-

apparaissent dans notre rue; ils frappent a la porte
de la Mission et parlementent quelques minutes avec
les soldats persans qui gardent la maison. Enin ils
s'eloignent, vont un peu plus loin enfoncer la porte
d'une maison armenienne et p6entrent dans les chambres. Les habitants, affoles, s'enfuient; la panique
devient g6nerale dans le quartier; tout le monde arrive
chez nous par les toits. Ce sont des cris d6sesperis :

, LesKurdes, les Kurdes, sauvez-nous, sauvez-nous!... n
On court aux 6chelles pour les faire descendre, mais
plusieurs n'attendent pas etsautent d'un toit sur l'autre,
risquant de se tuer. On se bouscule, les enfants poussent des cris d6chirants; en quelques minutes, notre
maison est envahie. Des d6tonations se font entendre
dans la rue; nos rifugies, epouvantes, se pricipitent
dans l'int6rieur de la chapelle; on prie, on pleure et
chacun croit sa derniere heure arriv6e... La priere de
'Ave Maria r6p6tee par tant de voix domine les g6missements. C'est un spectacle indescriptible! Ma Sceur
superieure avait d6cid6 qu'en cas de danger toutes
les sceurs se grouperaient a la chapelle; nous -"tions
done lT au milieu de nos chritiens, calmes et r6sign6es
i la mort, offrant notre sacrifice dans une muette
pri•re! Nous passons la quelques instants de mortelle
Emotion. Pourtant le calme se fait au dehors; quelques
soldats turcs arrives dans le quartier un pen apris les
Kurdes, fondent sur eux et en tuent plusieurs, les
autres s'eloignent. Alors nos chr6tiens nous donnent
un spectacle inoubliable. Tous remercient Dieu, ils se
prosternent la face contre terre, se frappent la poitrine.
En sortant, leur reconnaissance envers les sceurs se
traduit en termes pleins d'emotion; les femmes nous
baisent la main, les hommes le crucifix du chapelet :
t Ah! vous nous avez sauz6s, nous disent-ils. i
En effet les Kurdes, presque dans notre maison, se
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retirent sans y avoir penetr6. La Vierge puissante, une
fois encore, s'est montree la protectrice des enfants de
saint Vincent!
6 janvier. - De nombreux fugitifs nous arrivent
encore et dans quel 6tat lamentable! Une pauvre
femme et son enfant sont restes trois heures dans
l'eau; ils sont mourants de froid et de faim; deux
prktres indigenes arrivent blesses et d6pouilles de leurs
habits. II est terrifiant d'entendre les atrocites commises dans les villages. Les Kurdes, aides par les
musulmans persans, n'ont 6pargn6 personne; ils tuent
les jeunes gens et les hommes; les jeunes femmes et
les filles sont enlev6es, les enfants coupes en morceaux!... La nuit est menacante, on n'a pas encore
obtenu des gardiens; les soeurs veillent encore. A neuf
heures, on frappe a la porte d'entree; c'est un musulman qui veut p6netrer chez nous ; il finit par s'6loigner
en proferant des menaces. A onze heures, nouvelle
alerte! on entend des cris d6sesnpres venant du fond
du jardin; c'est la famille d'un pretre chald6en qui se
r6fiugie chez nous, car les Kurdes sont dans sa maison.
Les cris reveillent nos r6fugies, qui, pris de panique,
courent a la chapelle, oi sont deji reunies les orphelines. Une fois encore les Kurdes, sont a notre porte
et nous passons par de poignantes emotions.
Pendant que tout le monde prie, un de nos Missionnaires, M. Dinkha, a le courage d'aller jusque dans la
maison dti pzetre pour savoir ce qui se passe : il la
trouve vide, Le pr&tre a kti emmen6 dans une maison
musulmane, oh on lui a fait subir des mauvais traitements apres lui avoir demand6 une forte rancon. II est
enin ramen6 chez lui, oi il recouvre la libert6 apres
avoir pay6 les ioo tomans (5oo francs) exiges.C'est miracle si ce digne pretre n'a pas expire sous les coups;
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sa barbe a ktC arrach6e, on l'a frapp6 sur la poitrine
avec la crosse d'un fusil et,. comme la pajuvre victime
disait a ses bourreaux : Tuez moi done de suite!
- Non, nous voulons te faire souffrir beaucoup! n lui
ont-ils repondu.
7 janvier. - C'est la Noel chaldeenne... quelle triste
fete! Pas de solenniti a 1'eglise... pas de visites...
Dans 1'apres midi, un officier turc vient a la Mission;
il se montre bienveillant et rassure Mgr Sontag. On le
conduit dans la cour de l'6glise, oh nos Chaldeens sont
rassembl6s :en langue turque, il leurdonne I'assurance
formelle qu'il ne leur sera fait aucun mal. If promet
de nous envoyer des gardiens pour la nuit, qui se passe
du reste dans le calme.
8 janvier. - La maison des Missionnaires est comble: classes, dortoirs, chambres particulibreset couloirs
sont remplis; on compte plus de deux mille r6fugies.
Notre maison, moins spacieuse, enabrite au moins mille.
Les enfants sont atteints de la rougeole, et, avec une
aggiomeration pareille, on craint une 6pid6mie. Les
chefs- turcs font encore de grandes promesses pour la
sicarit6 de nos rifugi6s, mais ces promesses n'empechent pas les pillages qui se font la nuit et dont les
soldats turcs ont leur part. Les Kurdes se prominent
dans le quartier; deux de leur chefs sont venus rendre
visite a.Monseigneur, et leurs paroles rassurantes nous
font esperer que nos deux maisons seront protegees.
9 janvier. - On a encore peu de nouvelle des villages. Quelques fugitifs, 6chapp6s des mains des
Kurdes, arrivent dans un 6tat affreux. Un homme
ei
son fils sont rest6s trois jours dans le lac d'Ourmiah;
ils ne survivront pas longtemps a leurs souffrances.,
Ce
que l'on raconte des massacres est a peine croyable-
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Plusieurs de nos pretres catholiques ont 6t6 tubs;
beaucoup de families sont dispersies; de nombreux
Chald6ens sont chez.les musulmans qui les maltraitent
pour leur faire abjurer leur religion, et la frayeur,
bh6as! en a d6ja fait flechir plusieurs.
Io jaivier. - La famille d'un pr&tre, parvenue a se
sauver, nous arrive dans un 6tat de misere impossible
A d6crire; le pretre a 6tC massacre avec sept membres
de sa famille. La Mission protestante americaine est
.aussi remplie de r6fugiis; ils sont encore plus entass6s que chez nous et la mortalit6 y est effrayante. Deux
saeurs vont tons les jours a la Mission visiter les
malades et leur porter des remedes ; beancoup d'enfants
sont gravement atteints et la mort fait de nombreuses
victimes. Les Kurdes n'ont pas paru dans notre quartier
aujourd'hui, mais a Sainte-Marie (autre paroisse de
la ville) ils ont brCdl une maison et en ont pille un
grand nombre d'autres. Pas de nouvelles de Khosrova
et de Tauris!... Le mystere qui plane de ce c6te nous
remplit d'angoisse.
On vient de nous dire que notre
I janvier. domestique qui habite le quartier Sainte-Marie a &t
massacr6 dans la nuit avec plusieurs de ses parents;
on ne peut sortir pour aller aux informations, les
Kurdes pullulent dans la ville. II nous arrive encore
des fugitifs; les villages sont dans un etat lamentable
et tout est pill6... On trouve des cadavres sur les routes
et dans les champs; tous sont restes sans sepulture;
on craint que les loups descendent des montagnes pour
les divorer.
12 jaavier. - Les Missionnaires voudraient aller au
secours des chr6tiens r6fugis chez les musulmans,
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mais on ne peut encore s'aventurer dans les villages
tant les Kurdes sont nombreux.
13 janvier. - Un pretre chaldien est mort martyr;
somm6 de se faire musulman, il a pr6firi perdre la
vie que de trahir sa foi. On espere que M. Dinkha
pourra aller demain dans quelques villages pour ramener les families qui y sont cachees; on lui a promis des
soidats pour l'accompagner.
14 janvier. - Aujourd'hui, grand 6moi; on vient de
nous dire que les Kurdes s'installent dans une maison
proche de la n6tre, et ce voisinage n'a rien de rassurant!
M. Dinkha est parti ce matin avec deux soldats et un
domestique, et nous prions pour qu'il ne lui arrive rien
de ficheux. Les maisons des Missionnaires et des soeurs
ont l'aspect d'une petite ville. On distribue chaque
jour du pain et de la soupe; mais, malgri notre bonne
volonte, les besoins sont si grands qu'on se heurte a
une impossibilit6 mat6rielle qui fait notre tourment
quotidien. On ne peut voir une misere plus extreme
que celle que nous zvons sous les yeux; nos cceurs en
sont meurtris!
15 janvier. - Lanuit s'est pass6e sans incident pour
nous, mais trois maisons du quartier ont et6 pillees
par nos terribles voisins. Des fugitifs arrivent encore,
mais on ne sait plus oh les placer; ils sont pour la plupart sans pain, sans habits et sans une couverture pour
se couvrir.
17 janvier. La mortalit6 devient effrayante,
surtout pour les enfants, qui sont emportes par Ia
cholirine; aussi une partie de nos journfes se passe
a
soigner les malades et a ensevelir les morts. M. Dinkha
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est rentri hier soir sain et sauf. I1 nous dit que I'aspect
des villages est lamentable; la plaine si riante d'Ourmiah est devenue dAserte, et beaucoup d'habitations
ont &t6 incendiees. Le plus triste, c'est le nombre de
femmes et de filles rest~es entre les mains des musulmans et qu'il est impossible de d6livrer. Jusqu'I
present, nous comptons six de nos pretres chaldeens
catholiques massacr6s.
19 janvier. -

Continuation des pillages, qui se font

la nuit dans notre quartier; si les pauvres gens veulent
se d6fendre, on les menace de mort. Les autorit6s persanes ont beau assurer la s6curit6, les effets ne
repondent pas aux promesses; meme en plein jour, on
enlkve les vetements des personnes qui sortent dans
la rue.
22 janvier. -

Des bruits alarmants circulent de nou-

veau; les musulmans laissent percer des menaces de
massacre. II nous faut une entiere confiance en Dieu
pour nous soutenir dans nos angoisses. La mortalit6
augmente tous les jours et menace maintenant les
grandes personnes qui, elles aussi, sont enlevies par
la cholerine. Nos pauvres gens manquent du strict
necessaire et la vue de cette misire est un poids bien
dur pour nos cceurs!
24 janvier. -

La rumeur persistante de nouveaux

massacres-met nos r6fugids dans une emotion impossible a d6crire; les portes des deux maisons sont ferm6es et nous ne laissons pas circuler dans la rue. Que
va-t-il arriver?
26 janvier. - Les bruits qui circulaient ces jours der-

niers n'6taient que trop fond6s! Un groupe de musul-
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nous voili encore une fois tris isquaites. On avait
affirme aux autoritis turques que les Missionnaires
cachaient des armes et des munitions de guerre. C'est
sousce faux pritexte que, bier matin, vers dix heures,
le secretaire du consular de Turquie, un officier et
ne virigtaine de soldats p6tntrbrent &la Mission pour
ume perquisitim. Pendant que les chefs se livraient a
ane visite infruuctuuse et asses sommaire, les soldats
torcs s'emparaient des hommes r••ugies daas la mai.son et lesbousculaient de force dans le parloir, oi cent
<inquante furent r6unis; s6pards ensuite en groupes de
vingt, is furent conduits en prison sans qu'il fft possible aux Missionnaires de prononcer un seul mot pour
leur defense. Ensuite on vint chez nous galement, et
-comme nous ignorions ce qui 6tait arriv6, les portes
ayant etd soigneusement fermaes, les hommes itaient
chacun 5 leur place. Is furent gardis a vue pendant

la. visite, et apres, conduits en prison comme les autres.
De la Mission a la prison, nos rffugibs farent menis
as pas de course, les soldats frappaient et injuriaient
Les plus ags, qui ne pouvaient courir. Ils furent
enferm6s dans une chambre, oi ils ont passe la nuit
sans fea, sans lumiere, sans . nourriture. Le crime
imput6 i ces pauvres gens 6tait d'avoir cach6 des
armes pour combattre avec les Russes contreles Turcs.
Ce matin, apres un interrogatoire, quatre-vingk-dix
oat 6td reliches; parmi ceux qui restent, quatre ont.&t
conduits a la prison imperiale, oh on leur a mis la
chaine an cou les antres sont intern6s a la Mission
russe. CommufFranCais, les Missionnaires n'ont aucane
autorite pour 1'l6argissement des prisonniers; assi
l'dvEque chaldien et un missionnaire protestant americain s'y sont employes, mais sans succ&s. Le gouverneur et le consul ont promis de les relicher demain;
mais devons-nous croire ia eur parole si souvent

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY
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mans fanatiques ont demandS,parait-il,au gouvernear
la permission d'exterminer tous les chritiens echappes
au massacre. Le gouverneur n'a pas permis, craignant
piur iui-mime les consequences d'une telle responsa-

iiiti!... Les pillages cominuent et tons les magasins
ces grands angociants chretiens ont eti dwvalises sans
que les autorites persanes arrrtassent les pillards.
Ourmiah est a pen pres ruin6.
1" leirier. --

Voil

un mois que nous avons sous

les yeux le plus lamentable des spectacles. Nos rifngiis sont la en proie anx plus grandes privations, et

nous ne voyons pas d'issue a cette triste situation. La
moraitei devient tous les jours plus grande; nous avons

pins de deux cent cinquante morts, la plupart des
enfants. Le jardin des Missionnaires est devenu an
cimetiere; on creuse des fosses communes de quinze a
vingt cadavres qui reooivent ensemble la sepulture. Le
danger est trop grand pour transporter les morts au
cimetiere. De tous les villages de la plaine, trois sealement sont intacts jusqu'a ce jour. Des musulmans,
avant chez eux des r6fugibs, les menagent de mort
pour qu'iis embrassent I'islamisme, et la frayeur en
fait flichir un grand nombre. Mais a c6te de ces
defections, nous avons la consolation de compter de
vrais martyrs; beaucoup eussent sauvi leur vie et leurs
biens, s'ils avaient renib leur foi.
Les musulmans du p;.ys sont excites au dernier point
contre les chritiens : ce sont eux en grande partie qui
ont commis le plus d'atrocites! Jusqu'a pr6sent, les
maisons des Missionnaires et des soeurs ont etk 6pargnees; que la Vierge puissante nous garde toujours du

danger!

12 fivrier. - Apres deux semaines de calme relatif,
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noas voil;k encore une fois tris iquiites. On avait
affirms aux autorites turques que les Missionnaires
cachaient des armes et des munitions de guerre. C'est
sous ce faux pritexte que, hier matin, vers dix heures,
le secretaire du consulat de Turquie, un officier et
une vingtaise de soldats p6nitrireat a la Mission pour
uae perquisition. Pendant que les chefs se livraient a
une visite infructuouse et assez sommaire, les soldats
turcs s'emparaient des bohmmes rieugi6s daas la maaison et les bousculaient de force dans le parloir, oi0 cent
cinquante farent reuais; s6parns ensuite en groupes de
vingt, ils firent conduits en prison sans qu'il fit possible aux Missionnaires de prononcer un seul mot pour
leur defense. Ensuite on vint chez nous igalement, et
-comme nous ignorions ce qui etait arriv6, les portes
ayant &te soigneusement fermn es, les hommes 6taient
chacun i leur place. Ils furent gard6s a vue pendant
Ia. visite, et apres, conduits en prison comme les antres.
De la Mission a la prison, nos refugi6s furent menis
aa pas de course, les soldats frappaient et injuriaient
les plus Ages, qui ne pouvaient courir. Ils furent
enferm6s dans une chambre, oi ils ont pass6 la nuit
sans feu, sans lumibre, sans nourriture. Le crime
.impute a ces pauvres gens 6tait d'avoir cach6 des
armes pour combattre avec les Russes contreles Turcs.
Ce matin, apres un interrogatoire, quatre-vingt-dix
-oatit reliches; parmi ceux qni restent, quatre ont &t6
conduits It
la prison imperiale, o6 on leur a mis la
chaine an cou; les antres sont intern6s a la Mission
russe. Comami.Franais, les Missionnaires n'ont aucane
autorite poux l'6largissement des prisonniers; asssi
l'eveque chalden et un missionnaire protestant aumricain s'y soot employ6s, mais sans succes. Le gouverneur et le consul ont promis de les relicher demain;
laais devons-nous croire a lear parole si souvent
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dimentie ces jours-ci ? Quelles angoisses nous sont
encore reservees?
21

vTrier. -

D6cidement, c'est Ia haine de la France

qui se manifeste chez les Tures. Aujourd'hui, la Mission a 6te de nouveau envahie par un groupe de Kurdes,
accompagnis de soldats turcs. Is ont pinetr6 dans
une cave remplie des biens de nos chritiens et, malgr6 les protestations des Missionnaires, apres avoir
tout boulevers6, ils ont enlev6 des tapis et des lits.
Les autoritis turques et persanes prevenues aussitot
ont repondu d'une facon 6vasive aux plaintes port6es
contre les pillards. La fureur des Turcs se dichaine
visiblement sur la Mission francaise.
22 iiVfier. -

On travaille inutilement au reliche-

ment de nos prisonniers : malgre les promesses formelles qu'il ne leur sera fait aucun rnal, le retard
apporti a leur delivrance et les bruits sourds de pendaison qui circulent, nous jettent dans la terreur; les
femmes des prisonniers sont dans une angoisse mortelle! Notre situation est des plus critiques, attenda
que les autorites persanes se tiennent g l'icart!
23 flvrier. -

Ce matin, une nouvelle terrifiante a

plonge tout le monde dans la consternation... Nos
pauvres prisonniers ont 6et ex6cutes avec une tlcheti
sans nom;.. hier, les autorit6s nous assuraient encore
qu'ils nous seraient rendus, et dans la nuit quatre out
ete pendus et les autres fusill6s!... Dans toute la maison, on n'entend que des cris de desespoir, et la douleur des pauvres femmes est inconcevable... L'autorisation d'aller ensevelir les morts est refusee. De sept a
neuf heures, nous voyons de nombreux musulmans se

rendre sur le lieu de l'ex&cution comme A un spec-C
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tacle; huit de ces pauvres malheureux itaient encore
vivants, les Persans les ont achev6s a coups de pierre
et de poignard. Ils ont 6tC execut6s pros du cimetiere
des Juifs, lies quatre par quatre. Parmi eux 6tait un
6veque nestorien et un pretre catholique chald6en, qui,
au moment supreme, a donne une derniere absolution
a ces infortun6s. Quelques-uns ont pu se sauver et six
viennent de nous arriver.
Cette journ6e commenc~e si tristement nous menageait encore une nouvelle peine... Vers dix heures,
pour la troisieme fois, les Kurdes ont pen&tr a la
Mission. Un de leurs chefs s'est prisente avec son
escorte, disant que nos chretiens avaient pillk son
bien, qu'il tait cach6 li et qu'il devait ui &tre rendu;
les pillards prirent tout ce qui leur plaisait. Les autorites turques, averties, envoyirent:deux officiers qui
forcerent les Kurdes a laisser une partie de leur butin; naanmoins, quatorze portefaix emporthrent de
lourdes charges de riches tapis persans. Le chef
kurde, pen satisfait, s'est retir- en proferant des
injures contre la France et en menacant de revenir Ia
nuit avec une soixantaine d'hommes.
26 fevrier. - L'autorisation'd'ensevelir les morts a
&t accordee au chef de la Mission ambricaine, qui
s'est rendu ce matin sur les lieux avec des soldats
turcs. Quarante-deux cadavres gisaient sur la terre,
presque tous profanes; les uns avaient les yeux creves, d'autres les oreilles, les ievres, le nez coupes!
Deux fosses ont &t6 creusees pour recevoir ces corps

mutilis! Parmi les quatre hommes pendus, un est
mort martyr; c'etait un ancien Kurde devenu chr6tien et qui, malgr6 toute les sollicitations qui lui
furent faites, ne voulut pas renoncer a sa foi. Bel
exemple pour ces pauvres chr6tiens qui, par frayeur,
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sont devenus apostats! Avant la f de la journee, nous
apprenons une terrible nouvelle. Les musulmans out
fondu sur l'un des trois villages respecths jxsqu'ici
Usant d'une ruse perfide, ils out runi tons les hommes.
en dehors du village et en ont lIchement massacre
cent vingt. Puis des femmes, des jeunes illes, des enfants ont eti enferm6s dans une seule piece; 1ý ces
barbares se sont livres a des borreurs qe la plume se
refuse a dccrire. Ce nouveau coup de fureur plonge
encore une fois nos chritiens dans la stupeur. Cotte
journ6e est la plus terrible que nous ayons v&cau
depuis deux mois. La perspective de la mort n'est rienen comparaison des craintes morteiles que les mauvais
desseins des Turcs sur nous nous feat 4prouver.
Peut-htre devrons-nous aller nous rn-ugier a la Mis-,
sion americaine. II n'y a pas de doute, aos deax
maisons sont vis6es par les Turcs. Que va-t-il noas arriver si le bon Dieu ne vient promptemea t anotre
secours? Devant la possibilite de quitter la maison,
naos avons sorti de leurs cachettes et rendu i nos
chretiens les dip6ts d'argent et objets pricieux qu'ils
nous ont confits. L'imminencedu danger redouble notre
confiance envers la Vierge Immaculee, et avant de nous
coacther, nous recitons mille Ave Maria pour que cette
bonne MLre nous protege et nous sauve...
27 fivrier. -

Monseigneur a 46t recu par Ragbel-

Bey, ancien consul de Turquie a Oarmiah. avant les
troubles, et qui est revenu ces jours-ci. IHa montr6
beaucoup de bienveillance et a promis de venir a laMission, pour prendre avec oes messieurs quelques.
mesures de scariti pour nos chr6tiens.
Nos cceurs renaissent

a l'esperance et nos prieres

seroblent exauc6es. Le consul de Turquie est vena a
la Mission et a manifesti de profands regrets
pour
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les actes hostiles qui se sont produits dans la maison. M. le Consul est venn ensuite chez nous; il a
dissipe nos craintes et nous a donn6 sa parole d'honneur que rien de ficheux n'arriverait a nos personnes
et a nos r6fugi6s. Raghel-Bey est un ancien 61eve de
Saint-Benoit A Constantinople; ses paroles de reconnaissance envers la France ont 6t6 un v6ritable reconfort apris les injustes proc6d6s duconsul qui le remplaCait ces jours-ci.
l" mars. - Nous constatons avec tristesse que les
effets ne r6pondent pas aux rassurantes promesses
d'avant-hier. Ces nuits dernieres, les deux villages qui
restaient encore ont &tevisit6s par les pillards. Encore
des massacres et des femmes enlev&es ! On nous dit
que c'est le reste de l'arme desvolontaires qui se livre
a ces exces, furieuse d'avoir t61d6cimee par les Russes:
les barbares sont toujours plus avides de sang chr6tien !
4 mars. - Les Kurdes et les musulmans du pays
ont termine la triste besogne du pillage des villages :
tous sont absolument ruinds! Ils n'ont plus maintenant
qu'i se jeter sur la ville, et on se demande avec effroi
si elle sera 6pargnee? Les autorit6s persanes pourrontelles empecher ce dernier forfait? Cependant, certains
bruits circulent; si la nouvelle est fondee, ce sera le
salut.
5 mars. - La nouvelle de I'arrivie des Russes se
confirme. A leur tour, les musulmans tremblent pour
leur scuritb; il y a peu de Kurdes et de soldats turcs
en ville. De nombreuses caravanes de chameaux sont
dirig-es tous les jours vers la Turquie, emportant leur
riche butin, ivalu6 pour la plaine d'Ourmiah t20 mil-
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lions. Les grands bazars sont devastes et les negociants
chr6tiens completement ruinds!
6 mars. - Les Russes approchent, parait-il! Pourtant,
tant que les autorites restent, c'est que nos allids ne
sont pas pres d'entrer en ville. Cependant, beaucoup
de musulmans ont deja pris la fuite; plusieurs sont
venus la Mission r6clamer refuge et protection. Nous
esperons que laVierge puissante nous apportera bientbt
la d6livrance.
Io mars. -

Notre 6preuve se prolonge!... Les Russes

qu'on disait si pres d'Ourmiah ne sont pas la encore,
et les Turcs continuent leurs hostilitis. Mardi, a SainteMarie, huit hommes out ite arrht6s; l'un d'eux est
1'eveque russe chald6en. Hier Raghel-Bey quittait la
ville et, quelques heures apres son depart, Noury-Bey,
consul provisoire, faisait conduire en prison le mellat
bkchi (charge d'affaires) de la Mission francaise... Des
le soir, il 6tait question de pendaison Enfin, apris beaucoup de d6marches, aujourd'hui il a 6t6 remisen libert6
moyennant une rancon de 2 ooo tomans (1oooo francs).
15 mars. - L'animosit6 des Turcs a l'6gard de la
Mission franCaise devient toujours plus audacieuse. A
huit heures, ce matin, quatre soldats turcs sont venus
reclamer grossierement qu'on lear ouvrit la porte d'une
cave oui deji ils avaient pris du butin; ils ont emport6
quatre lits complets. Aux observations des gens du
gouverneur arrives aussit6t, les soldats ont.r6pondu
par des injures. Deux mobiles dirigent les actes de

Noury-Bey, la haine des chrltiens et la haine de la
France. Si les Russes ne viennent pas promptement a
notre secours, il nous fera subir encore mille avanies
et nous causera tout le mal possible, si les circonstances
le lui permettent.
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A Sainte-Marie, plusieurs arrestations

ont encore &tC faites! Dans notre quartier, on cherche
quelques hommes qui se cachent et on a pill la maison
d'un nigociant arminien. Aujourd'hui, tout le monde
tremble : hier, les Turcs, la nouvelle d'une d6faite
essayeea.Van,-qui a te prisparles usses,-viennent
de fusiller une quinzaine de leurs soldats. Ces dermiers,
sujets turcs, sont chr6tiens; ils. ont 6te tubs par vengeance, car,

a Van, les Russes ont 6et tres secondes

par les Arminiens. Nos pauvres chritiens ne peuvent
vivre en paix, car ils craignent toujours de nouveaux
massacres! Cette attente si longue des Russes met tout
le monde daas une disposition d'esprit qui fatigue et
lasse les courages!... Nos malheureux rifugi6s sont
presque tous, malgri nos efforts, dans un itat de misere
-etde malpropret6 indescriptible. Nous avons beaucoup
de malades, et la mortalitA est toujours grande; chaque
jour, M. Renault, accompagn6 de deux soldats et de
quelques hommes, transporte les morts au cimetibre,
qui est assez l6oigne de la ville.
24

wars. - Hier nous avons encore pass6 une heure

de mortelle inqui6tude; aprbs le diner, on vint nous
dire que M. Renault, parti avec un soldat persan et une
vingtaine d'hommes, pour ensevelir les morts, avait 6t6
pris par les Kurdes!... Pendant que les fossoyeurs pr6-

paraient les tombes, M. Renault, avec deux bommes
seulement, s'etait bloign6 du cimetiere de Charbacht;
il allait A la montagne des Juifs, oi sont les pauvres
chr6tiens des derniers massacres, car bien souvent les
chiens, qui meurent de faim, deterrent les cadavres. Il
estarr6t6 par deux Kurdes qui lui demandent 5o tomans
(25o francs). II n'a absolument rien sur lui, ni argent,
ni anne pour se defendre; il r6pond avec beaucoup de
calme: a Venez avec moi &la Mission francaise, et on
'7
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vous donnera la somme demand6e. - Non, nous la voulons de suite ou nous t'emmenons dans nos montagnes,
et I~, nous te tuerons. - Tuez-moi, si vous voulez, je ne
crains pas la mort, car je suis en Perse depuis dix ans
et je n'ai jamais fait de mal a personne. B Les Kurdes,
etonnes de ce coirage, promettent de lui laisser la vie
sauve; mais ils veulent I'argent demand6. On envoie
alors un de ses compagnons, auquel M. Renault confie
sa ceinture, qui prouvcra la v&racit6 de ses paroles!
Mgr Sontag, tres inquiet, privient de suite un personnage persan, ami de la Mission, qut envoie six cavaliers; ceux-ci a toute vitesse se rendent sur la montagne oui M. Renault se trouve seul, car les Kurdes
avaient pris la fuite a l'approche des soldats. Ceux-ci,
a cheval, poursuivent les coupables, qu'ils ramenent la
ville, oi ils sont mis en prison! Nos rifugies ont uni
leurs prieres aux n6tres pour remercier le bon Dieu de
sa protection. M. Renault avait couru un grand danger,
car si les cavaliers n'etaient pas arrives si promptement, les Kurdes l'auraient certainement tue.
28 mars. -

Nos journ6es s'ecoulent bien tristement!

un jour on espere, et le lendemain tout espoir est
perdu... aucune nouvelle sfre... les Russes approchent,
dit-on, puis le bruit circule qu'ils ne viendront pas
encore! Et alors nos pauvres Chald6ens ne peuvent
retourner a leurs villages, oh le travail de la campagne
presse! Les malades augmentent tous les jours, et la
mortalite est effrayante... la fievre typhoide sbvit tres
fort, et dans chaque famille il y a des victimes.
8 avril. - Nous espirions que le bon Dieu nous
deiivrerait pour Paques, et la fete passee nous
sommes
dans la meme situation!les Kurdes pillent toujours
de
nouvelles maisons, et les Turcs font encore des
arresta-
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tions, afin d'extorquer de I'argent. Quand le salut nous
arrivera-t-il? depuis trois mois, notre vie est si p6nible
que le courage de chacun commence a faiblir!
18 avril. -

La maladie, qui avait 6pargn6 jusqu'i

present les Missionnaires et les sceurs, a commence
parmi nous; trois sceurs ont la fivre typhoide, mais,
grace a Dieu, tout en 6tant serieusement atteintes, elles
ne paraissent pas en danger. 11 n'en est pas de mime
pour M. Renault, qui, alit6 lui aussi, nous donne de
serieuses inquietudes. I1 s'est depense sans compter
pour les chretiens. Le I3, il a dfi malgr6 son 6nergie
s'avouer vaincu. Ayant tout donn6 pour les malheureux, pour lit de douleur, il n'a qu'une simple paillasse.
Il est meme depourvu de couverture.
22 avril. -

Les soldats turcs, qui jusqu'A present

n'etaient pas nombreux, viennent de recevoir de nouvelles forces; ils sont vingt mille, Ils se reposeront
deux jours A Ourmiah, puis, aid6s des Kurdes, ils iront
se battre contre les Russes. Qu'arrivera-t-il de cette
bataille? la dhlivrance sonnera-t-elle bient6t?
25 avril. -

Mgr Sontag a requ aujourd'hui, par

l'interm6diaire du prince Iman Kouli Mirza, une lettre
du consul de France a Tauris. Cette lettre a mis un
mois pour nous parvenir; elle a 6t6 pour nous un veritable reconfort en nous montrant que nous n'itions pas
tout A fait dblaisses et que le ministre de France i
TUh6ran avait recommand6 les int6rets de notre Mission au gouvernement persan. A Tauris, il n'y a pas
eu de massacres, et nous remercions le bon Dieu
d'avoir epargna aux Missionnaires et aux sceurs cette
terrible 6preuve. M. le Consul insiste pour avoir de
nos nouvelles, car, connaissant les nombreux massacres
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de la plaine d'Ourmiah, ii se demande ce que nous
sommes devenus. 11 nous assure que les consuls de
France, d'Angleterre et d'Ambrique ont agi pros de
leurs gouvernements afin qu'en Perse les &trangersne
fussent pas igqui6t6s.
27 avril. - La mort de M. Renault est venue aujour-

d'hui augmenter encore notre tristesse si grande djii.
I1 a succomb6 a la fibvre typhoide, tres grave chez lu,
Scause du surmenage qu'il'a eu depuis quatre mois.
Saint Vincent adf le bien recevoir au ciel, car il ktait
vraiment I'ap6tre des pauvres ! Ces derniers 1'ont beaucoup pleure, et avec juste raison; il emporte tous les
regrets des veuves et des orphelins! La mortalit4 continue, et si nos pauvres r6fugibs restent encore longtemps chez nous, nous nous demandons ce que nous
allons devenir, la misere est immense et quand viendrat-on a notre secours?
I" mai. -

Avec l'ouverture da mois de mai, nos

coeurs renaissent a l'esp6rance,car la Vierge Immacu16e, qui nous a gard6s jusqu'1 present, viendra, nous
1'esperons, bient6t nous delivrer. Les armies russes et
turques sont entrees en lutte, dit-on, mais on ne salt
encore rien de precis sur le r6sultat.
5 mai. - Aucune nouvelle de la guerre! des bruits
alarmants viennent de nouveau effrayer nos chrktiens;
les Turcs voudraient enrbler les Chalddens dans leur
armbe et les forcer a se battre avec eux! jamais nos
chr6tiens ne combattront avec les musulmans, et que
leur arrivera-t-il de ce refus? Nous confions toutes nos
inqui6tudes a la sainte Vierge qui sait, au moment
opportun, nous envoyer Iesecours necessaire! II y a
une quinzaine de jours, les Turcs avaient decide de
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renvoyer de la Perse la Mission franjaise. Smeurs et
Missionnaires devaient, escorts de quelques soldats,
ktre conduits en Turquie et de lI en Allemagne. L'impossibilite de traverser la Roumanie n'arrete pas un
Turc. Cette perspective d'un long voyagpau milieu des
montagnes 6tait peu attrayante, surtout au moment oh
trois de nos sceurs et un Missionnaire etaient gravement malades! Le sardar (marechal) vice-gouverneur
intervint 6nergiquement pour emp&cher notre renvoi.
14 mai. - Les bonnes nouvelles se confirment! les
Russes approchent; les Turcs fuient et les Persans
viennent demander la protection de la Mission franCaise.
x6 mai. - Aujourd'hui dimanche, les cloches sonnent

a toute volke au moment de la grand'messe, et ce
joyeux carillon, que nous n'avions pas entendu depuis
cinq mois, met un pen de joie dans tous les coeurs; sur
le grand portail de la Mission, on hisse le drapeau
franqais, disparu depuis les troubles! sa vue mouille
nos yeux de larmes !.. bient6t, esprons-le, nous aurons

des nouvelles de notre chore France, de nos v6ner6s
Sup6rieurs et de nos families.
17 mai. -

La journ6e d'hier, si joyeusement com-

mencie, s'est termin&e dans la tristesse! Une cinquantaine de Chald6ens, partis au devant des troupes, ont
encore *6t tu6s par les ennemis. Le soir, vers sept
heures, ces derniers se sont jetes sur des montagnards
r6fugies A Charbache; ils en ont tu6 deax ou trois et
bless6 plusieurs. Les autorit6s persanes ont hearessement montr6 de la fermet6 pour maintenir I'ordre en
ville.
20 mai. -

Nous tremblons de voir revenir les Turcs
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qu'on nous dit peu eloignes. Si les Russes n'arrivent
pas, tout est perdu, car les musulmans, trbs excites, se

souleveront de nouveau contre les chretiens!
Nous esperons contre toute esp6rance que la Vierge
puissante nqcs delivrera le jour de Notre-Dame Auxiliatrice.
24 mai. -Notre attente n'a pas 6te tromp6e! dans la
matinee, un detachement de cosaques russes a fait son
entree g Ourmiah, et des troupes plus nombreuses arriveront demain... Gloire a la Vierge Immaculee!
3o mai. - La paix est r6tablie en ville, mais nos
pauvres r6fugies ne peuvent encore retourner dans
leurs villages, les Russes sont en petite force ici, et si
6
les Turcs revenaient, le danger reparaitrait aussit t.
Que le bon Dieu vienne a notre aide ! La chaleur assez
forte ces jours-ci redouble 1'6pid6mie de typhoide.
Plus de six cents personnes sont mortes ala Mission
frangaise depuis le commencement des troubles; la
misere est immense et nos coeurs sont brises de ne pouvoir la soulager faute de ressources! Que deviendront
nos chr6tiens, la plupart sans abri et sans pain ?Puisse
la bonne Providence susciter des ames gn&reuses qui
nous viennent en aide par leurs pri&res et leurs
aum6nes!
Depuis cette 6poque, Mgr Sontag et M. Dinkha oft itC,eux

aussi, atteints par la fiEvre typhoide; its Ctaient, a la date du
16 juin, hors de danger. Nos pauvres confreres et sours sont
sans ressources; les trois mille refugies qu'ils ont logis leur
ont tout mang6; tous les dep6ts qui avaient 6t6 plac6s chez
eux ont 6et employes a donner du pain a ces malheureux qui
etaient dans la necessit6 extreme; on leur reclame actuellement ces dp86ts. Ils n'ont rien pour payer, rien pour vivre.
Ils crient vers nous : t Envoyez-nous un prompt secours. ,
LeTres Honor6 Phre, iniorm6 de cette situation lamentable
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par l'ambassade franoaise de Petrograd, a envoye immidiatement de quoi subvcnir aux premieres n6cessites; le Souverain
Pontife, averti, a donne une gn6dreuse offrande pour cette
mission si eprouvee.
A la date du i" aoit, une soeur nous 6crivait d'Ourmiah:

Nous sommes a peu pris tranquilles, mais ext6rieurement seulement : car de temps en temps, on parle
du depart des troupes russes. Si elles partent, tout le
monde devra partir, a cause des musulmans d'ici qui
en veulent a la Mission franqaise d'avoir sauv6 tant de
chritiens. Et on a juge prudent d'envoyer trois de
nos soeurs a Tauris. Nous restons done cinq, 'toutes
plus ou moins fatiguees et enfi~vrres. En ce moment,
nous sommes en train de soigner la dix-huitieme de
nos enfants atteinte de la typhoide. Mgr Sontag et
M. Dinkha relevent a peine de cette maladie. L'6pid6mie diminue cependant peu &peu, a mesure que nos
chretiens retournent dans les villages habitables.
Mais une epidemie, ou plut6t une invasion d'un
nouveau genre, a pris possession de notre maison.
Nous sommes, c'est le cas de le dire, la proie des
puces. Elles ne nous feront 6videmment pas mourir :
mais elles nous privent de tranquilliti le jour et de
sommeil la nuit. Tous les moyens de destruction employ 6 s restent sans succes.
Nous 6tions sans nouvelles de Djoulfa-Ispahan depuis la
guerre : Voici ce que M. Demuth 6crit au Tras Honord Pire
Sla date du 20 mars 1915:
MONSIEUR ET TRkS HONORS PERE,

Votre bexndiction, s'il vous plait!
Nos icoles de Djoulfa ont pu, jusqu'aujourd'hui,
continuer leur petit train ordinaire, mais il n'en est
pas de m&me de celle de la ville. La, j'ai dfi congbdier
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la plupart de nos professeurs indighnes, i cause du
manque de ressources. Peut-&tre aurions-nous pu
retarder cette decision de six mois, mais la rupture de
toutes les communications et le manque de nouvelles
m'ont engage &6tretres prudent. Je fais la classe la
demi-journee a Ispahan et l'apris-midi a Djoulfa.
Quant a notre situation ici, elle me parait tres precaire. Aucun trouble n'a encore eu lieu, mais on sent
que le fanatisme bouillonne. Esp6rons que le bon
Dieu nous couvrira toujours. Je n'ai pas besoin de
vous dire que je veille. Nous avons des vivres pour un
an, pour les soeurs et pour nous. Au cas oit le danger
deviendrait imminent, je verrais a faire arriver les
seurs jusqu'a la frontiere russe de laCaspienne, sinon,
je prendrais la route du sud jusqu'au golfe Persique.
Les difficult6s seront tres grandes, ktant donn6 notre

6loignement des frontiires et le voisinage de tribus
pillardes, mais impossible de faire mieux. Heureusement, Dieu est avec nous!
Nous avons perdu la meilleure de nos Filles de la
Charit6, ma sceur Brasseur. Elle a succombe a un cancer
du foie, apres deux mois de maladie que le docteur
anglais affirmait tres douloureuse. Mais cette sainte
file est morte comme elle a v6cu. La douceur ne l'a
pas quittee un seul instant. Sa mort est une grande
6preuve pour nos soeurs. Son experience, ses aptitudes
et sa capacit6 dans l'enseignement avaient fait d'elle
l'.me de nos 6coles de filles. Elle a laissd chez nous
le parfum de sa vie, ce parfum du verset : Beati immaculati in vid. Aussi, je compte beaucoup maintenant
sur son intercession, surtout dans la crise actuelle.
Votre fils tres soumis.
E. DEMUTH.
Le 03 septembre, le ministre des Affaires 6trangfres nous a
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communiqu6 la dip&che suivante, qu'il venait de recevoir da
ministre de France & Tehdran :

Aujourd'hui 12 septembre, la colonie franqaise, dont
neuf religieuses et deux Lazaristes, quitte Ispahan
pour T6heran avec les colonies anglaise et russe, sons
bonne escorte; le voyage dure dix jours.
J'ai fait savoir au gouvernement persan, de concert
avec mes collegues, que je le tiens responsable des
accidents eventuels qui se produiraient sur la route!
M. Demuth a done quitti Djoulfa avec les soeurs; il est
rentr6 ea France avec elles apris un long voyage par la Russie,
les ktats scandinaves et 1'Angleterre.
Quant a Tiheran, nous avons pen de nouvelles. A la date
du 7 juin, une soeur ecrivait :

On nous a maintes fois promis, et on nous promet
encore, le massacre de tous les chritiens de Tehiran.
Jusqu'a present, Dieu a daign6 nous proteger; espbrons que son secours ne nous fera jamais defaut. Ce
qui nous est une croix bien lourde, c'est de voir prir
nos oeuvres &difinesau prix de continuels et douloureux
sacrifices.
Tous nos Missionnaires et nos sceurs de Perse se reconmandent instamment nos prires; ils se montrentreconauissants la Vierge puissante, d'avoir t4 e4pargnds par les Kurdes;
il faut rappeler, a ce propos, qu'il y a peu de temps, le Tres
Honors Pere Fiat avait consacrd officiellement La Mission de
Perse i la Vierge qu'il aimait tant sous le titre de Vierge fuissonte. Prions done cette gardienne de la Perse et n'oublions
pas la ditresse materielle de nos confreres et sceurs.
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CHINE

MORT DE M. BOUVIER
PROCUREUR GENERAL DES MISSIONS EN

CHINE

Nous empruntons a I'Ecko de Chine du 4 septembre 1915,
les notes suivantes sur le regrettd M. Bouvier :

Un deuil aussi cruel qu'inattendu vient de frapper
la Communaute des PP. Lazaristes et la colonie franiaise de Sanghai : Ie R. P. Bouvier est d6c6d6 hier,
3 septembre, vers les trois heures de I'aprcs-midi, a
I'h6pital Sainte-Marie, des suites d'un arret dans le
fonctionnement de 1'artere aorte.
Le R. P. Bouvier s'etait plaint de troubles nerveux
du c6te du coeur, et, h diverses reprises, il avait deji
souffert de crises cardiaques. Rien, toutefois, ne faisait
prevoir un denouement aussi rapide. Ce n'est que vers
les huit heures du soir, avant-hier, que le R. P. Bouvier se plaignit de respirer difficilement : le corps, en
m6me temps, se refroidissait sensiblement. Le medecin, appel6, pendant la nuit, laissa peu d'espoir et ne
put faire que des piqires de morphine pour adoucir
la souffrance. II demandait, dis le matin, le transport
A l'h6pital Sainte-Marie, o0 le malade,'repos6 un
instant, parut aller l1gerement mieux : ce mieux fat
toutefois tres court : le medecin, du reste, ne laissait
plus d'espoir, et c'est dans l'apres-midi que le P. Bouvier, apres avoir requ en toute connaissance les derniers
sacrements, rendait son ame a Dieu.
Ne en 1862, dans le diocese de S6ez (Normandie),
M. Maurice Bouvier entrait dans la Congregation de
*la Mission, en 1883; il fut longtemps professeur et
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procureur d'une ecole apostolique de la Congr6gation
en Hollande; c'est de la qu'il vint en Chine oi il arriva
en 1902, comme procureur de Ia Congregation, et oii
il fut nommi quelques annies aprbs, procureur des
diverses missions, dont s'occupent les PP. Lazaristes.
Le R. P. Bouvier etait l'un des hommes les mieux
connus de la population francaise.
D'une affabilit6 toujours souriante, il accueillait
chacun avec des mots aimables qui mettent aussit6t A
l'aise : il 6tait toujours pr&t a rendre service quand il
le pouvait, et bien nombreux sont ceux A qui il a fait
du bien a Sanghai. Modeste, il n'a jamais cherchi
h
se faire valoir; sa popularit6 lui efit facilement permis
de prendre place au conseil municipal, et il fut sollicit6
de le faire: il a toujours refuse, et le seul poste ext6rieur qu'il ait occup6 a &t4 celui de directeur de l'h6-

pital g6n&ral, alors que celui-ci 6tait tenu par les Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul, dont il avait la direction.
Les PP. Lazaristes font, en le perdant, une perte
trbs sensible, et la nouvelle de sa mort affectera tres
vivement la Congregation frangaise.
Nous offrons nos sentiments de condoliance les
plus sinceres a la Congr6gation des Lazaristes et a la
venerable mere du d6funt, ag6e de quatre-vingt-dix
ans.

VICARIAT DU TCHI-KIANG ORIENTAL
M. Pierre Aroud a bien voulu nous communiquer

une

lettre de son frere M. Cyprien Aroud, directeur deWentchow.
Nous en extrayons les trois traitsinteressants qui suivent :

Un jour, me dit le catechiste, tandis que je visitais
les chr6tiens du dehors, ma femme alla laver le linge

a un 6tang extre-~ement profond. Elle portait attach4e
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sur son dos ma petite fille agee de trois ans. Tout a

coup, elle glissa et tomba dans 1'eau. Bien vite, elle
detacha son enfant, et a bout de bras elle le tenait audessus de l'eau tandis qu'elle enfoniait de plus en
plus. Personne n'6tait lt pour porter secours. Ma
femme, dans un eclair de pensee, implora Marie.
Puis elle perdit connaissance.
Elle se rvveilla sur la berge avec son b6b, pros
d'elle, dormant d'un sommeil d'ange. Comment estelle sortie de ces eaux profondes? Par quel secours,
par quels moyens ? Comment I'enfant fut-elle sauv6e ?
Elle n'a jamais su que quelqu'un fiat venu A son secours. Elle est convaincue que c'est la sainte Vierge,
qu'elle implora au moment da danger, qui la sauva.
J'ai interrog6 moi-meme' les voisins, et personne
d'entre eux ne put me r6pondre. C'est la sainte Vierge
qui a sauve la mere et 1'enfant, j'en ai la certitude.
D'ailleurs, ajoute-t-il, quelques mois plus tard

Marie nous fit une faveur tout aussi grande. La
meme enfant, elle s'appelle Marie, tomba gravement
malade. J'appelai pour la gaurir les meilleirs m6decins de l'endroit. Chaque jour, le mal empirait. Rien
ne pouvait l'enrayer. Bient6t ke cher bb6 etait a
1'extr6mitj. Ses pieds, ses jambes enflaient, et c'6tait
la fin. Le Missionnaire arriva a la chapelle. Mon
devoir etait de l'accompagner dans les chr6tientes
voisines ot il allait donner la mission. Que faire pour
mon enfant? Je pensai a recourir Mdarie qui venait,
il y a quelques mois, de nous faire une grande faveur.
Alors, je pris la resolution de tout confier B notre
bonne Mere, et de cesser toute consultation de docteurs, tout remede humain. Le Pere voulut bien, sur
ma priere, imposer la Midaille miraculeuse an can de
mon bebi. Cela fait, je quittai la moorante chbrie et
sa m;e disolee, et j'accompagnai 1e Pere dans les
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chr6tientes qu'il allait visiter. Cinq jours apres, je
rentrai h la chapelle. Quelle ne fut pas ma surprise
de voir ma petite Marie, que j'avais quitt6e mourante,
accourir A ma rencontre! Elle ftait guirie, compilte-

ment gurie, toute pleine de sante et de gaieti. La
sainte Vierge de la Medaile miraculeuse avait fait ce
miracle.
Ayant senti si bien la protection de Marie, jerecommande souvent aux neophytes d'avoir beaucoup
de devotion pour elle.
Le villagede Kodeouest formi par deux clans aussi
nombreux et puissants I'un que l'autre et toujours en
guerre, le clan Tsiou et le clan Li. Pour uu rien, on
frappe le gong qui est depose au temple des ancetres.
Alors, tons les hommes accourent. Celui qui a frappe
le gong explique la difficulti qu'il a avec les voisins,
les chefs jugent si le clan doit I'aider on non, et si, a
l'unanimitk, on determine de lai preter secours, alors

les chefs vont proposer leurs reclamations aux chefs du
clan voisin. Si les pourparlers n'aboutissent pas, on
d6cide la guerre; alors chacun va chercher son fusil
(a baguette), soncoutelas, et s'en va combattre le clan
voisin, qui lui-meme a preva l'attaque et mobilise tons
ses membres.
On tire beaucoup de coups de fusil sans s'atteindre.
Chacun s'abrite derriere des rochers on derriere les

murs d'enceinte du village, murs perces de meurtrieres,
tout comme le sont ceux de nos chiteaux du moyen
age.

Cemois dernier, il y a ea bataille entre le clan Tsiou
et le clan Li, conclusion : sept morts; trois dans le
clan Li, quatre dans le clan Tsiou.
Alors chaqqa clan porta son affaire an mandarin,
quoi se contenta de lear conseiller de s'arranger
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ensemble pour conclure la paix. Un chef du clan Zi de
Fung-ling s'offrit pour m6diateur. Il arrangea le difftrend de cette maniere : trois morts d'un c6t,; trois
morts de ]'autre, done 6galit6, done rien 4 r6clamer de
part et d'autre. Mais pour le septieme tue, qui appartient au clan Tsiou, le clan Li payera 4o piastres, c'esta-dire ioo francs, qui seront versees a la veuve du
defunt. En plus, le clan Li donnera satisfaction au
clan Tsiou pour le diffirend, cause initiale de la
batailie. Ainsi se termina l'affaire. Chaque annie, les
batailles entre clans sont nombreuses dans cette region
du Neuteley et les morts bien nombreux aussi.
Cette race de montagnards est vigoureuse, vive et
tres vindicative. Pour un rien, on se bat, on se tue.
Les enfants sont habitu6s des leur bas age i ces coutumes guerrieres qu'ils aprennent a aimer.
Les plus pauvres d'entre ces hommes rudes se font
brigands pour vivre et vendent leurs services au plus
offrant. S'ils meurent pendant la bataille, on ne leur
doit qu'une simple sepulture.
L'annee derriere, au printemps, un brigand du village voisin, Ung-Tchy, fut capture par une troupe de
soldats et amen6 au g6neral Mei pour etre jug6. En
route, le brigand demanda aux soldats le sort qui lui
serait r 6serve. Les soldats lui fireat comprendre qu'on
le fusillerait. Le soir, le prisonnier lii, garrott6, fut
contraint de dormir au milieu des soldats, qui craignaient une evasion.
Bient6t, les soldats s'endorment.' Notre brigand
ronge ses liens avec ses dents; il se d6lie; puis, au
lieu de fuir, il saisit un sabre et se met a taper dans
la
masse des dormeurs.
II tape, il sabre avec fren6sie dans la chambre
noire : Tu vois d'ici quelle scene. Impossible
de le
saisir dans l'obscurit6. Bient6t ses douze
gardiens
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gisent dans une mare de sang. Le prisonnier cherche

a s'enfuir par le toit. Dbji, ii est sur le faite de la
maison. Mais les cris des blesses ont reveill le poste
voisin, et voil lI'aurore qui parait et les soldats qui
accourent.
Notre brigand est aper<u; on le fusille a bout portant. Une balle brise son bras, plus de cinquante

balles lui traversent les jambes. II s'affaisse bless6,
mais non tue. - On le saisit, et on le d6pose dans le
poste. Puis on va visiter les soldats blesses. Quelle
horrible scene! Pas un seul mort, mais des plaies
affreuses. Celui-ci a la tete a moitie coupke, celui-ci
est sans bras; des ventres, des poitrines ont d'affreuses
blessures, des pieds sont comme hach6s par le sabre.
Aucun des douze soldats n'est indemne. Certains seront
pour la vie sans bras et sans pieds, d'autres difigur6s
horriblement, d'autres vont succomber a leurs
affreuses blessures.
Le brigand, lui, malgre ses blessures n'a pas peur
de la mort. 11 est content et fier de son ceuvre. Ii se
moque du g6neral et des juges, il les menace encore
dans l'etat lamentable oit il se trouve. On le fusille
pour le faire taire. Puis le g6neral irrit6 abandonne
son cadavre aux soldats.
Alors, une scene horrible va commencer. Devant
toute la foule, les soldats ouvrent la poitrine du brigand, arrachent son coeur, qu'ils jettent dans une corbeille. Its lui arrachent ensuite les entrailles, 1'6corchent ainsi qu'un vulgaire animal, coupent et divisent
chaque membre, les c6tes, les jambes, les bras, qu'ils
r6tissent ainsi que le coeur et en ronde autour de la
marmite, les soldats d6vorent le coeur, les c6tes, les
jambes, le corps tout entier du brigand. Le catechiste
Zi, qui assistait Ace repas,revint chez lui tellement boulevers6 qu'il ne put manger ni dormir.
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Les montagnards qui me racontent ce fait ne, sont
pas loin de regarder le brigand comme un heros. De
fait, il vendit cherement sa vie. Le catichiste Zi, lui,
n'en a gard6 qu'une impression d'horreur.
Voila le sang qui coule dans ces veines. Voila des
petits faits qui te montreront les moeurs des brigands
et des soldats de notre Wenchow.
C'est le revers de la m&daille, il n'est pas beau. Mais
que de qualites dans cette race, que d'Ames fortes,
delicates, franches et genereuses! Comme la foi quand
elle entre dans ces Ames les transforme, et que de beaux
exemples de vertus hbroiques rejouissent nos cceurs de
missionnaires ?Je vois des femmes, des jeunes filles qui
raourraient plut6t que d'offenser Dieu. Leurs parents,
leurs 6poux encore paiens leur ordonnent de faire des
superstitions; ils menacent, ils frappent meme, mais ils
n'arrivent pas A faire plier ces volontes, Achanger ces
cceurs qui aiment Dieu par-dessus tout.
On voit la volont6 ferme et forte dans le regard,
dans le son de la voix, dans l'attitude, dans la d&marche. 1 Pere, baptisez-moi, me disait hier a Fungling, une jeune fille de dix-sept ans, Zi, catchumene
depuis trois ans, orpheline n'ayant avec elle qu'une
mere paienne, et promise en mariage A un paien.
Pere, baptisez-moi. Ne craignez pas, je serai fidele!Mais tu es promise a un paien de Ng-teliy et le jour de
ton mariage tu seras forcee de faire des superstitions?
- Qui pourra m'y forcer, repond-elle, je ne veux pas,
et je ne voudrai pas en faire, et je n'en ferai pas. Mais on t'y obligera. - Non, Pere, non, on ne pourra
m'y obliger. Quand on ne vent pas, on ne vent pas et A
cela rien ne cede. Et puis, d'ailleurs, si mon futur ne
se convertit pas, je n'irai pas A lui. 11 le sait, je le lai
ai fait dire. Il veut faire le mariage cette annie. Je iui
ai fait dire qu'il ne le pourra pas parce qu'il ne se con-
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vertit pas, et qu'il ne devait pas compter se marier
cette annie..
Plus loins M. Aroud racontela mort d'une chr6tienne nommie Marie Ou:
Elle venait de mettre au monde une petite. C'itait
sa premiere enfant. Elle avait vingt-trois ans. Son
cher bibe mourut. La maman desolke garda sa douleur
pour elle. Bient6t on la vit maigrir. Pen de mois apres,
elle s'en allait de la poitrine. Quand elle se sentit
perdue, elle cut des paroles amires contre la Providence, l'accusant d'injustice. Son mari, ses parents
avec le catichiste Zi I'exhorterent. M. Prost vint lui
administrer les derniers sacrements.
DWs lors, en un instant, une transformation totale se
manifesta. Cette ame, qui accusait Dieu et subissait les
conseils des siens, s'6leva d'un trait vers la saintete.
C'est elle maintenant qui exhortait son mari h accepter
la volonte de Dieu, qui difendait a sa mire de la pleurer, qui consolait et fortifiait les siens; on ne peut
desirer plus de calme, d'abandon, de fervente pi&t6
dans ce moment supreme du depart pour son 6ternite.
Un matin, on la crut morte; plus de pouls, plus de
respiration. D6jd on apprete ia couche funebre. Mais
elle se remet A vivre.
Ses premiers mots sont ceux-ci! « Pr&s de mon lit,
1l, j'ai vu une grande dame portant dans ses bras un
petit enfant. Qu'il 6tait beau! Qu'elle 6tait belle et
combien bonne! Elle me dit: - Ce soir, je viendrai te
chercher pour te mener en paradis. Ne crains rien. Le
ciel est plus beau que la terre. Ta fille t'attend la-haut.
II faut partir. Le bon Dieu le veut. I1 t'appelle a lui, il
faut y aller. Ne crains rien. Je viendrai te chercher, je
serai avec toi i Comme sa mere et son mari pleuraient,
elle leur dit : c M'aimez-vous? Etes-vous contents de
iS
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moi? - Oui. - Eh bien! il faut comme moi ob6ir au.
bon Dieu. Ce soir, il veut m'appeler a lui. II1faut aller,
il faut tout accepter et il ne faut pas pleurer ainsi. Tes
pleurs, tes cris 6plores, mere, cesse-les, ils me troublent; je veux partir bien calme. Cesse tes pleurs. ,
Un moment aprbs, elle demande a ce qu'on lui fasse
la toilette des morts, qu'on l'habille de ses plus beaux
habits, car, dit-elle : a Je veux itre bien propre et bien.
belle pour partir vers le ciel! , La toilette terrmine,
elle prit son crucifix et son chapelet et pria avec ferveur entourie de ses parents chritiens.
Comme sa mere, encore paienne, lui tenait des propos
paiens, implorait le secours des idoles, elle la reprimanda, 1'exhorta a se convertir au vrai Diets, avec des
paroles si fortes et si tendres que tous les assistants en
6taient frappes.
Comment cette chr6tienne si pen instruite poieaitelle parler si bien du bon Dieu? Ses cousins et beauxfrhres, encore ce soir, me racontant cela, y voyaient un
miracle de grace. Bientot l'heure de partir aonna;
Marie Ou expira tandis qu'elle recitait son rosaire et
regardait avec amour son crucifix, I'apris-midi comume
le lui avait aanonce la grande dame qui portait 1'enfant
dans ses bras. Qaelle belle, douce et sainte mort!
Cyprien AROUD-

VICARIAT DU KIANG-SI M LRIDIONAL
Leitre de la sur

MERLE i

ma saur CHESNELONG,

assistante.
Ki-han, le 10 juillet g19S.
MA RESPECTABLE SCEUR ASSISTANTE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Ma. Sc•ar me charge de vous 6crire pour vous faire
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part de l'angoisse dans laquelle nous vivons depuis
avant-hier 8 juillet, jour of l'inondation a commenc6
et a progresse axec une telle rapidit6 et dans des proportions qui d6passent tout ce que nous pauvions pr&voir.
Vendredi matin, le fleuve sortant de son lit commen-

;ait a inonder le quai; nous commenAmes i debarrasser
le dispensaire situh sur Le bord dit fleuve, et nous
mimes les remades et autres choses dans une chambre
sucrleve- de quatre marches, attenante au cat6chumenat, et oi a la darnire iaondation toutes nos choses
avaient it& pwCservies. Mais, hlas.! cette fois-ci Peau
est teuflmet baute et -foEte quettut estpresque perdu.
Vendredi soir, vers hvit heures, voyant monter I'ean
d'ane manidre effrayaate, nous avons envoyi nos domestiques hommes au dispensaire pour sauver le plus

qu'on poulrait. Us oat t&C vraiment divouks- par une
nuit noire, avec une petite lampe ~ la main, I'eau jusqu'i la ceinture,charriant des paaiers et des corbeilles
et rehaussant ce qu'ils ne panvaient emporter. Helas!
vain travail, leau. a d passe toutes ces sardlevations.
Pendant cetemps, ma Saoetr et nous toutes, dans.'eau
jusqu'a mi-jambes, noUa debarrassionstout le has de la
maison : chapelle, cabinet de ma Seiur, skfectoicei

chambre de communaut6, cuisine, depense; nows aonas
monta tout ce que nous avons pu, jusque vers onze
heures de lanuit, oi, l'eau commeaenantaitre trop forte,
ma Saeur nos fit monter et nous coacher, mais elle
resta avec les hommes pour faire desarrangements. afin
de saater tous noshestiaux;ce a'6tait pas chosefacile,
car Y'eai entrainait tout. Quelle nuit neus avoes passiet
que c'6tait sinistre d'entendre les cris de daresse des
voisins, Le brait de tons ces muss qui s'effondraient

dams 'eau!
.Hier, savmedi . juillet, quelle triste journBe! que
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d'6motions en voyant le spectacle que nous avons sous

les yeux! Toutes nos pauvres enfants, dans le grenier
de I'orphelinat dont I'eau couvre portes et fenetres,
sont la sans avoir rien a manger ni a boire. Vers midi,
M. PNrs nous envoie de la ville une barque charg6e
de nous porter une corbeille de pao-tse, petits pains
chinois, mais le vent 6tant trop fort et le courant mauvais de ce c6te-la, la barque ne veut pas.s'aventurer;
deux hommes se jettent a l'eau et, la nage, nous font
parvenir la corbeille au moyen d'une corde parla fenetre
du dortoir des soeurs. Ce n'est que vers quatre ou cinq
heures du soir que nos domestiques purent faire parvenir ce petit soulagement a nos pauvres enfants. Mais
les malades hommes et les vieillards, dans le grenier
de l'h6pital, et les malades femmes et les vieilles, dans
le grenier des catechumtnes, n'ont absolument rien
pris, depuis avant-hier vendredi soir, rien a leur
donner.
Dans la matinee, nous voyons tour a tour tomber
nos murs d'enceinte, puis le mur d'enclos en face de
la maison des sceurs; il y avait la statue de notre
bonne Mere, tout est tomb6 sous nos yeux. Fiat!...
Puis, dans la soiree, nous voyons nos voisins monter
sur les toits, appelant au secours, car beaucoup de
maisons s'6croulent.
Vers cinq heures et demie, nous voyons s'6crouler
la maison de nos voisins, dont le mur est mitoyen avec
l'h6pital; nous voyons ces pauvres gens faire des efforts
inouis pour essayer de s'accrocher, puis enfin s'enfoncer
dans leau et ne plus remonter. Quelques secondes plus
tard, c'est le tour de notre h6pital de femmes qui s'effondre; heureusement personne n'est dans le grenier.
Que pouvons-nous a tout cela, ma tres respectable

Sceur, sinon implorer la misericorde du bon Dieu,
nous
soumettre a sa sainte volonte, nous abandonner entre
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les bras de sa Providence paternelle pour tout ce qu'll
veut ou permet.
Aujourd'hui dimanche, ni messe ni communion!
Grand jefine!... L'eau est toujours a la meme hauteur,
impossible de rien faire cuire; une barque est venue,
nos hommes sont partis en ville chez M. Peres faire
cuire un peu de riz pour nos pauvres gens; mais levent
est tres fort, et la barque marche avec grand'peine.
Si l'eau continue a monter, notre dortoir sera inond6,
car il n'y a plus que dix marches d'escalier pour que
1'eau I'atteigne.
Deux keures apris-midi.-

Le vent souffle avec grande

violence; nous avons presque le mal de mer, tant I'eau
est agit6e. Enfin la barque revient de la ville avec du
riz tout chaud et d'autres provisions; on fait le partage
pour les trois greniers o& sont nos chers maitres, nous
nous sentons soulages en pensant qu'ils vont avoir
quelque chose a manger.
Jeudi 15. - Je reprends ma lettre, ma tres respectable Sceur, pour vous donner la fin des d6tails. C'est
lundi, dans la soiree, vers cinq heures, que nous avons
pu descendre dans le bas de la maison des sceurs, et
mardi matin, dans les offices, en pataugeant dans la
boue et la vase. Que de pertes, que de choses abimies
dans l'eau! Voila deux jours que nous travaillons a
deblayer, a secher; ii y a pas mal de fait, mais encore
plus a faire. Que le bon Dieu soutienne le courage de
tout le monde,.car tout le monde a beaucoup souffert
de cette terrible inondation.
Beaucoup de maisons tomb6es, beaucoup de morts,
beaucoup de pauvres dans la misere, car l'eau leur a
tout emport6. Notre maison est en plein air, plus de
mur d'aucun c6t6; chez ces messieurs aussi, Monsei-
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gneur craignant les voleurs a demandi des soldats au
mandarin pour garder nos deux maisons, le jour et la
nuit, ce que le mandarin a gracieusement accord6.
Ma Soeur me charge de vous offrir son respectueux
souvenir, ainsi qu'a ma sceur 6conome; hier elle a recu
votre bonne lettre, qui lui a fait grand plaisir; en ce
moment elle ne peut vous repondre, car elle ne sait oi
donner de la tAte pour r-pondre i tout.
Je termine, ma respectable Sceur, en vous priant
d'agrter mon respect, et en me recommandant a vos
charitables prieres.
Croyez-moi en Jesus et Marie Immacul&e votre respectueuse et divouee.
Sceur MERi.
Mgr Ciceri donne sur cette inondation les d6tails suivants.
Ki-an-fu, 18 s-ptembre ag1S.

Nos residences et la maison de nos chores sceurs

risit6es par l'inondation sont de veritables ( Pompei a.
Tout notre vicariat a it6

6prouv6 d'un bout a 1'autre,

nos pertes sont immenses. Outre les bAtiments en
ruine, nous avons perdu des objets de culte, des
livres, du mobilier, du linge, etc., tout a &t emport6
par le courant. Quelle devastation! que le bonDieu soit
b6ni! Les lettres qui me sont parvenues des diff6rents

districts sont navrantes. Mais que puis-je faire? Nemoe
dit quod non habet. Nos neophytes ont -tout perdu,
maison, xrcolte.
Plusieurs families ont perdu leur chef; des veuves
charg6es d'enfants sans soutien, ayant tout perdu, me
demandent de les heberger, de ies nourrir pour
ne pas
mourir de faim; oi les mettre si nos maisoas mrme
sont en ruine, comment nourrir tout ce monde?
Oh!
c'est bien triste. Que ie bon Dieu ait piti6
de moil Jesu
Paterpauperum, m. n.

Mgr CICERI.

AFRIQUE
EGYPTE

CORPS EXPEDITION~AIRE
D'ORIExT

Place d'lexaradrie.

Alexandrie, le zo septembre 1915.

Le colonel DESCOINS, commandant d'armes de la place
d'Alexandrie,ii Mme la Superieure des sceursde SaintVincent-de-Paul.
MA SEUR,

L'inspection que vient de faire M. le Medeci prin-cipal Baratte,_directeer du service de sant6 du corps
expiditionnaire d'Orient, me fournit 1'occasion de
vous remercier, vous et vetre Commanaut6, pour les
.soins dbvou6s et inlassables dont vous entourez nos
blesses et malades.

Mes fonctions de commandant d'armes, 'mes nombreuses visites dans les h6pitanx m'ont permis de constater personnellement votre solicitude et votre bonti.

Je suis particuli&rement heureux d'tre appelaa jourd'hui, par ces m&mes fonctions, a tre aupris de vous
1'interprdte de la gratitude de nos soldats.
Veuillez agreer, ma Smur, I'hommage de mes sentiments tris respectueax.

Colonel DESCOINS,
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Leitre de M. X. SACKEBANT, au Tres lonoai
Pbre VILLETTE.
Alexandrie, 16 septembre t915.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre binddiction, s'il vous plai !
Le 29 juin, j'&taisinvite, avec tout le clerg6, a diner
chez Sa Hautesse le Sultan Hussein Kamel, en son
palais de Raz-el-Tiv, II fut tres bon, tres simple, et au
caf6, allant de groupe en groupe, dit un mot Achacun.
Je lui rappelai que c'etait sous son grand-plre Mih6met
Ali que les Soeurs et nous itions venus, en 844, fonder
nos ceuvres : ( Oh! je sais bien, dit-il aussit6t, et je sais
tout le bien que vous avez fait et ne cessez de faire
par vos 6coles et vos ceuvres de bienfaisance. C'est
ainsi qu'il faut faire. Nous, pauvres creatures, nous
sommes peu de chose, mais nous servons un Dieu qui
est grand, qui voit tout, et qui seul compte! n
Le sultan est vraiment bon et religieux... Une
preuve entre autres; ces jours-ci, I'amiral Charnier, qui
mouillait a Alexandrie, vint lui faire une visite et il
fut invite a diner. Or, spontanement le sultan dit :
( Mais vous avez un aum6nier a bord! Je vais l'inviter
avec vous ,; c'est ce qu'il fit, et, a table, il dit : t Je
suis tres heureux qu'on ait ritabli les aum6niers militaires dans la marine et dans I'armie; pour buit cents
hommes, il fallait Avidemment un repr6sentant de
Dieu. La persecution religieuse a fait beaucoup de mal
a la France. Je suis tres heureux qu'elle ait cess6. )
On a organis6 le service militaire de sante en vue
des blesses et des malades de 1'expedition d'Orient.
Outre ce qui se fait a Port-Said, surtout pour les
Anglais, et ici meme pour nos allies, nous avons, fonctionnant r6gulierement, six ambulances, sans compter
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1'h6pital europeen, oui il y a place pour soixante-dix
malades ou bless6s et quatre ou cinq cliniques; en tout,
1927 lits. Nos soeurs sont dans deux de ces h6pitaux
nouvellement formis, et a l'h6pital europ6en.
J'ai recu le 2 septembre votre teiigramme annoncant
la mort de notre Tres Honore Pere Fiat. Nous avons
c6lebr le 9 septembre, dans notre chapelle, un service
solennel a son intention. La messe fut chant6e par le
R. P. Vicaire gfneral, deligu6, en I'absence de
Mgr Briante qui est en ce moment & Rome; y assisthrent : Mgr Haggar, 6veque de Saint-Jean-d'Acre;
Mgr Abi Mourad Vic, patriarche des Grecs catholiques de Jerusalem; les R. P. JIsuites, les Freres des
Pcoles chr6tiennes; quelques Peres Franciscains, Sal6siens, diverses religieuses, et puis, dans le monde laic,
M. de Reffye, consul de France, le premier depute de
la nation; M-Bourre, directeur de Land Bank et quelques notabilit6s.
En vous priant de me benir.
X.

SACKEBANT.

MADAGASCAR

Lettre de M. StVAT, Pritrede la Mission,
a M. VILLETTE, Supirieurgineral.
Vohipeno (par Farafangana), x6 decembre 1914.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre bidndiction, s'il vous plait!
Je reviens profond6ment edifi6 de tout ce que j'ai
vu chez nos seurs de file de la Reunion. Je ne veux
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pas seulement parler de leur retraite, qu'elles out faite
certamement avec autant de recueillement et d'application qu'i la Maison-Mere. J'ai vu a7ssi leurs oe('res
inultipleset magnifiques d'entrain etde vie. Lespawrres
s3eurs, malgrh le climat qui les accabde, et leur !nombre
relativenment petit, savent mener de frent J~pital (pour
Saint-Paul), ouvroirs, orphelinats,haospice de ieiilards,
visite des pauvres t domicile, dispeasai•es, meres
chritiennes, eafants de Marie, et que sais-je encor ?
Avec des santes sonrent delabr6es par tepahidisme
et l'annmie, les chbres sceurs, anmmEes da vrai a•le
de saint Vincent, saventmener a bonae fncettewarinte
d'oeuvres. Aussi font-elles 1'admiratice de lears cwris,
qui leur font ce seui reproohe, elui d'abre tropactives
as service des pauvres et des malades et de ne pas
assez peaser a lenrs santes 6ecessairement 6prouvies
-sos ce climat aussi difficile que celii de Madagascar.
En voyant, en touchant du doigt, pour aiasi dire,
le bien immense que font lT-bas nos sEurs, j'ai senti
mon djsir de les voir au plus t6t & Vohipeno s'ac'roitre encore. 'algr6 les difficultes inh6rentes a l'tat
.de guerre, ne serons-nous pas bient6t exauces?
A. SEVAT.

LA REUNION

Voici quelques renseignements sur les oeuvres des sceurs
<de la Reunion, tels qu'ils nous ont 6t6 communiquds
par
M. Sivat.

MAISON DE SAINT-PAUL

A Saint-Paul, oit l'on ne voit que ruines
et misrea,
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les oeuvres des Filles de la Charit• sont actuellement
en grande benediction.
L'Ahipial, reconstruit en e tier et entretenu par la
commune, prisenteun bel aspect moderne. Une grande

salle de seize lits rijauit F'oei par sa propret6; les
malades se succedent pour vesnr y chercher les uns,
la saant, avec la paix de la conscience, les autres se
preparer chietiennement a ler x terait6. La sour
-charg6e de oe services'occnpe en miea e temps du Ais-

pensaire visitA tons les ioars par amn medecio de I'h6pital. Les pansenients soet nomnrbeax, lespaWlr
es gens
viennent de tons les c6tes, des hauteurs de SaintPaul et des enmdros.
A gauche est an hospice pour les vieillards, qui s'envont tres nombreux au ciel, apres s'etr~ reconcili6s
avec le bon Dies.

A droite se trouve la maternit, lieu de refuge pour
les pauvres femmnes,.qui ysont bien soign6es, et oi I'on
peut procurer Ie bapteme i beaucoup de petits anges.
On voit aussi un hospice pour les femmes; cette
<euvre doane bien des consolations, car beaucoup de

malheureuses viennent y faire un s6jour pour ramasser
leur ,Ame, selon leur expression, c'est-a-dire r6habiliter leur manage, pour reoevoir les derniers sacrenents; d'autresviennent y.abriter une vieillesse pleine
-a'infirmites.
Ce qui est encore tres intkressant, c'est !'orpkelizat,
-ou sont recueillis quarante-trods enfants qui grandissent, p.prenant les v6ritBs de la religion, un peu
*d'6critureet de lectnre, et surtout la couture qui leur
sert plus tard de gagne-pain. A treize ans, elles
-entrent au grand ouwoiv, oi l'on regoit aussi des
*externes pour leur enseigner la lingerie et le repasýsage et leur apprendre k devenir de bonnes jeunes
illes. Elles sortent a vingt et an ans, les unes pour
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rentrer dans leur famille, si elles en ont; quelquefois
on les marie avant de sortir; plusieurs se donnent au
bon Dieu dans une communauti du pays. Les sceurs
continuent de suivre ces jeunes filles dans le monde et
l'Association des enfants de Marie les rappelle tous

les dimanches aux reunions qui se font a la chapelle,
oiu se dit l'office et un petit mot pour entretenir leur
piet6 .M. le cure les r6unit une fois le mois A l' glise.
Celles qui habitent loin viennent autant qu'elles le
peuvent une fois l'an faire la retraite. La riception
des enfants de Marie se fait le 27 noyembre, et toutes
ces chires enfants de Marie ou des Saints-Anges
jouissent ce jour-la d'un peu de bonheur vrai.
II reste encore l'ceuvre des pauvres malades, bien
organisee, qui chaque mois r6unit son comite, sous la
prisidence de M. le Cure, pour discuter les secours A
donner aux nombreuses families assistees. Le mercredi, les sceurs font une distribution, et la sceur chargee
de cet office visite dans la semaine les malades dans
leur case. LA on trouve vraiment du bien A faire.
Les catechismes ne sont pas oubli6s; les internes
suivent le catechisme de la paroisse et les soeurs font
pour les externes, garcons et filles les plus pauvres
qui ne peuvent aller en classe, un cat6chisme a une
heure tous les jours. Les enfants qui y assistent sont
nombreux. Un autre cat6chisme est celui des personnes
adultes. Pour la Toussaint, des jeunes gens de plus de
vingt ans ont fait la premiere communion; d'autres
s'y pr6parent, c'est bien consolant.
Dans tout cela on voit la main du bon Dieu et on
1'en benit.
MAISON DE SAINT-DENIS
Void les differentes ocuvres de cette maison:

i. Ouvroir de la lingerie. -

Cet ouvroir comprend
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cinquante ouvrieres externes sous la direction de deux
soeurs. On y fait des travaux de lingerie fine, aussi
perfectionne, comme goat, comme coupe et comme
travail que daus les plus grands magasins de Paris.
La moitie du personnel est appliquee a!tous les travaux
de broderie, aujourd'hui si en vogue.
2. Ouvroir du repassage. -

II se compose de seize

ouvrieres, qui repassent tous les jours de I'annie sous
la direction d'une soeur. On y prepare toute espece de
linge, depuis les costumes et les chemises d'homme,
jusqu'aux toilettes de dame les plus compliqu6es.
On y fait aussi le raccommodage du linge, pour les
personnes qui le d6sirent.
3. Ouvroir du lavage. - Cet ouvroir se compose de
meres de famille, pauvres et honnktes, auxquelles on
procure ainsi le-moyen de faire vivre leur famille. Le
linge est passe a la lessive dans cet ouvroir, ce qui est
tres pr6cieux pourles Europ6ens, car les creoles lavent
leur linge sans le passer a la lessive.
Le but des ouvroirs est de moraliser les crooles, si
portes a l'indolence par le climat, en leur donnant
I'amour du travail. Malheureusement, dans notre
colonie ruinee, le travail n'est pas paye & sa valeur,
de tet' sorte que tout le b6n6fice des ouvroirs est
employe a couvrir les frais et A payer les ouvrieres.
- Si on ne donnait pas a ces meres de famille et a ces
jeunes filles un salaire raisonnable, elles iraient
chercher du travail dans les dangers d'un atelier, car
elles savent que, travaillant chez les sceurs, leur conduite doit 6tre exemplaire, et elles doivent renoncer
aux plaisirs d6fendus.
4. Associatiox des enfants de Marie et Patronage.Cette association fonctionne suivant le modele et le
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rgglement de nos maisons de France. Elle comprend,
avec le patronage, cent soixante-dix jeunes filles
environ et se recrute dans les ouvroirs et an dehors.
Les associkes out leur reunion dominicale chez les.
s.eurs; mais elles sont tenues d'assister aux offices de
la paroisse : grand'messe et vepres. Le choear de chant
des enfants de Marie contribue beaucoup a rehausser
les c6r6monies de f•glise. Les creoles 6tant tres portis
a I'amour du plaisir, le regiement, en ce qui concerne
les danses, les courses, les fetes mondaines, doit etre
assez s6vere; sans cela, il s'ensuivrait une trop grande
libert6 de moeurs. Sa Grandeur 1'eveque de SaintDenis a eu la bonte de donner des jeux, qui sont a la
disposition des jeunes filles le dimanche, avant ou
aprts leur r&enion.
5. Dispensaire. - Apres la laicisation de lh6pital,
les sceurs, touchies de 1'abandon dans lequel se trouvaient les pauvres qu'on ne pansait plus dans cet etablissement, conurent le projet d'6tablir an dispensaire. N'ayant pas la moindre ressource por .cela,
elles durent faire appet a la charit6 dequelques bonnes
imes de France, qutj leur procurbrent 1 moyen de
construire une petite bitisse bien patvre, mais owt les
pansements sont faits avec Ie plus d'antisepsie possible.
Pour combler tne lacune r6sultant du dtfaut de
consultations gratuites, chez les dentistes de la ville,
les soeurs se chargent d'extraire les dents A tos les.
pauvres qui se presentent au dispensaire pour cela.
L'utilite de ce dispensaire, unique dans la capitale.
de -irle,a ett demontrie aussit6t qu'il a 6t6 etabli, par
le grand nombre de personnes qui s'y font panser,
oa
demandent Pextraction des dents.
6. Associaion de la Sainte-Famille pour les m~"rg
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ck/di•anes. - Cette association, composee de soixantecinq membres environ, se ruinit tous les. dinmnches
chez les sceurs, de une heure a trois. Elle a pour but
de d6velopper le sentiment chr6tien chez ces pauvres
femmes noires et de promouvoir aussi Fassistance aux
offices paroissiaux. La reunion du dimanche chez les
sceurs consiste a faire aux associes une instruction
aussi simple que pratique, ensuite on les conduit aux

vepres.
7. Secours muiaels..- I est itabli, dans cette m~me
associatioa de la Sainte-Famille, une caisse de seceurs
mutuels. Mayennant usn cotisation mensuelle de
5ocentimes, o donne aux associies tous les. mdicaments usuels dout elles.peavent avoir besoi•.
8. Caisse de privoyance four les jeunes ouvrikres. Une oeuvre similaire est etablie, chez les seurs, pour
les jeunes filles du patronage. Mais comme la cotisatiow menaselle est.de i franc, lea. ouvriees ont droit,
-dans leus.maladies, aux visites du m&decin; de plus,
a. caisse fair reatpli les oedoanances du docteur gratteiment. Enfin, ees jeuaes filles ont droit 1 an
seouss de 2 francs par semaiae de maladie.
9. Archiconfririe du Saixt-Rosaire. - Cette archi*con£rrie, 6tablie plus sp&ialment pour les femmes
noises, est affilike aRome, - la grande archiconivrie
de la Minerve. Elle participepar coosquent a tautes
les granaes indulgences du rosaire.
Elle comprend -environ cent soixante membres, qAi
se rnanisseat chez les seuss. tous les premiers dimanches da mois. M..le cure de la paroisse fait une
instruction aux assecikes. Cette instruction est comxpiktee par des avis tr&s pratiques donnes par une
saeur. Unemesse est ditetous-les mois-pour les defunts,
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et les membres de l'association sont tenus d'assister 4
l'enterrement des assocides qui dec&dent.

jo. Distribution mensuelle de ris. - Le premier but
de l'itablissement des Filles de la Charit6 par saint
Vincent fut de seconder les Dames de la Charit6.
Fideles aux intentions de leur saint Fondateur et de
leur v6n6rable Fondatrice, les Filles de la Charite de
Saint-Denis pretent leur concours le plus actif aux
Dames de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul. Elles
font, en leur nom, une distribution mensuelle de riz a
plus de cent cinquante families pauvres, le riz 6tant la
nourriture principale des habitants du pays. Les ressources pour l'achat du riz proviennent d'une loterie
annuelle organis&e par les dames, mais a laquelle les
Filles de la Charit6 prennent une part tres active,
soit en distribuant des listes de loterie, soit en fournissant de nombreux lots.
SI. Visite des pauvres a domicile. - Les Filles de la
Charite visitent les families pauvres, assistees par les
Dames de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul. Elles
visitent aussi les pauvres pour leur compte personnel.
Maalheureusement, les ressources leur font d6faut pour
tout le bien qu'elles pourraient faire par cette visite.
12. CEuvre des caltckismes. Les Filles de la
Charit6 font le cat6chisme aux enfants des deux sexes
qui ne frequentent aucune Ecole, la loi sur cette fr6quentation n'etant pas encore rigoureusement appliquee a l'ile de la Reunion. Elles r6unissent les enfants
tous les jours, de midi a deux heures, pour leur enseigner la lettre du catechisme, et leur en donner 1'explication. Les sceurs conduisent aussi ces enfants au

catechisme paroissial toutes les fois.qu'il y en a et
aux offices du dimanche. Quand il se pr6sente des
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adultes qui n'ont pas fait leur premiere communion,
souvent a un age fort avanc6, les soeurs leur enseignent le cat6chisme et les pr6parent a recevoir ce
grand sacrement.
13. Sociit de Bon-Secours. - Les Filles de la Charit6 sont chargees par le clerg6 paroissial de distribuer
les m6dicaments usuels aux associees de cette ceuvre
de secours mutuels. Afin de pouvoir donner davantage, les seurs achktent les medicaments en gros et
pr6parent elles-memes les potions et autres remedes.

ABYSSINIE

Lettie de M. de WTrr, Pritre de la Mission,
i M. VILLETTE, Supirieur gienral.
Alitiena, x5 octobre 1915.

MON TRts HONORt PERE,
Votre bintdiction, s'il vous plait!

De combien de souffrances et de sollicitudes etesvous accabl4 depuis que vous &tesnotre conducteur et
notre Pere! Je prie Dieu pour qu'il vous donne force
et iumiere et offre parfois le saint sacrifice a votre
intention.
Par ma lettre d'aujourd'hui, j'ai quelque peu la pr6tention de vous procurer une petite distraction. De
cure d'Aiga, je suis redevenu procureur AAlitiena, en
d'autres termes. du ciel je suis tomb6 en purgatoire.
Et puisque vous n'etes pas absolument 6tranger a ma
chute, je me venge en vous racontant une de mes visites
a mes paroissiens malades.
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J'avais toute la journ6e tenu compagnie i M. Souraac
et a not re cher frere Blandeau snr F1chafaudage, oh, a
trois, nous cr6pissions l'glise d'Aiga,quand vers le sair
un homme vint demander, pour sa femaue malade, un
pretre, un linceul et une natte. Car, chez nous, on coud
les morts dans une natte qui sert de cercueil. Done je
donne 'Bmon domestique un fusil et une pean de chevre
contenant notre repas, c'est-a-dire de la farine d'orge et
de lin; je prends mon long baton, et en route! II 6tait
cing heures du soir. Mes compagnons m'assurent que

je ne pourrai arriver sans passer la nuit en route, car
le cheminest long et impraticable pendant l'obscuritb,
puis il y a des serpents et des betes sauvages qui, la nuit,
viennent vous saluer sans crier gare. Je reponds que
je veux et dois arriver cette nuit meme, puisque la
malade est a l'agonie.
Aprbs une bonae heure de marche precipit&e, nous
sommes sur la plus haute montagne du paysdes Irobs.
LU-haut rien ne rappelle la chore Hollande. A perte de
vue,l'ceil n'y apergoitque pics et precipices,que d6sert
et dbsolation; ce pays, comme dit le v6nerable de
Jacobis, senable porter l'empreinte de la malediction
divine.

Mais au moment oZ nous passons, il fait deja obscur,
et j'ai besoin de mes deux yeux pour voir ob je mets
les pieds. Arrive sur le bord, je frissonne a la vue du
precipice, dont I'obscurit6 m'emp&che de voir le fond.
Mais je devine qu'il faudra descendre bien bas. Je me
recommande a la bonne Vierge et a mon ange, etje suis
mes guides, titant avec mon baton pour m'assurer de
l'endroit oh je veux mettre le pied. Seul le ciel etoil6
nous Cclaire. Eux, marchant pieds nus, prudemment,
ne d6placent rien; mais moi, avec mes souliers, je
remue les pierres que je foule, dont plusieurs roulent
roulent... et tombent enfin avec fracas au fond du

-

291 -

ravin. Et c'est ainsi que, non par la vue, mais par
l'ouie, je puis juger de la profondeur du pr6cipice.
Nous entendons an-dessous de nous un 16opard faire
tout haut des r6flexions, a notre sujet sans doute.
Mes compagnons perdirent bient6t le vilain sentier,
et alors nous descendimes a I'aventure en se servant,
comme 1'on pouvait, de tous les moyens de locomotion.
Tour a tour on marche, on glisse, on rampe, on roule.
Mes mains saignaient, mais que je fus heureux, Monsieur et Trbs Honor6 PAre, de penser an Bienheureux
Jean Gabriel qui, en pareilles circonstances, disait
qu'au besoin ilse serait servi de ses dents pour avancer.
Je b-nis Dieu de me sentir le m6me courage. Je fus
touch6 de I'attention de mes deux guides, me suppliant
de prendre absolument la m6me lignequ'eux et m'avertissant des dangers qu'il y avait ici & gauche, la &
-droite.
Tout coup,en pleine obscurit, j'entends un animal
se remuer dans la broussaille oi je mets le pied. Je
me mets en posture avec mon baton et quand je
m'attends A sentir deux pattes de leopard sur ma poitrine, j'entends le... keh, keb, keh, d'une perdrix qui
me vole presque A la figure. Vilainebete! Est-il permis
de se moquer a ce point des gens pacifiques ?
Cette marche lente et p6nible dura pres de deux
heures; nous suivimes ensuite le lit d'un torrent dessech6, pendant une bonne heure. Que d'imotions variies
j'y eus! Notre chemin, de 4 metres, de largeur 6tait
depuis des sicles creus6 profondement par 1'eau entre
les montagnes qui y tombaient A pic et le muraient
litteralement. La lune, levee maintenant, donnait par
ses ombres et ses clart6s les formes les plus fantastiques
aux sommets, aux rochers et aux grottes. Apres cette
marche facile et poetique, d6buta une serie de montees et de descentes. Pour comble de malheur, la lune
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se cacha et je sentis de nouveau le besoin de recourir
a la Reine des petits missionnaires.
Devant moi marchait l'homme qui itait venu me
chercher. II portait sur son dosla lugubre natte. Il ne
parlait point. Par trois fois, il s'arreta brusquement;
ayant entendu quelque bruit, il craignait que ce ne fit
l'alarme que I'on pousse ici aussit6t qu'une personne
vient de mourir. Mais chaque fois il se trompait, il
avait entendu le cri de quelque bete dans le desert. Un
troupeau de singes r6veill6s par notre marche grognaient dans un ravin au-dessous de nous. Un coup
de fusil les fit hurler pendant cinq minutes, tandis que
les montagnes se renvoyaient l'6cho de leur tintamarre
infernal.
Enfn nous trouv5mes de I'eau, et je ne me fis pas
prier pour en boire. Dix minutes de repos me donnerent la force pour escalader la derniere montagne.
Je fus consol6, et au dela, de mes fatigues, quand,
vers minuit, je m'agenouillai a c6te de la malade et
que je vis son immense joie d'avoir le pretre aupres
d'elle. Le reduit oh elle 6tait couchie ressemblait a
une cage plus qu'A une cabane. Quelques branches
mal juxtaposeesen formaient les murs et le toit. Et ce
toit 6tait si bas qu'6tant a genoux je le touchais de la
tete.
Cette tribu nomade, aux moeurs patriarcales, se contente de ces constructions pr6historiques, puisqu'elle
ne fait que passer d'un endroit a l'autre avec les troupeaux.
Cette nuit-la, en plein air, au milieu des vaches et a
c6te d'un grand feu, je mangeai des boulettes de
farine d'orge, tremp6es dans de lafarine de lin, repas
qui malgre sa simpliciti n'est certes pas a d6daigner.
Comme je soupai ainsi de mes propres provisions,
j'offris un bitonnet a un prophete musulman qui 6tait lI
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et qui, a en juger d'apres la dtresse de ses habits, devait
avoir I'estomac bien dilabr6. II jura neanmoins sur
I'ame de son pere qu'il manquait absolument d'appetit,
et je fis mine de le croire. II m'assura aussi que j'etais
un ange, mais j'aurais &teplus flatt: s'il m'avait dit
estimer notre sainte religion plusque celle de Mahomet.
Nous nous etendimes a l'endroit meme oi nous
avions mange, et mes compagnons ne tarderent pas a
s'endormir. Pour moi, j'6tais trop emotionne pour
m'endormir aussit6t. Je me sentais si heureux d'etre
Missionnaire; je pensais a mes anciens condisciples
travaillant sur plusieurs points du globe pour le m~me
Dieu, et je contemplais au-dessus de moi le ciel 6toild,
reflet du veritable ciel ot les Missionnaires se sont
donn6 « rendez-vous ».
Le lendemain, aprbs avoir console la malade et toute
la famille, je partis de grand matin. En route, un brave
homme eut la bonne id6e de m'inviter a diner. II
m'offrit du lait pass6 (mais j'avais soif), cette esp&ce
de polenta dont le venerable de Jacobis dit que c'est
le beurre qui y manque le moins. Mes cinq doigts allirent droit au but.
Dans I'apres-midi, toujours dans le d6sert, j'eus
occasion de baptiser un nouveau-ne. La mere disposait
d'un peu d'eau dans un recipient si repugnant de malproprete que, sur le conseil de mon domestique, je
pliai une feuille d'arbre en forme de coquille pour
verser I'eau et augmenter le nombre des cherubins
noirs.
Je rentrai le soir au palais d'Aiga, plus content que
fatigue. H6las! en Abyssinie on ne moissonne pas
comme en Chine; nous meritons a peine le titre de
glaneurs. Les lettres de nos confreres en Chine me
font venirl'eau la bouche. Daigne Dieu avoir bient6t
aussi pitie de nos pauvres noirs.
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Veuiller excuser, Monsieur et Tres Honore Pere, mon
long bavardage. J'aurais pu etre et plus long et plus
ennuyeux en vous entretenant de ma quasi-banqueroute.
La guerre en Europe et une famine inouie ici! Pauvre
procureurl Mais, banqueroute de 1'conome n'est pas
banqueroute de toute la mission. Nous espirons que
vous serez venu en aide a M. Gruson, notre v6ner6
superieur, qui retournera bient6t parmi nous.
Je me recommande avec toute la mission, Monsieur
et Tres Honor6 Pire, i vos ferventes prieres. Je suis
heureux de vous renouveler Passurance de ma plus
entiere soumission en 1'amour de Notre-Seigneur.
Votre tout divoui et affectionne.
M. de WITT.

AMERIQUE
MEXIQUE

Voici quelques d&tails fournis par M. Goni, visiteur de la
province, sur cette contree si bouleversfe.
La Havane, le 19 avril i9g5.

Les trois importantes maisoas de Merida de Yacatax
sont toujours debout malgr6 des craintes serieuses. Le
college catholique a cour beaucoup de dangers parce
que, outre qu'il a 6tabli un petit appareil de t6elgraphie sans fil, Y'unique de cet .tat,il a forB6 dans ses
mars, a 1'imitatioa des autres centres d'enseignement
de la cit6, une compagnie militaire composwe des
jeunes gens. De nos trois pretres Berenger, Saldafia
(Santiago) et Montoza, les deux premiers sont restes,
le troisieme est venu a La Havane. Depuis le 23 mars,
le collUge s'est ouvert de nouveau. Au seminaire de
MWrida est alle M. Chac6n, notre pretremexicain, qui
a ete ordomnn6
Madrid, le 27 septembre 1914. A
la maison de Loudes (missions) vivent MM. Torres
(Crescentio) et Petul. M. Cello (Julien) et le frere Sora
vivent dans F'1tat voisin de Campeche, tenant la place

de 1'v&eque et du clerg6 chasses. Is font 1L an bien
immense. Je viens de recevoir des cartes detrois membres de la maison de Puebl; ils vivent dans diffe-
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rentes habitations. M. Rangel et deux freres coadjuteurs veillent sur la petite eglise que nous avons a
Puebla et vivent dans les appartements qu'on leur a
laiss6s de notre maison. II parait qu'ils ont sauv6
presque tout ce que contient la maison, en particulier
la bibliotheque qui est bonne et grande. Oaxaca va de
l'avant, mais est menace de la disette. Chihuahuacompte
trois pr&tres et un frere. Je songe a envoyer du renfort.De la capitale Mexico et de Tacubayanous n'avons
rien su depuis deux mois. II parait qu'il n'a jamais
regne l1 un pareil d6sordre.
Au point de vue politique, Mexico va chaque jour
plus mal. On parle beaucoup, on 6crit beaucoup et
aussi on agit beaucoup; nul ne peut dire quand se terminera 1'anarchie 6pouvantable qui y regne en souveraine. Carranza, Villa et Zapata son.t les trois heros du
jour a Mexico; le premier est surtout persecuteur de
la religion; les deux autres sent tolerants. Le Japon
vient de s'emparer de l'ile des Tortues pr6s des ttatsUnis. Cela va-t-il compliquer la situation a Mexico, ou
bien cela procurera-t-il la cessation des troubles de
Mexico? Nous ne le savons pas. Dieu seul pent donner
la paix aux nations.
6 juinrig5.

Les affaires politiques vont chaque jour plus mal;
c'est un chaos oh rigne une confusion epouvantable.
La famine, avec toutes ses consequences, s'etend sur
l'infortun6 pays autrefois si riche et si prospere.
Ces derniers jours, on remarque un changement certain dans la politique que les ttats-Unis ont suivie par
rapport au Mexique; il parait qu'ils vont faire quelque
chose pour pacifier notre pays.
A Puebla, M. Rangel et les deux freres coadjuteurs
payent i8 pesos de loyer pour les chambresqu'ils occu-
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pent; dans le reste de la maison, il y a trente partisans
de Carranza. M. Rangel veille au culte de la petite
6glise que nous y avons. Les quatre autres pr&tres de
cette maison vivent en divers endroits. Le superieur,
M. Saldafia, occupe une habitation appelbe Saint-Jean
de los Llanos dans le m&me Etat.
Avec la capitale je n'ai de relation que par tilWgramme. Le I" mai, M. Ataiin, superieur de notre
maison de Tacubaya, pros de la capitale, t6elgraphie:
t Tous bien, travaillons, Ataiin. , Le 4 du mois de
juin: (c Maison Conception en mon pouvoir. Fortiin.
malade. Ataiin. , Selon cela, la maison centrale de
Mexico nous a 6t6 rendue. Deo Gratias! Ce Fortiin
malade est le doyen de nos freres, age de quatre-vingtseize ans et demi, qui est dans la maison de Tacubaya.
Ce frere tres exemplaire est entr6 dans la Congr6gation a Paris, en 1844; il vint a Mexico en 1845.
Le 19 septembre, M. Goni -accuse r6ception d'une lettre
envoyee le 9 mars par le Tres Honor6 Pere (on voit que les
communications ne sont pas tres rapides).
19 octobre.

Je vous ecris ces lignes pour vous apprendre une
triste nouvelle. Notre important college de Merida de
Yucatan est passe aux mains des revolutionnaires mexicains, qui ont mis dans cet edifice une des &coles publiques de la cite. On a pu sauver une partie de nos
biens, livres, etc. L'6glise annexee au college, bien que
n'en faisant pas partie, a ete profan6e avec la cathtdrale qui est proche par une vile populace. Cela est
arrive peu de jours avant qu'on s'empare du college.
De nos trois florissantes maisons de Yucatan, il ne reste
plus que la maison de Lourdes, oii les missions ont pris
racine.
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Une priere pour le Mexique devant la Vierge paissante et saint Vincent.
Eugene GoIm.

BRESIL

Leutre de la saur VINCENT, Fille de ta Ckariti,
. M. VILLETTE, Supjrieur geniral.
Rio de Janeiro, Is 5 Maai t915.

MON TRES HONORt PEME,
Votre binediction, s'il vous plait!
Le 23 avril, M. le docteur Wenceslau Brar, pr6sident
de la Rpuablique, a daigne nous honorer de sa visite,
desirant assister au d6jeuner des matineux, ouvriers
sans travail qui viennent tous les matins au nombre de
mille; 1'un d'eux a fait le discours, il s'est fort bien
acquitt6 de sa charge; un second discours a &teprononc6 par un jeune homme de famille et le troisieme
par M. le Ministre des Travaux publics, qui a parl6 aux
ouvriers en des termes touchants au nom de M.le President.
Pendant queles dames et mes deux compagnes distribuaient a chacun d'eux un pain beurri de 25o grammes,
avec un bol de cafe bien chaud et bien sucrt, M. le
President parcourait les appartements du dispensaire.
11 s'est arritt assez longremps an secretariat; la tenue
des livres de comptes l'a vivement intiressi; apres, il
s'est rendu au grand salon, oi les jeunes gens du patronage l'attendaient; ils ont salu militairement, au chant
de I'hymne national, pendantqu'il prenait une tasse de
cafe. Il s'est retire, baisant respectueusement la main
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de la sceur (usage du pays), promettant une protection
toute spiciale en faveur de l'ceuvre, ajoutant qu'il
reviendrait sous peu et avec plaisir assister a l'une des
distributions qui ont lieu tons les quinze jours a quinze
cents families indigentes.
M. Baudin, s6nateur, en mission au Br6sil pour
traiter les int&rts de la France, a voalu connaitre le
dispensaire dont il avait entendu parler; les ouvriers
a son arriv6e I'ont acclamb au cri de : Vive la France!
II s'est montri fort satisfait, a fait un discours en francais qui a tet traduit en portugais. < C'est merveilleux,
dit-il ! combien de seurs ? trois, ce n'est pas croyable n;
puis tirant une pierre pricieuse de sa poche, il me prie
de l'accepter en souvenir de son passage en ces lieux
et en faveur des pauvres.
Sceur VINCENT.

NOTESwBIBLIOGRAPH IQU ES

494. Traiit

de

'assistance hospitalibre, par Gabriel

CROS-MAYREVIELLE, membre du Conseil superieur de

I'Assistance publique. 3 volumes. Paris, Berger-Levrault. Prix : 36 francs.
La premiere:partie de cet ouvrage parle:de I'assistance hospitaliere i
travers les sikcles, chez les HIbreux, en Grce,& Rome, en France au
moyen Age. Le chapitre vii traite de la charit6 au dix-septiime siIcle.
L'auteur fait un grand Ologe de saint Vincent de Paul, a l'une des plus
pures gloires de Phumanit6, le reg6enrateur, l'initiateur de la charite de
son si&cle w. II montre que c'est a par les moyens les plus modestes
que saint Vincent a fait le bien. II passe ensuite en revue ses princi.
pales ceuvres : confrerie de la charit6 b Chatillon-les-Dombes, Filles
de la Charite, visites & I'H6tel-Dieu, les enfants trouv6s, les vieillards.
A propos de l'H6pital general, il signale des d6fauts dans la rdalisation de
cette oeuvre, mais il ajoute a qu'il en efit it autrement si Vincent de
Paul qui contribua & I'inspirer en avait pu surveiller lui-meme 1ex6cution *. L'auteur est moins exact lorsqu'il dit des Lazaristes que leur but
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primordial est de catichiser les enfants pauvres et de eIur departir gratuitement l'instruction 6lementaire, mais c'est un petit lapsus.
A la fin de ce chapitre, i'auteur revient encore sur saint Vincent pour
attester qu'il fut un rcnovateur, que ses oeuvres sent importantes, puisqu'« if faudrait un volume special pour glorifier son ceurre ;ii dit enfin
- qu'it illumine le siecle ou ii a v6cu et que son nom resplendit d'une
aureole dont I'eclat brille d'autant plus put qu'il ne doit rien aux fausses
gloires Irop facile met edifices a.
L'histoirc de l'assistance hospitaliere se poursuit aa dix-huitiime
siecle, sous 1'Assemblee legislative, la Convention, le Directoire.
Le chapitre xx parle du Consulat et de I'Empire. A propos du rappel
des Filles de la Charit6, F'auteur constate que a l'essai d'infirmieres
republicaines imposies par la Terreur avait abouti, sauf de rares exceptions, a un echec complet x, et il montre le miaistre Chaptal, bien que
libre penseur, ameand prendre l'initiative de ce retour des seurs.
La deuxieme partie de Pouvrage traite de l'adrainistration gendrale
des hospices et h6pitaux, des commissions administratives, du personnel
administiatif et hospitalier. A ce rropos, l'auteut parle des sceurs et, en
particalier, des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul : ii celbre ieurs nombreuses et grandes qualites, leur devouement et abnegation sans bornes,
les garanties morales tris serieuses qu'elles presentent, la stabilit4 du
personnel plus facilement garantie chez elles, et enfin les economies
qu'elles font faire aux finances hospitalibres.
II signale deux reproches qui leur ont ktC fails : s* le manque d instruction professionnelle; I'auteur dcclare que ce reproche est injuste. I1
montre qu'au sujet de certaines m6thodes nouvelles a des discussions
ont eu lieu dans les milieux medicaux et trouverent leur cho an sein
mime de l'Academie de m6decine *; des lots quoi d'itonnant que les
s'eurs, personnes de ;raditions, aient eprouve pour les systemes nouveaux une certaine hesitation ? Mais lorsque ies theories nouvelles
eurent triomphe, conclut 'auteur, I'elment hospitalier religieux se soumit aux prescriptior de la science.
2
' Le second reproehe que quelques-uns adressent aux sceurs, c'est
d'user de I'influence quelles ont pour un but confessionnel. L'auteur
rýpond que des abus peuvent apparaitre parfois, mais qu'on pent en
eviter le retour par une surveillance vigilante. C'est une riponse qui
peut plaire h ceux de nos contemporains qui n'admettent pas 1'existence
d'une autre vie; c'est done une reponse ad hominem; si 'on vent faire
une reponse objective basee sur la evrite,c'est--dire sur la rdalitn du
jugementqui suit la mort et de 1'eternite heureuse on malheureuse qui
en est la consequence, on comprendra que les seurs pratiquent la plus
grande charit6 qui soit au monde lorsqu'elles profitent de leur influence
morale pour sauver une ame. 11va sans dire que cela doit &trefait avec
la discretion et la prudence voulues; les sceurs savent toutes que leur
devouement est une grande predication, plus efficace souvent que
les
paroles.
La troisieme partie de l'ouvrage traite de ladministration int6rieure:
c'est une veritable mine de renseignements : le chapitre xill (orphelinats) parait tre un des plus pratiques pour les enfants de saint Vincent.
La quatritme partie etudie ia gestion des biens et des revenus, et la
cinquiime et derniere pattie donne les regles d'une bonne comptabiliti.
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Ce livre pourra paraitre contenir trop de dispositions reglementaires
la faute n'est pas a l'auteur, s'il y a tant de reglements et lois concernant
I'administration hospitali&re. Mais des lors que les dispositions regleinentaires existent, il faut bien ies connaitre et en les groupant, I'auteur a
facilite cette tiche. 11 y a lieu aussi d'admirer comment un sujet qui
semble aride a etC traite en trois volumes grand in-8, de six cents pages
chacun, d'une facon si claire et si interessante.

495. Considerasioni e meditazioni per otto giorni di
esercisi spirituali ad uso dei Missionari (Considerations
et meditations pour huit jours d'exercices spirituels a
l'usage des Missionnaires), par M. Jean MORINO, visi-

teur des Pr&tres de la Mission. Napoli, 19g5.
Voici i'ordre des meditations qui sont traitees dans ce petit livre de
cent trente pages :
Premi.rjour. - Bien faire la retraite. Fin de 1'homme. Devoirs envers
Dieu. Importance do salut.
Desuxilme jour. - Le p.ich mortel. Le picht veniel. Devoirs envers
le prochain. La mort.
Troisibme jour.- Jugement de Dieu. Enfer. Devoirs envers soi-meme.
MisCricorde de Dieu.
Qualrifme jour. - Sainte Eucharistie. Passion de Jesus-Christ. Communication intirieure. Bienfait de la vocation.
CixquiImejour. - Zele de la propre perfection. Pauvreti. Chapitre vIIi
des rigles (conversations avec les n6tres). Obeissance.
Sixiwme jour. - Humilit6. Zele. Chapitre Ix des regles (conversations.
avec les externes). Mortification.
Seplieme jour. - Douceur. Oraison mentale. Chapitre x des regles
(pratiques de piete). Observance des regles.
Hufieme jour. - Divotion & Marie. Charit6 envers Dieu. Chapitre xi
des regles (nos fonctions). CharitE fraternelle. Paradis
Les chapitres de nos saintes regles dont il vient d'etre question sont
seulement indiques, mais ne font pas l'objet d'une meditation proprement
dite.
On retrouve dans ce recueil les qualit6s propres aux autres ouvrages
de I'auteur : c'est substantiel et entrainant.

496. Raccolta di speciali meditazioni, proteste ed atti
di consecrazione ad uso dei Missionari (Recueil de me-

ditations speciales, protestations et actes de consecration a l'usage des Missionnaires), par M. Jean MORINO,
visiteur des Pr&tres de la Mission. Napoli, 1915. .
Ce livre contient les formules de prieres en usage dans la Congregation
et un certain nombre de meditations pour les f&tes qui nous sont cheres.
Signalons les particularits : I'auteur nous donne une meditation sur la.
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translation des reliques et une sar saint Vincent de Paul an jour d'incidence de ces fetes. 11 fait commencer le lojuillet la neuvaine de miditations (sur les cinq vertus et les quatre vceux) qui est placec dans notre
Recueil A partir du deaxieme dimanche apreý PAques; en sorte que la
fete de saint Vincent est prcedte et suivie d'une serie d'exercices en
son honneur.

Mime remarque que pour le volume analyse plus haut en ce qui
concerne les qualites de 'teuvre; ces meditations sont pleines de l'esprit
de saint Vincent.

497. Some counsels of S. Vincent de Paul to whick is
appended The Thoughts of Mademoiselle Le Gras (First
superiorof the sisters of charity), translated and selected

by E. K. SANDERS. (Quelques conseils de saint Vincent
de Paul, auxquels on ajoute quelques pensees de Mademoiselle Le Gras (premiere superieure des Soeurs de
Charite), choisis et traduits par Sanders.)
Les conseils de saint Vincent de Paul dont il est question dans ce
petit volume de cent quarante-quatre pages out pour objet LPhumilit6,
l'indiffdrence, l'esprit du monde, la confiance en Dien, la perse6vraace,
Pesprit de simplicit6, la pribre et deux ou trois antres sujets.
II est difficile de contr6ler Pexactitude de la traduction, car l'auteur
ne donne aucune rdference.
Les pensees de Mademoiselle Le Gras concernent trois sujets: la vie
de Notre-Seigneur, les sacrements, la tentation.

498. Omnia mecumn! Manuale pratico del Missionario
di S. Vincenzo de Paoli, par Giovanni TONELLO, Prete

della Missione. (Tout avec moi! Manuel pratique du
Missionnaire de saint Vincent de Paul, par M. Jean
Tonello, Pr&tre de la Mission.) 2 volumes. Turin.
L'auteur vise h donner les renseignements pratiques pour les missionnaires missionnants d'Italie et a mettre entre leurs mains un livre qui
les dispense d'en porter d'autres (Omnia m-cum).
II indique la nature des missions, ý qui on doit les donner, pourquoi,
en quel temps, quel horaire il faut suivre, quand il faut commencer,
combiea d'exercices il dolt y avoir par joar; il parle des exercices particuliers a certaines catcgories, de la confdrence dialoguie; faut-il pr&ther en italien ou en patois? Combien de jours doit duzer la mission?
Comment maintenir i'enthousiasme jusqu'k la fin? Comment assurer les
fruits? Comment terminer la n.ission?
L'auteur parte cnsuite des dispositioas physiques, intellectuelles et
morales du missionnaire avant la mission, pendant la mission (en chaire,
au confessinnal, a-i presbytere, dans la viale), apr4s la mission.
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1I est ensuite question du creimonial de quelques exercices de la mission (renovation des vceux du bapteme, ben.diction des enfants, pardon
des injures, combustion des mauvais livres, service pour les morts, erection de la croix, cl6ture); ce chapinre est suivi d'un formnlaire pour absolutions spCciales, pour demandes de facultes extraordinaires, pour benedictions, pour consarations, etc.; Ie premier volume se termine par des
renasignements sar les ouvres & etablir: enfants de Marie, mkres chrdtienaes, confrdries de la charite.
Ie second volume est un recueii des sermons les pins usitds en missioa,

L'ouvrage est approuvo par M. Dami, visiteur de ia province de
Lombardie; il est Jouk par plusieurs C6vques et par M. Veaeziani, assistant de la Conglgation de la Mission.

499. Episcopat de Monseignea Vic (1886-1912). Notes
et Souvenirs, par M. DAUVERCHAIN, Pr&tre de la Mission.
Cette petite plaquette de quarante et une pages n'est pas trop longue
pour les 6trangers, quoi qu'en dise P'auteur; je l'ai trouvee an contraire
trop courte. M. Dauverchain y retrace d'abord le pass6 dn Kiang-Si
oriental, pais la vie de Mgr Vic; it nous le montre hiritant de sa mere
une bont6 de creur pen expansive peut-.tre (comparde i celle de Mgr Rouger), mais relle, et de son pere dimportantes qualites administratives:
fermet6, ,nergie, prudence (p. 7), calme, •galitd d'Ame venant d'un
axiome qu'il avait requ sans doute de son venerable pere a ii faut gouverner avec la t6te non avec le couur u; ce bon pere lai avait aussi enseign6 un sage gouvernement des finances (p. 40). Nous.suivons Mgr Vie
dans ses diff6rentes fonctions et nous admirons son ddvouement avant
et aprbs sa promotion & I'episcopat. M. Dauverchain nous en donne
quelques exemples : ainsi Mgr Vie, quoique devque, se Ilve toutes les
nuits poor porter la sainte communion aprbs minuit i un confrere malade. M. Dauverchain note m6me son derouement admirable peut-etre
en d'autres circonstances, mais quelquefois excessif: ainsi ii fait presque
tout daas son petit seminaire et les eleves n'ayant plus affaire qu'avec
. 'evque perdent quelque peu le respect pour les simples pretres (p. 14).
Mgr Vic se fit eveque missionnaire missionnant (p. 12), son zble n'dtait
ni tapageur, ni d6monstratif en paroles (p. 38), mais actif : ii visite son
vicariat chaque annie (p. 39), il fait lui-meme la mission en beaucoup
d'endroits (p. 38); que de voyages en barque, en chaise, & cheval, i
mule (p. 39)! c'est dans ces courses qu'il prend ces insolations qui le
conduisent au tombeau. II est scrupuleusement fiddle au lever de quatre
heures, et sur la pauvretd, c'est un rude disciple de saint Vincent (p. 41).
Aussi Dieu binit son 6piscopat et il put dire & la fin de sa vie : K Seigneur, vous m'aviez donnd cinq talents - a peine cinq r6sidences - je
vous en offre vingt-trois; vous m'aviez confie neuf mille chritiens, j'en
laisse vingt et un mille.
Cette notice est tout a fait dans I'esprit de notre vocation : il est a
souhaiter qu'on voie de pareilles biographies se multiplier 6crites comme
celle-ci avec simpliciti et onction.
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5oo. Les Missions de Chine et du Japon, par J.-M.
PLANCHET, Missionnaire Lazariste. l" ann6e. P6kin,

Imprimerie des Lazaristes, 1916.
Voict ce que dit Fauteur dans la preface de son livre: a Le livre que
je presente aujourd'hui au public et spicialement aux Missionnaires
tient b la fois de I'annuaire et du mamento d'histoire religieuse de
Chine... Depuis mon entr6e en Chine, j'ai etC frapp6 du manque d'information ginerate sur le passe et Ie present des missions d'ExtremeOrient. Et, en effet, depuis que M. Hue publia, il y a plus de soixante
ans, son beau livre le Cnristianism:en Chine, en dehors du petit volume
du P. de Moidrey sur la hierarchic en Chine, il n'a guere paru que des
monographies sur telle mission, tel personnage, tel evdnement, en particulier. x
La premiere partie de cet ouvrage donne les origines et I'etat de chacan des vicariats: c'est un vrritable travail de bdnedictin.
La deuxieme partie contient tes documents les plus pricieux et les
faits les plus interessants concernant Ies missions: on en jugera par la
nomenclature saivante qui ne signale que les principaux chapitres: Ies
Missions protestantcs, 'Eglise russela Chine et la Question religieuse
(decret sur la religion d'Etat, rttablissement des sacrifices an ciel, le confucianmsme), conferences de I'abbe Schmidin (1'Allemagne et le haut
enseignement en Chine), les Missions et la Guerre actuelle, la Presse
catholique, les Difficults sino-japonaises, le President de la R6publique
Yuan-Che-Kai, M. Lou-Tseng-Tsiang, ministre des Affaires dtrangeres.
Viennent ensuite des renseignements sur la division administrative,
les cours judiciaires, les districts militaires, les dynasties chinoises, le
corps diplomatique, les poids et mesures, les postes, Ies chemins de
fer.
On comprend, d'apres cette enum'ration un peu seche, l'utiliti d'un
pareil livre pour celui qui veut se faire une petite idie de la Chine ancienne et actuelle.
Cet annuaire-memento a dcmandt une somme de travail considerable
Snotre cher confrere M. Planchet: ii lui fait honneur et nous souhaitons qu'il puisse se publier chaque annee une edition de cet ouvrage;ce
sera le Battandier de la Chine.

Le Gdani: CH. Sca••YzY

lmpri-lcrie de j- L)umoulil, i Parl&.

.

EUROPE
FRANCE

PARIS ET LA MAISON-MtRE
i"janvier 1916. -

Selon l'usage qui se perd dans la

nuit des temps, c'est a la salle d'oraison, pendant
I'oraison, que M. l'Assistant offre & M. le Superieur
gen&ral-les vaeux et souhaits de la Communaut6. Le
Trbs Honor6 Pere rappelle que cette ann6e a 6t6
p6nible par suite de la continuation de la guerre; il
remercie Dieu de 1'avoir ramen6 deux fois des portes
du tombeau, grace aux pribres des confreres et des
sceurs; il b6nit tous les membres presents, tous ceux
qui sont r6pandus dans le monde entier et particuli6rement les soldats.
Dans la journ&e, malgr6 la pr6sentation des vceux
faite le matin, en commun, bis repetitaplacent, chaque
cat6gorie offre encore s6par6ment ses souhaits &M. le
Sup6rieur g6n6ral, et cette ann6e les pretres sont admis
Afaire comme les autres; ce qui permet an Tres Honore
Pere de nous proposer comme modble de r6gular't6 le
ven6rable M. Forestier qui, malgr6 ses soixante-quatorze ann6es de vocation et ses quatre-vingt-treize ans
d'age, est toujours fidle au lever de quatre heures et
a l'oraison du matin sans parler des autres exercices.
20 "
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3 jamier. - C'est le chanoine Coub6 qui preche
cette ann6e Ia neuvaine de sainte Genevikve; c'est un
spectacle remarquable de voir dans Paris, que quelques-uns ont appel6 la Babylone moderne, tant de foi,
tant de piet6; on se prend a se demander en voyant
cela et tant d'autres belles oeuvres si cette appellation
de Babylone moderne n'a pas 6t6 donnee en consid6ration de ceux qui vivent a Paris pendant quelquesý
.jours ou quelques mois seulement.
5 janvier. - Ce sont les premiers diparts de la classe1917. On ne les appelle plus lesbleus, onlesabaptis6s
d'un joli nom, les bleuets. Comme ces fleurs des champs
dont la couleur se rapproche de celle qu'offre un ciel
sans nuages et qui croissent au milieu des blWs d'or,
ils s'en vont, ces chers jeunes gens, avec du bleu dans
leur ame, remplir le grand devoir present et preparer
Ia moisson future. Nommons ceux de Saint-Lazare :
nos chers fr&res Adam, Delafosse, Fresnel, Hennebelle, Saint-Leger.
9 janvier. - C'est aujourd'hui que se tient la duruionintersyndicale des ceuvres si prosperes dirigbes par les
Filles de la Charit6 et dont le centre est a la maison
de la rue de VAbbaye. Signalons ce qui nous a frapp6
dans la lecture des rapports : Le syndicat des institutrices privies compte 72 nouvelles adherentes, ce qui
enporte le nombre i I Ioo. Actuellement, 5I1lves suivent les cours du brevet sup6rieur sous la direction de
maitres eccl6siastiques ou laiques et demaitresses qui en.
font les cours dans la maison. Ajoutons qu'un Missionnaire leur fait le cours de religion tous les jeudis.
Mentionnons que le syndicat des ouvrikresdefkabillement, qui compte 2o3 nouvelles jeunes filles, a pu distribuer, dans le courant de 1915, 60000 francs de
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salaires aux personnes qui viennent-travailler A 1'atelier de ch6mage de lAbbaye et autant pour des
ouvrieres qui confectionnent A domicile des chemises,
calecons, bourgerons, pantalons, bonnets de police,
masques contre les gaz, imperm6ables, moustiquaires,
tricots de laine, bandes pour pansements, etc., le tout
A 1'usage de nos vaillants poilus.
Le syndicat le Minage n'est pas le moins interessant;
il compte 1 107 membres; on fait a la rue de 1'Abbaye
un cours professionnel m6nager, qui r6unit 3o internes, et un cours de rbapprentissage menager, qui
a 84 61lves externes. Retenons au vol cette phrase
d'un rapport oh l'on " adresse 1'expression de ses
sentiments de reconnaissance A l'Association pour le
d•veloppement des syndicats, A la Congregation de la
Mission et a la Congregation des Filles de la Charit6,
ces trois colonnes sur lesquelles nous aimons A nous
appuyer n. II parait qu'il y a eu dans le courant de
zg15, au mois de juin, des examens pour le dipl6me
d'enseignement menager, examens presides par des
hommes competents; les inscrites au cours d'cole
menagere normale ktaient 17; 15 candidates ont subi
les ipreuves, d'abord icrites, sur 1'economie domestique, I'hygibne, V'agriculture, etc., puis orales, sur des.
questions similaires et enfin actives de coupe, de cuisine, de blanchissage.
Nous voudrions pouvoir parler des autres syndicats,
particulierement des stixo-dactylograpkes, mais une
confusion de dates ne nous a pas permis d'&tre la
lorsqu'on lisait les rapports sur ce syndicat.
En resum6 il y a Ia un fleuve puissant de vie intense
qui, bien canalis6, peut produire un bien immense.
12 janvier. - C'est aujourd'hui la ientrle de la
Chambre des diputis. La premiere phrase qui retentit
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au Palais Bourbon en cette annie de grace 1916 est la
suivante : , L'heure de Dieu n'a pas encore sonn6. »
13 janvier. - La Tres Honoree Mire part aujourd'hui pour Rome avec la respectable sceur 6conome et
la sceur Baron. Nous leur souhaitons bon voyage et les
prions de nous rapporter les plus abondantes binedictions spirituelles.
15 janvier. Les Annales de la Mission saluent avec
int6er&t 'apparition d'une nouvelle revue, qu'on pourrait baptiser les Petites Annales de la guerre, et qui, sur
le d6sir du Tres Honore Pere, va porter tons les quinze
jours a nos vaillants soldats des nouvelles plus fraiches
que celles des grandes Annales. Comme cette revue
n'est que pour le temps de la guerre, nous ne dirons
pas : ad multos annos.
16 janvier. - Le Tres Honore Pere nous annonce a
l'examen particulier que 1'on commence, a l'6glise des
Carmes, un triduum de prikres pour 'introduction de la
cause des martyrs de septembre 1792. Comme plusieurs
de nos confreres sont dans les deux cent treize susceptibles d'etre b6atifi6s, M. le Supbrieur geniral
nous invite aaller prier, un de ces trois jours, a l'aglise
de 1'Institut, pour le succes de leur cause. Nous
donnons au supplement le d6cret d'introduction qui
a 6t6 sign6 par le Pape le 26 janvier.
20 janvier. - Nos ministres, s6 nateurs, d6put6s ne
sont pas oblig6s, comme autrefois et comme ailleurs
encore actuellement, d'aller implorer les lumieres du
Saint-Esprit au commencement de leurs travaux parlementaires; aussi ceux-li ont-ils eu grand m6rite qui,
aujourd'hui, sont alls prier t Notre-Dame-des-Vic-
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toires et faire comme ils l'ont dit a Son eminence
t( une manifestation de foi et de confiance en la Providence divine ,. Constatons qu'il y a un ministre, une
centaine de parlementaires, plusieurs autres hommes
politiques. On termine la ciremonie par le cantique
si impressionnant, Catholiques et Franfais. Vivent nos

vieux chants nationaux, qui repondent si bien a notre
temperament!
24 jaxnier. -

II est racont6 dans la vie de saint Vin-

cent (Abelly, t. I, p. 355) que, des l'annie 1656, il ne
pouvait plus marcher qu'en s'appuyant sur un baton.
Saint Vincent avait alors quatre-vingts ans. M. Forestier, qui en a treize de plus, s'est apercu qu'il n'avait
pas encore imite notre bienheureux Pere en ce point
et, a partir de ce jour, il a pris la r6solution de marcher sur les traces du saint Fondateur en cela comme
en tout le reste.
29 janvier. -

Pendant que nous dormions du som-

meil des justes, vers dix heures du soir, deux seppelins
venaient lancer sur Paris un certain nombre de
bombes, treize exactement.
3o janvier. -

Mgr Schcepfer, 6veque de Tarbes et

de Lourdes, preside a Paris une reunion tres interessante, oh l'on entend des cl6b'rites de la m6decine
analyser quelques cas de gu6rison produits a Lourdes.
Un journal protestant d'outre-Rhin avait dit au d6but
de la guerre que la , sainte Mere de Dieu de Lourdes
aura fort a faire si elle, la miraculeuse, doit guerir
tous les os que nos soldats casseront aux pauvres gens
de l'autre c6te des Vosges i; nous voyons par ces rapports des docteurs que si Marie n'a pas gueri tous les
os casses, parce que le miracle n'est pas le r6gime
ordinaire de la Providence, cependant elle s'est mon-
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tree et elle se montre bonne et compatissante pour
bien des malheureux.
A Notre-Dame, le P. Sertillanges remplace le P.Janvier pour le discours sur les (Euvres de secours aux
eglises divastdes. Apres le sermon, Son lminence invite
1'immense multitude a prier pour les victimes innocentes, tu6es cette nuit, par les bombes des zeppelins.
A ce moment, s'&chappe des profondeurs de l'immense
basilique, le chant du De profundis, sur un ton plaintif et touchant, qui symbolise admirablement les supplications des ames du purgatoire.
Ce soir, nouvelle alerte. On signale un zeppelin,
mais il ne peut parvenir jusqu'a Paris, et 'on nous
avertit bient6t que nous pouvons dormir tranquilles.
12 fthrier. - Le Tres Honor6 Pere recommande a
nos prieres Mgr Desanti, eveque d'Ajaccio, qui vient de
mourir; ce pr6lat avait reuula consecration 6piscopale
dans notre chapelle.
13 fivrier. - Mgr Toucket, 6veque d'Orl6ans, apitoie
nos coeurs, avec son eloquence prenante, sur les Armeniens massacres par les Turcs; 1'6glise de la Madeleine
est pleine et il est des moments oi l'auditoire vibre
tellement a l'unisson du predicateur qu'une explosion
de ses sentiments ne surprendrait pas.
15 f•vrier. - Le gouvernement a ouvert le pavilion
de Marsan, au Louvre, pour une exposition de I'art
liturgique en faveur des 6glises. On y voit des vetements sacerdotaux, des decor.tions d'autels, des chemins de croix et autres objets concernant le culte, le
tout d'un art exquis, confectionne par des ateliers de
Paris. On y voit aussi, ce qui int6resse particuliirement
les missionnaires, des 6glises en reduction, des plans
de chapelles. On a cherch6 a les rendre confortables,
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artistiques et peu coeteuses. Les missionnaires qui
sont obliges en quelques endroits d'etre architectes
y apprendraient a faire du beau et du solide a peu de
frais.
17 feierr. - Des que nous avons fini les vtpres et
le salut du saint Sacrement, chant6s en l'honneur du
bienheureux Clet, les associds de la Sainte-Agonie
prennent notre place dans les stalles pour la retraite
pr6paratoire a leur f&te patronale. C'est M. Lambert
qui leur commente le mystere de I'agonie de NotreSeigneur au jardin de Geths6mani.
20 fivrier. - Ceux qui disent que la religion est
morte en France et a Paris auraient bien fait de venir

contempler I Notre-Dame le spectacle grandiose de la
r6union des employ s de chemin de fer catkoliquesgroup6s
sous leurs cent ginquante bannieres. Ils vent souvent
an Sacr-Cceur de Montmartre, qu'ils appellent la gare

centrale, mais c'est autrement imposant dans la basilique de Notre-Dame.
22 fevrier. - Clouwe de la retraitee
de a Sainte-Agosie. En vertu d'un privilige, nous disons tous la messe
de l'oraisoa de Notre-Seigneur au jardin des olives.
Mgr de Beauvais dit la messe de communion. Le Tres
Honori Pere donne le saint du trbs saint Sacrement.
I1 y a des harmonies si frappantes entre les temps
troubles que nous traversons et l'ceuvre de M. Nicolle
que cela doit nous engager a nous en faire les propagateurs d6vou6s.

27 fevrieT. - Nous extrayons de la Libre Parole
d'aujourd'hui la petite note suivante :
On vient d'inaugurer 4 la basilique du Sacr&-Cceur de Montmartre une tres belle verriire dddiee a saint Vincent de Paul
-et offerte par les PP. Lazaristes et les Scears de la Charitd.
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Ces vitraux ont kti executes dans les ateliers de la maison
Champigneulle, rue Notre-Dame-des-Champs, d'apres les dessins de 'artiste peintre M. P. Blanchard.Nous sommes heureux
de constater une fois de plus que, malgr6 les 6v6nements,
1'industrie francaise a conserve sa vitalit6, meme en matiere
d'art.

Apres avoir lu cet article, nous sommes alli voir la
verriere en question : elle a trois parties, qui sont divivishes ch, cune en trois etages. Le vitrail central pr&sente au sommet un ostensoir soutenu par deux anges;
l'hostie sainteoffre une image du pelican qui se d6chire
le sein pour nourrir ses petits; au milieu du vitrail, il
y a deux plans: dans le plan superieur, saint Vincent
debout, revetu du surplis et de l'6tole, les mains
jointes, le visage souriant; au plan inf6rieur, un Missionnaire instruit trois jeunes gens, deux Filles de la
Charit6 pansent un blesse et I'on voit a co6t d'elles un
ouvrier qui mange, un vieillard qui marche avec des
b6quilles, une femme qui attend son tour; certains
personnages offrent des traits de ressemblance avec
des Missionnaires; 1'etage inf6rieur du vitrail central
montre le revers de la M6daille miraculeuse.
Le vitrail de gauche repr6sente dans sa partie sup6rieure la cathedrale de Paris, dans la partie moyenne,
la translation des reliques de saint Vincent, en I83o,
au bas, le medaillon des Filles de la Charite : le crucifix avec la devise: t La charit6 de Jesus-Christ me
presse. » Dans la scene de la Translation, 1'un des
diacresqui portent lachasseestle portrait du cur6 actuel
de la Madeleine, M. l'abbe Langlois; le chanoine qui
pricede le reliquaire ressemble au sup6rieur de Montmartre, M.l'abb6 Crepin; il y a en plus, comme personnages, trois 6evques, dont un avec chape verte et un
enfant de chaeur.
Le vitrail de droite offre au sommet I'6glise Saint-
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Pierre de Rome; au milieu, Leon XIII proclamant saint
Vincent patron des ceuvres de charit6; au bas, les
armes de la Congr.6gation de la Mission : Jesus-Christ
6tendant les mains, avecla devise: Evangelizarepaupe ibus misit me. Lion XIII est debout, ayant a sa droite
un garde-noble, a sa gauche un massier, devant lui un
6veque en chape, i ses pieds, deux 6veques; F'un en
violet qui represente Mgr Amette, I'autre en rouge qui
est le portrait du cardinal Richard.
Ces vitraux sont dans le bras du transept a gauche,
au-dessus d'un autel didi6 a saint Vincent de Paul.
Cet autel nous a paru sevbre. Les sujets qui y sont
repr6sent6s pr6sentent une certaine finesse d'ex6cution, bien que 1'ensemble universellement jaune ne
fasse rien ressortir. Le retable de droite, par rapport
au spectateur, montre saint Vincent amenant trois
petits orphelins auxFilles de la Charit6; tout est vivant
et parfaitement naturel dans ce gracieux sujet. Le
retable de gauche repr6sente saint Vincent prechant
sans doute aux membres de la conference des mardis
ou aux ordinands. Sous I'autel, saint Vincent assis
ayant, a gauche et a droite, des fidles de toutes les
classes qui 1'coutent dans une 6glise; en gen'ral, les
visages sont tres expressifs. L'ornementation de la
chapelle de Saint-Vincent-de-Paul n'est pas encore
achevee; on doit, parait-il, couvrir de mosaiques les
parois de droite et de gauche.
Ce m8me jour 27 fivrier, la Maison-Mire a la grande
douleur de perdre le bon M. Angeli. Nous donnons
plus loin une petite notice sur cet excellent confrere.
I" mars. - Journie diocisaine des ceuvres de guerre
sous la prisidence du cardinal Amette. Cela int&resse
la double famille de saint Vincent, car les Filles de
la Charit6 par leurs ceuvres de piete, de jeunesse, de
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charite sent pour beaucoup dans les risultats heureax
que nous allons constater.

Le premier rapport est de M. Delaage, archipr&tre
de Notre-Dame; it a pour objet les mauifestatioxs de la
pii4i chrilienne pendant la guerre. Nous avons deji
parl au jour le jour de quelques-unes de ces manifestations a Notre-Dame, au Sacr&-Ceur, et ailleurs. Le
reveil de la foi s'est manifest6 et maintenu dans toutes
les paroisses par les communions, les confessions, les
chemins de croix, les rosaires, les medailles, les messes
de guerre, les services funebres. Les communions ont
augment6 partout du tiers ou du quart. On cite telle
paroisse oh les communions qui taient i3oooo en 1914
sont devenues I8oooo en 1915. Les chemins de croix
ont en un succes marque qui s'explique par les douloureux rapprochements que la guerre fait naitre entre les
souffrances de Jesus-Christ et celles de ses membres.
La r&citation du Rosaire est presque ininterrompue
comme l'adoration du saint Sacrement. Les messes de
guerre en semaine groupent beaucoup de monde. Les
services funebres font venir tres souvent a la messe
des gens qui n'y assistaient pas le jour de PAques, et
1'on constate que, s'il y a encore separation officielle
entre 1'tglise et 1'tat, jamais nos ministres et autres
personnes politiques ne sont entris si souvent dans
nos 6glises.
Le second rapport est de MgrOdelin, vicaire general;
il traite des secours aux iglises divastkes. Pris de deux

mille eglises sont mutilkes, victimes de la guerre, tombees au champ d'honneur. 11 faut assurer des abris
provisoires, il faut confectionner du linge d'6glise.
Combien de Marie-Madeleine, parmi les dames de
charit6, les jeunes filles des ouvroirs des soeurs, Tlui

repandent des parfums sur la tkte de Notre-Seigneur!
combien de V6ronique qui essuient son visage,en bro-
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dant du beaulinge, en faisant des orements! On nous
a cit6 les sommes versbes pour le premier pansement
sommaire des 6glises qui peuvent servir; ii n'y a pas
de Judas pour dire : ut quid perditio haec! On nous
a parle des sacrifices que font les petits enfants, les
petites filles pour que le petit J6sus puisse rentrer dans
ses ýglises, c'est touchant.
Le dernier rapport de la matin6e est sur les aeuvres
pour les Trisonniers de guerre.

La s6ance de l'apres-midi s'ouvre par un beau rapport du comte de Kergorlay sur les wuvres en faveur des

blesses. 11 montre la belle part prise par les h6pitaux
catholiques, les etablissements d'enseignement libre,
les s6minaires, les colleges, les orphelinats, les patronages, les communautis religieuses. II dit des choses
fort 6logieuses pour nos sceurs. II donne des appr6ciations de m6decins chefs a leur sujet; il commente l'attitude de la presse, m&me sectaire, qui leur est bienveillante; ii parle surtout de la reconnaissance de nos
soldats pour elles; il cite, en particulier, cette phrase
d'un bless6: a On n'a jamais de mauvaise pens6e quand
on est soign6 par les sceurs. n
La parole est donnee a M. Maurice Barrns, qui nous
entretient de l'wuvre en faveur des mutilks. Deux millions ont ete recueillis jusqu'ici. Le secr6taire gendral,
M. Souchon, est un membre de la soci6t6 de SaintVincent-de-Paul. On applique ces glorieuses victimes
de la guerre a differents m6tiers; on a meme ouvert
pour eux des etablissements agricoles : car le salut de
la France sera toujours principalement, i tout point
de vue, dans le retour aux champs.
M. Maze-Sencier nous parle des orphelinsde laguerre,
et I'on voit aussit6t dans l'auditoire que c'est le clou
de la journ6e. Le rapporteur parle de ce qui s'est fait,

de ce qu'on veut faire, de ce que fait le Senat, ce qui
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ameneun s6nateur present, M. Las Cases, a nous faire
une improvisation fort eloquente; Mgr Rivibre intervient 6galement dans le d6bat et, en sa qualite
t d'dveque rural n, il adjure les catholiques de ne pas
oublier dans la situation qu'on fera aux orphelins les
travaux de la terre, de diriger vers elle le plus d'orphelins possible, ( d'aider, en un mot, a faire pousser le
pain de France -.Le rapporteur nous avait parle dans
le m&me sens et il nous avait cite des exemples tout B
fait dignes d'etre imites, telle la ferme-6cole de la Pilatiere, dans la Vienne; on nous parle aussi d'oeuvres
semblables en faveur des orphelines, et cela nous rem6morait des cas oit des orphelines de nos soeurs ou
d'autres communaut6s avaient 6t6 presque requisitionnees pour les travaux des champs; cela leur vaut mieux,
en g6neral, que de se laisser prendre au mirage, i la
fascination de Paris et de venir y perdre leur sant6 et
quelquefois leur ame.
Mgr Baudrillart fait ensuite, suivant la parole de
Son Eminence, un discours magistral sur son ouvre
catholique de propagandefranfaise aiTtranger.
Mgr Amette termine en nous invitant a continuer
la pribre, la charit6, la p6nitence, et comme Ia bataille
de Verdun fait rage, il annonce pour le lendemain une
journ6e de prieres ANotre-Dame-des-Victoires et pour
le surlendemain une supplication au Sacre-Cceur de
Montmartre afin que Dieu nous aide a Verdun comme
il nous a aides a la Marne.
2 mars. - La Maison-Mire revolt ce qu'elle n'avait
pas vu depuis bient6t deux ans : des examens, des
bureaux; mais cette fois, c'est moins long que pr&c&demment; en deux heures et demie, tout est fini; c'est
court, il faut supposer que <'a 6td bon.
4 mars. - Nous entendons, i neuf heures vingt-cinq,
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un bruit insolite; est-ce une bombe de taube ou de
zeppelin? C'est une explosion qui s'est produite • SaintDenis dans un d6p6t de munitions. La lettre suivante
de la soeur Gauzy va nous donner quelques details :
Samedi 4 mars, vers neuf heures et demie du matin, alors
que la ruche qu'est notre maison dtait en pleine activit6, nous
entendimes une detonation formidable suivie d'un bruit
confus de pierres qui roulent, de verre qui se br: -e, de murs
qui s'ecroulent; puis, dans la rue, la clameur de la foule,
criant, courant, pleurant! - C'dtait un dip6t de grenades qui
venait de. sauter dans la courtine du fort de Ia Double Couronne a 5oo mitres environ de notre maison.
Je ne vous parlerai pas, ma Mire, de l'emoi cause dans la
maison. ni du tumulte de la rue, alors que les bruits les plus
contradictoires circulaient et quel'on craignait une deuxieme
explosion. II me suffit, - et c'est le but de ma lettre - de
vous dire d'abord que nos enfants, tout 6motionnies se montrerent neanmoins tres raisonnables et que je pus, le premier
moment passe, me rendre compte des digats causes par la terrible explosion.
C'est 11 que m'apparut la protection de la sainte Vierge: en.
effet, la maison qui fait face a la n6tre a eu la toiture ddfoncee
par un inorme moellon qui a perc6 un plafond et mis en
miettes un mobilier; l'immeuble situd derriere notre maison a
eu un mur perce par une grosse barre defer projetde du fort...
et nous n'avons eu que quarante-cinq vitres brisdes sans meme
que les dclats de verre aient blessd une seule des jeunes filles
ou femmes travaillant dans les ouvroirs, tandis que dans un
atelier peu 6loign6 plusieurs ouvriires ont dtd atteintes plus
ou moins gravement.
Vous voyez, ma Tres Honoree Mire, que nous avons ite bien
visiblement protegees. Aussi nous avons bien remercid la
sainte Vierge et nous lui avons promis d'allumer chaque
samedi pendant Ia messe, le croissant de lumiire qui est aux
pieds de la statue afin de lui t6moigner notre re onnaissance
et de nous rappeler A nous-memes ses incomparables bienfaits.,
Sceur GAUZY.

5 mars. -

Nous remarquons dans la liste des pridi-
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cateurs de Careme un nom.qui ne nous est pas inconnu;
c'est celui de M. Rougi Emile, Pretre de la Mission, predicateur 4 Saint-Nicolas-du-Chardonnet; d'abord il ne
faut pas nous scandaliser de voir un Pr&tre de la Mission pr&cher dans une ville 6piscopale; c'est la guerre,
et la guerre l6gitime bien des choses; de plus beaucoup
de gens de la campagne se sont rifugi6s g la ville : on
prend son bien oiu on le trouve, disait dijk saint Vincent, en r6ponse a une objection semblable; et puis
vraiment Saint-Nicolas-du-Chardonnet merite bien une
exception i la regle; c'&tait la paroisse de saint Vincent quand il &taitaux Bons-Enfants; c'est done la
paroisse qui a vu naitre la Congregation de la Mission;
les curbs de Saint-Nicolas-du-Chardonnet ont en soin
au dix-septieme et au dix-huitieme sikcle de revendiquer leurs titres de cur6s de la paroisse oi 6taient les
Bons-Enfants pour maintenir ce qu'ils appelaient leurs
droits; ainsi nous voyons le 14 mars 1634, Maitre
Georges Frogei,docteur en theologie, curk de SaintNicolas-du-Chardonnet, faire des r6serves a propos de
la bulle d'Urbain VIII qui erige notre Congregation.
Plus tard, un cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet pr&tendra avoir le droit d'administrer les sacrements a nos
confreres des Bons-Enfants et de presider leurs fun6railles. En 174o , M. Vieillescases, supkrieur, 4tant
d6c6der, on 1'enterra dans la maison; le curt
venut
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet regarda cet enterrement comme une entreprise sur ses droits; il assigna
les Pr&tres de la Mission i comparaitre devant le Chitelet de Paris. Le 2 mars 1742, le Chitelet donna gain

de cause au cur6, mais le roi Louis XV cassa I'arret du
ChItelet. La R6volution vint tout pacifier en dispersant tout. Actuellement, nous sommes en bonne relation
avec l'excellent cur6 et notre confrere, M. Roug6, va
precher la oh probablement saint Vincent a di prendre
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la parole. 11 y a dans l'6glise une chapelle didiee a
notre bienheureux Pere. L'autel est surmont6 d'une
statue de saint Vincent qui n'est qu'un surmoulage de
celle qu'on voit a l'6glise Saint-Thomas-d'Aquin. En
face l'autel, il y a un tableau qui reprisente le bon Samaritain, par Jollain Nicolas-Ren6; c'est ce tableau qui
fit recevoir Jollain a l'Acad6mie le 31 juillet 1773. La

chapelle a &6trestauree, en i899, a l'occasion des noces
de diamant de la conference Saint-Vincent-de-Paul de
la paroisse. La v6nbrable Mere et ses premieres filles,
les bonnes filles de village, venaient faire leurs devotions dans cette 6glise; tout cela ne peut qu'attirer
grace et bne6diction sur le ministare de notre confrere
a qui nous souhaitons beaucoup de fruits spirituels.
6 mars.-Aujourd'hui

et les deux jours suivants, ado-

ration perpituelle d Saint-Lazare; c'est M. Rellier qui

nous exhorte a rendre a J6sus Eucharistique les devoirs
qui lui sont dus.
23 mars. - Nous commencons les prikres nationales;
c'est la journie des enfants. Le spectacle est touchant A

Notre-Dame, oi des milliers d'enfants, dont beaucoup
de nos maisons de seurs, prient pour la France. Le
cardinal leur fait une gentille allocution, oi il les compare au petit David qui n'avait qu'un bAton, une fronde
et cinq pierres et qui terrassa Goliath.
24 mars. - Son Eminence nous invite a faire de cette
journ6e une journde de penitence plus rigoureuse pour

flchir la colere de Dieu. Une grande c6r6monie de
reparation publique a lieu a Notre-Dame, pendant laquelle la foule immense suit les stations du chemin de
la croix. On fait ensuite v6nbrer les reliques insignes :
la couronne d'6pines de Notre-Seigneur, un gros mor-
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ceau du bois de la croix, un des clous qui percerent
Notre-Seigneur.
25 mars. -

En ce jour oii les soeurs renouvellent

leurs vceux, la France renouvelle sa consecration au Cwur
Immaculi de Marie. Notre-Dame-des-Victoires regorge
de monde et de cierges; je n'en ai jamais tant vu.
26 mars. -

Cl6ture des prieres nationales au Sacri-

Cceur. Ceux qui ont assiste a la c6r6monie de Montmartre eth reviennent 6merveill6s. Chez nous, c'est plus
simple, mais c'est bien touchant; ce chant du Miserere
pendant la procession du saint Sacrement fait venir
les larmes aux yeux; notre Tres Honor6 Pere lit d'une
voix forte et 6mue l'amende honorable et la cons6cration de la France au Sacr6-Coeur de Jesus. Parce, Domine, parce populo tuo.
On r6pare ce meme jour un oubli; on avait laiss6

dans I'ombre la cinquantaine de M. Gibiard; notre
excellent confrere s'en serait accommod6; mais nous
ne pouvons le tolerer et le Tres Honore Pere a decid6
que la fete se ferait aujourd'hui.

M. ANGELI (JOSEPH-MARIE)
PRITRE DE LA MISSION

M. Angeli (Joseph-Marie) naquit a Aiti, dans 'ile de
Corse, le 1S janvier 1840, d'une famille tres chr6tienne.
Son pere, maire de son village natal, 6tait frere d'un
pretre, et sa mere, niece du cur6 de la Porta 4'Ampugnano. La famille se composait de sept enfants, quatre
filles et trois garcons, dont Joseph-Marie 6tait le plus

jeune. Tout petit, il aimait a prier, a faire des autels,
des petites croix,

a enseigner le catichisme. I1 fit ses

premieres 6tudes au lyc6e imperial Napoleon III dela
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ville de Bastia. Un de ses condisciples a gard6 le souvenir qu'il 6tait tres travailleur et d'une conduite exem-

plaire, en sorte qu'on le proposait pour modele aux
autres 6elves et qu'on les exhortait & marcher sur ses
traces. II avait eu de bonne heure Ie d6sir de se faire
pretre. Une circonstance providentielle facilita la r6alisation de ce d6sir. Pendant les vacances de z856,
Mgr Casanelli, tveque d'Ajaccio, faisant sa tournte
pastorale, s'arr&ta AAiti et logea chez la famille Angeli. Ce fut le petit Joseph-Marie qui fut charg6 de
debiter le discours A l'arrive'e de Monseigneur sur la
place publique; il s'en acquitta si bien qu'il ravit tout
le monde et particulibrement Sa Grandeur, qui ne voulut
plus se s6parer de son petit ange pendant son s6jour &
Aiti et qui ayant appris son desir d'etre pretre fit toute
sorte d'instances pour l'obtenir A son petit s6minaire.
La famille donna son consentement et Joseph-Marie
ecrivit aussit6t au pere d'un de ses condisciples et
amis du lyc6e pourl'avertir du changement. Nous donnons quelques extraits de la r6ponse de cet homme; ils
nous feront connaitre l'estime qu'on avait alors pour ce
futur seminariste.
19 septembre 1856
MON CHER ENFANT,

Votre lettre m'a singulibrement touche et les excellents sentiments dont elle est remplie me font plus vivement encore

regretter votre d6part de notre lycee. FMlix va perdre non seulement un ami sincere, mais un modble, une source de bons
exemples et de bonnes inspirations... Vous donnerez au, siminaire j'en suis sir, le bon exemple que vous avez donn6 ici,
vous y serez encore le meilleur eleve et Penfant le plus honn6te, le plus vertueux...

Ce fut done au mois d'octobre 1856 que Joseph-Marie
entra an petit s6minaire; il n'y resta pas longtemps. Ua
beau jour, un 6veque des Missions 6trangeres vint pas-
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ser par 1 ; il dit force belles choses sur les missionnaires qui-s'en allaient mourir pour la foi en Chine ou
ailleurs et puis, aprbs avoir achevi son discours, il det une
manda s'il n'y en avait pas qui se sentit appel
si belle vocation et notre petit Corse de se lever et de
diclarer qu'il 6tait pr&t a partir, semblant dire comme
le bienheureux Perboyre : qu'elle est belle la croix
plantee en terre infidele,arrosee du sang des martyrs!
C'etait, sans doute, notre bienheureux confrere, mort
martyr 1'annee o- M. Angeli venait au monde, qui
lui avait obtenu cette grace de la vocation. On crut
dans son entourage que c'6tait un feu de paille qui
s'6teindrait bient6t; on se trompait. Il n'etait pas Corse
pour rien. A quelque temps de la, voici qu'il se sauve,
comme sainte Therise autrefois, et qu'il s'embarqueen
cachette, sans avoir demand6 le consentement de sa
famille, nouveau chevalier de la gloire de Dieu et du
salut des ames. 11 avait fait exp6dier son trousseau a
ses parents en glissant dans le paquet une statuette de
l'Immacul6e-Conception pour que la bonne Mere aplanisse les difficultes. Arriv6 a Marseille, notre jeune
homme alla frapper a la porte des Oblats de Marie
Immacul6e qui pr6sentaient pour lui le double avantage
d'etre des missionnaires qui meurent pour la foi et de
porter le nom de la sainte Vierge. Mais les malheurs
fondent sur sa famille : successivement en l'espace de
deux ans le bon Dieu rappelle a lui son pare, sa mere,
son oncle, cur6, sa sceur ainee qui laisse trois enfants en
bas age; tous ces deuils attristent son coeur aimant, il
en fait une maladie, on le croit poitrinaire, on le
renvoie chez lui.
Joseph-Mane acheva ses 6tudes eccl6siastiques au
grand seminaire d'Ajaccio et il fut ordonn6 pr&tre par
Mgr Casanelli, le 6 janvier 1865; il avait vingt-cinq
ans. 11 6tait toujours un peu souffrant; il alla passer
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plusieurs mois a Appietto et il fut plac6, a la rentree de 1865, comme professeur au petit s6minaire
d'Ajaccio.
Son amour des jeunes gens, son zele ardent, sa
tendre pi 6 t6 lui permirent de faire un bien immense
aux seminaristes; extremement devou6 et vigilant, on
le trouvait partout Ala fois; son superieur 6tait M. de
Gaffory, qui fut nomme eveque A la mort de Mgr Casanelli et qui avait en si haute estime et en si grande
amiti6 son ancien collaborateur qu'il en fit son secrbtaire, lors de sa nomination A1'6piscopat.
M. Angeli exerca ces fonctions pendant cinq ann6es; nous n'avons pas de detail sur cette epoque de
sa vie; nous savons seulement que, vers 1877, il fut
nomm6 chanoine titulaire.
Les difficult6s entre 6veque et chanoines sont classiques de temps imm6morial; il ne faut done pas
s'etonner qu'il y en eat a Ajaccio; notre bon chanoine
fut moins jaloux de revendiquer ses droits stricts que
de maintenir la paix et la bonne harmonie; aussi, le
voyons-nous fort embarrass6, vers 18i1, lorsque d'une
part I'6veque defend aux chanoines de se r6unir capitulairement sans sa permission et que d'autre part le
chapitre. fort de l'usage, maintient ses droits et invite
M. le chanoine Angeli a venir a ses reunions tenues
sans I'agr6ment de 1'6veque. Dans son embarras, notre
futur confrbre se tourne vers Rome; il expose son cas:
d'un c6t6, il vent remplir ses devoirs vis-a-vis de
1'6veque, de 1'autre, il desire garder de bons rapports
avec ses chers et excellents collegues, que faire? On
voit dans les circonstances que nous venons de rapporter 1'exquise delicatesse du bon M. Angeli. Aussi,
n'est-il pas etonnant qu'il se soit concilie les sympathies de tous, non seulement de ses confreres d.ans le
sacerdoce, mais meme des laiques. Nous avons une
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preuve de cette estime universelle dans ce fait que ses
concitoyens le nommerent conseiller general du d6partement sans avoir demand6 sa permission et sans
qu'il s'y attendit. 11 voulut d6cliner cet honneur, mais
1'6veque et meme le prefet firent tant d'instances
aupres de lui qu'il accepta. II remplit son devoir en
conscience; nous avons encore un discours qu'il
adressa au conseil g6n6ral, alors que la persecution
commencait Ls6vir en France.
Ce discours est precis, juridique, entrainant; il miriterait de figurer en grande partie dans cette notice,
mais cela nous conduirait trop loin. Nous citerons
seulement une partie de la p6roraison :
Messieurs, j'ai fini.
Aux 6poques les plus importantes de notre histoire, un
cri puissant s'dchappait de toutes les poitrines, frappait tous
les echos de nos montagnes, couvrait la voix de nos torrents,
remplissait nos valles : Libert6! Liberte! Ce meme cri retentit encore dans notre ile depuis les extremit6s du cap
Corse, jusqu'aux montagnes du Niolo, jusqu'au detroit de
Bonifacio. Libert6! mais libertf verirablel Libert6! mais
libert6 pour les peres de famille..., libert6 pour les religieux
et les religieuses de se devouer a Fl'ducation de la jeunesse,
au soin des orpheiins, des pauvres et des malades, etc.

M. le conseiller gen6ral poursuit 1'enumbration des
libert6s qu'il revendique pour le bien, et il acheve ainsi:
Soyons dignes de nos ancetres, r6clamons comme eux la
Iiberte du bien, nous souvenant que la licence et 1'arbitraire
conduisent a la tyrannie et 'a Fesclavage, tandis que la foi et
la liberte unissent les esprits et les coeurs pour la gloire at la
prosperitý de la Patrie.

Nous ignorons le succes de ce discours; il nous
montre du moins que M. Angeli n'a pas 6t6 un de ces
chiens muets dont parle la sainte tcriture et qu'il a
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su revendiquer haut et ferme les droits de 1'iglise.
Dans un passage de ce discours, il avait r6clami
pour les catholiques la libert6 d'aimer leurs freres
jusqu'i leur sacrifier leur vie; il eut bient6t 'occasion
de montrer que ce n'6tait pas seulement un mouvement oratoire. Le cholera 6clata. et de nombreuses
victimes remplissaient les h6pitaux maritimes; craignant sans doute que nos d&vots marins manquassent
de secours religieux, il s'offrit a s'enfermer avec eux,
au risque de contracter le mal.
Une lettre du ministre de la Marine, du 2 aoit 1884,
confirme ce que nous venons de dire; elle d6bute ainsi:
c Par votre lettre du 26 juillet dernier, vous avez
bien voulu vous mettre a la disposition de mon departement afin d'etre appel6 a remplir par intirim les

fonctions d'aum6nier de I'h6pital maritime de SaintMandrier pendant que durera 1'epid6mie qui sevit
actuellement a Toulon >. Le ministre felicite ensuite

M. Angeli de son divouement, mais il lui declare qu'il
ne pourra utiliser ses servicl: pjarct que d'autres remplissent deji ces fonctions oDrille-ses.On voit que la soif du sacrifice devorait notre cher
confrere; n'ayant pu se sacrifier lui-m8me, il songea i
donner son argent pour la fondation d'une maison de
Filles de la Charit .dans son pays; il engagea des
pourparlers a ce sujet; malheureusement, les 20000ooo
3oooo francs, qu'il voulait consacrer a cette bonne
ceuvre, sombrerent bient6t dans une faillite de librairie
catholique.
La grice de Dieu, qui lui avait inspire le dessein
d'6tablir les Filles de saint Vincent de Paul dans la
Corse, l'inclinait doucement vers notre bienheureux
Pere et vers sa Congregation. II n'avait pas renonc6 &
son pieux desir de jeune hoimne de se faire missionnaire; il eut occasion de r6flchir que si les Pr&tres de
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la Mission ne portaient pas le nom de la sainte Vierge
comme les Oblats de Marie Immacule, ils faisaient
du moins profession, comme ces religieux, de l'aimer
beaucoup et que de plus Marie Immacul6e leur avait
fait l'insigne honneur de leur confier la propagation
de sa Medaille; il se r6solut done de tenter un nouvel
essai vers la vie religieuse.
II avait du merite, car il etait d6ej ig6; quarantequatre ans n'est pas la vieillesse; on est encore dans
toute la vigueur; cependant, cet age ne parait pas le
meilleur pour s'enfermer dans un noviciat.
Et puis, un brillant avenir s'ouvrait devant lui dans
la carriere eccl6siastique seculiere; il 6tait susceptible
de devenir 6veque d'Ajaccio; est-ce cette apprehension qui le d6termina a se cacher dans une congregation? C'est possible, c'est meme probable, d'apres les
deux faits suivants :
D'abord une lettre de M. Angeli lorsqu'il 6tait d6ji
Missionnaire :
Bien cher ami, voila la quatrieme lettre que je recois relativement a certain projet ambitieux qui hante quelques cervelles. Je m'etais proposd de garder le silence, car je suis mort
pour le monde et je voulais faire le mort; mais voyant l'ent&tement de quelques-uns a me parler de cette affaire, je vous
prie de leur dire qu'on me laisse tranquille. Lorsquej'ai quitt6
la Corse pour entrer dans la Congregation de la Mission, j'ai
voulu renoncer a tous les titres; celui de Missio'nnaire est
pour moi pr6ferable a tous les autres. Je ne veux ni crosse,
ni mitre, je veux mon crucifix. J'ai vu les iveques d'assez pris,
je connais un peu combien grande est leur responsabilit6,
je n'en ai nulle envie. Qu'on me laisse done en paix. J'espore

arriver plus facilement au ciel par les humiliations que par
les grandeurs. Le reste m'importe peu.
Cette lettre est du 20 mai 1898. Nous avons un autre
t6moignage qui remonte a quelques ann6es avant.
Sa soeur nous dit qu'a la mort de Mgr de Gaffory,
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il voulut imm6diatement entrer dans une congregation
religieuse et qu'elle eut toutes les peines du monde i
lui faire differer son depart; il craignait d'&tre nomm6
a la place du d6funt; d'un autre c6te, il ecrira a la
meme quelque temps apres: t Je suis heureux de
n'&tre point 6veque d'Ajaccio... Si j'etais a la place du
nouvel eveque, j'en mourrais de douleur. B6nissons le
bon Dieu! Sa paix, sa grace vaut mieux que tout. n
Quoi qu'il en soit, le fait est que, le 21 novembre
1884, fete de la Presentation de la tres sainte Vierge,
un v6enrable chanoine frappait a la porte de la MaisonMere de la Congregation de la Mission pour y commencer son noviciat ou seminaire interne.
Un de ceux qui l'ont connu a cette ppoque nous en
a fait,'a la conference qui eut lieu apres sa mort, le
portrait le plus vivant et le plus sympathique. Nous
regrettons de n'avoir pas pris alors le texte m6me des
appreciations qui furent donnees.
M. Angeli ne fut point d'une gravite morose au
milieu de la jeunesse qui l'entourait; il se fit tout a
tous et ii redevint jeune au milieu des jeunes; ii avait
dans sa d6marche quelque chose de sautillant, d'ais6,
qui 6tait d'un age moins avanc6 que le sien; il 6tait
gai en r6cr6ation et il agr6mentait la conversation par
quelques-unes de ces histoires qu'on retrouvera dans
ses opuscules et dont sa m6moire semblait poss6der
un stock inepuisable. La mortification, qui fait le fond
de l'esprit du s6minaire, brillait en lui en tous lieux
et en toutes circonstances : au rifectoire ou sa modestie 6tait angelique, en r6cr6ation (ce qui est peut. tre I'exercice le plus p6nible pour .des pretres d'un
certain age), a la salle du s6minaire oi il ne perdait
pas une minute, employant les moments libres, les
quarts d'heure d'indifference, a des recherches continuelles qui lui permirent de composer le petit volume,
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Abrige de la vie de saint Vincent qu'on lit avec interat,
a la chapelle oh il 6difiait par sa tenue si pieuse,
ses mains jointes amoureusement, sa tate humblement
inclin6e.
II fut d'une humilite profonde, ne parlant jamais dece qu'il avait 6t6 pr6ecdemment, et si quelque s6minariste, moins r6serve, le mettait sur ce chapitre, il
levait les bras au ciel comme pour dire : vanite des.
vanites, tout est vaniti exccpte servir Dieu, et il changeait bien vite de sujet de conversation.
On a vant6 6galement son grand amour de la pauvret6.
On a rappel6, enfin, que d6ja au s6minaire se trahissait sa grande preoccupation de ne rien laisser perdre
des moindres sentences des Peres et Docteurs-qu'on
lira plus tard dans ses pieux opuscules et que s'il eut
un certain semblant d'attache au s6minaire ce fut pour
les feuilles du calendrier a effeuiller qu'il disirait
beaucoup garder pour lui et dont la prise par un autre
faillit causer un jour un de ces 16gers troubles qui
viennent parfois rider un peu la mer uniform6ment
calme du s6minaire interne.
Sa premiere annie de probation a peu pres achevie,
il fut plac6 au grand s6minaire de Cambrai, comme
professeur d'Ecriture sainte. Ce fut 1U qu'il pronona.
les saints voeux, le 27 novembre 1886, anniversaire de
l'apparition de Notre-Dame de la 1Mdaille miraculeuse
une enfant de saint Vincent : il aura toujours desormais une grande devotion pour ce symbole de l'amour
et de la puissance de Marie, et c'est peut-etre sur ce
sujet qu'il reviendra le plus dans ses opuscules : il
composera successivement la Midaille miraculeuse; le
Diadime de Marie ou les douze droiles qui ornent sa
t1te; les Rayons d'or de la Midaille miraculeuse;le Mois
de la Vierge Immaculie de la MVdaille miraculeuse; les
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Vertus de la vinerable soeur CatherineLabourt; les Mer-vedles dela Mdaillemiraculeuse, et, enfui, Ma Midaille,
petit in-18 de 126 pages, ou, A I'aide du Bienheureux
Grignon de Monitfort, de Bossuet, de saint Jean-Baptiste de la Salle, de saint Alphonse de Liguori, de
saint Bernard et d'autres ecrivains et docteurs, il
explique successivement ce que dit la face de la Medaille (I'image de Marie, Ie globe, les rayons, l'invocation, le serpent) et ce que symbolise le revers de la
Medaille (le monogramme de Marie, la croix, Ie Sacr6Cceur de Jesus, le saint Coeur de Marie, les douze
etoiles). II disait vrai lorsque dans la preface de ce
livre il faisait profession solennelle d'aimer sa Medaille, de ne s'en s6parer jamais parce qu'elle est
comme le scapulaire un signe de salut, une sauvegarde
dans les dangers, un gage de paix et d'alliance perpituelle avec la Mere de Dieu et comme le Rosaire, le
merveilleux instrument de la destruction du peche, du
recouvrement de la grace et de la gloire de Dieu.
Le ministire de M. Angeli, commence sous les
auspices de la sainte Vierge, fut b6ni de Dieq et on
nous a dit, dans la conference sur ses vertus, la profonde veneration qu'il inspirait aux seminaristes et le
bien qu'il leur fit par son grand esprit de foi qui le
faisait respirer a l'aise dans le monde surnaturel, par
sa tendre pi6t6 A la corse, A l'italienne, qui 6tait communicative, par son grand respect de l'autorit6.
Aussi, nous ne devons pas nous 6tonner qu'un
venerable assistant de la Congregation qui fut envoye
pour faire la visite du grand seminaire de Cambrai ait
porte sur M. Angeli le jugement suivant : Excellent
confrere sous tons les rapports. C'est un sujet qui
pourra rendre de grands services A la petite Compagnie.
M. Angeli demeura a Cambrai de 1885 a 1894. J'ai
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dit plus haut qu'il fut professeur d'Ecriture sainte;
enseigner l'criture sainte n'est pas facile; il y a
diff6rentes manieres de l'expliquer; il y a la maniere
antique et il y a la maniere moderne; il y a la maniere
pieuse et la manibre critique; il y a aussi la manitre
hypercritique des modernistes; nous pouvons dire a
la louange de notre cher confrere qu'il ne tomba
jamais dans ce dernier d6faut et qu'il alla puiser ses
d6veloppements plut6t chez les Peres de '1iglise que
chez les protestants d'Allemagne. Reconnaissons avec
des t6moignages autoris6s qu'il aurait pu, vivant au dixneuvieme siecle, expliquer nos saints Livres, non pas
comme on les expliquait du temps des Peres et des
scolastiques, mais comme on les enseigne commun6ment a notre 6poque et comme Leon XIII devait y
engager tous les professeurs dans son immortelle
Encyclique PtovidentissimusDeus du 18 novembre 1893.
A cette 6poque, M. Angeli s'itait deja d6charg6 en
partie sur un autre de ses classes d'Ecriture sainte et
1'on songeait en haut lieu a lui donner d'autres fonctions.

En 1894, il fut place a la Maison-Mere comme sousassistant; c'etait alors M. Chinchon qui 6tait assistant;
leurs ames offraient plusieurs traits de ressemblance;
les deux allaient puiser les eaux vives de la grace a
la source m&me du oceur de J6sus, sur la poitrine du
Sauveur; de leur bouche d6coulait le miel et leurs
lvres 6taient comme le rayon qui le distille; I'amenit6
de leur esprit, la bont6 de leur cceur marchaient de
pair; M. Chinchon, cependant, avait, semble-t-il, une
pen6tration plus grande pour deviner le fond des. ames
et une petite pointe d'ironie qui n'existait pas chez
M. Angeli.
M. Angeli, sous M. Chinchon et, plus tard, sous
M. Fcrestier, fut le parfait instrument que doit etre
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un sous-assistant, n'entreprenant rien de lui-m6me,
toujours pret a accomplir ce qui lui est confi6. II fut
bon pour tous, particulibrement pour les malades auxquels, comme soin de sante, il portait tous les jours les
encouragements de sa charit6.
Ses occupations n'6tant pas tres absorbantes, il consacra son temps au ministere de la confession et a la

composition de divers 6crits de pite6. On ne peut dire
tout le bien qu'il a fait au confessionnal! les personnes qui en ont b6ndfici6 ne sont pas venues le proclamer; ce que l'on sait, c'est qu'il dirigeait des personnes de toutes les classes de la sociite; de grandes
dames recouraient a ses conseils et des larmes ambres
ont &t versees quand on apprit sa mort. II se tenait a
la disposition de tous et les plus humbles trouvaient
en lui un pere plein de bont6. II avait surtout le don
de consoler, d'encourager, de remonter; il pr&chait la
confiance, 1'amour, il conseillait les petites vertus, la
conformit6 a la volonti de Dieu, la charit6 fraternelle,
la patience, I'humilit6, la simplicit6, l'imitation de

Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Le temps que ses.confessions lui laissaient libre, il
l'employa a pr6parer des volumes, des brochures sur
des objets de pi6te.
On est etonne du grand nombre de ses publications;
nous avons pris soin de les relever et nous en donnons
la liste aussi complete que possible a. la fin de ce volume; en ne tenant pas compte de celles qui sont un
resum6 des autres, comme par exemple les petites vies
de saint Vincent, extraites de celle plus volumineuse
dont nousavons d6ja parle, et autres abr6g6s semblables,
nous avons compt6 cent cinquante brochures environ
sur des sujets diff6rents.
Ces brochures traitent de tout: il y a du dogme : le
Signe de la croix; le Symbole des ap5tres; I'Au-delh;
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Mon crucifix; Dieu; la Grdce, etc. 11 y a de la morale :
les Commandements de Dieu et de fl'glise; les Pickir
capitau ; la Foi, PEspirance et la Charite; le Respect
kumain; le Blasphkme; le Dimancke; le Duel; le Picki ;
la Midisance; la Vie chritienne; la Vocation; Ie Jeune
Homme chritien; la Jeune Fille chritienne; Livre de ceux
qui souffrent; I'Enfantchritien, Ie Secret du bonheur, etc.
11 y a des brochures sur les sacrements : IEnfer fermi
par la penitence; la Confession friquente; le Tres Saint
Sacrifice de la Messe; la Manne de Vdme ou la communion quotidienne; la Premikre Communion; le Divinr
Consolateur (petites visites au saint Sacrement); ler
Souvenirs de la premiere communion; les Veillies des
adorateursdu trks saint Sacrement; les Fleurs eucharistiques; la Source de vie, etc. 11 y a des brochures sur
les grandes d&votions : le Sacrd-Ceur (les Trisors dw
Sacri-Ccur,la Riparation, les Merveilles du Sacre-Ceur,
le Rkgne du Sacri-Caur), la sainte Vierge (nous avons
deja parlk de la Medaille miraculeuse); Ies autres brochures sur la sainte Vierge sont nombreuses : la Salutation angilique; les Merveilles du t Souvenes-vous ) ;
les Merveilles du scapulaire; Entants, aimes votre mkre;
Fleurs & Marie; I'Espirance des disespiris; les Parfumrs
du rosaire; lAngelus; Ie Chapelet; Mois de Mariei la
Divine Consolatrice;les Veillees du mois de Marie; les
Soirees des Enfants de Marie); sur saint Joseph (Mois
de saint Joseph). On pense bien que saint Vincent n'a.
pas kti oub!ii : ind6pendamment de plusieurs vies, ii
y a une serie d'opuscules oh ii parle, d'aprbs saint
Vincent de Paul, de la Journee sanctifie ; la Conformitl
A la volonte de Dieu; l'Imitation de Notre-Seigneur ;
'Obiissance; la Chariti fraternelle; le Trisor de Chumilite, la snimpicidt, le sele pour la gloire de Dieu et le salut
des dmes; le Trisor de la souffrance. 11 y a un petit
rayon de miel extrait des ceuvres de saint Francois de

-

333 -

Sales; mentionnons en dernier lieu : les Beatitudes;
les Miracles, les Paraboles de l'Avangile et renvoyons
a la fin de ce volume 1'6numuration comp!lte par
librairie, avec le format et le prix, en avertissant toutefois que certains de ces opuscules sont 6puis6s.
Maintenant quelle est la valeur de cette collection?
Pour donner une riponse exacte a cette question,
il faut au prialable se faire une id6e de la nature
de ces travaux. On pent dire, d'une facon g6nerale,
qu'ils n'ont aucun cachet personnel, l'auteur s'itant contente presque universellement, de d6couper des sentences, des traits, dans les ecrivains, dans les revues et
de les arranger d'apres un ordre a lui. Cela pos6, on
peut dire que cet ordre est habituellement logique pour
ce que nous connaissons; d'autre part, ses choix d'auteurs et d'histoires paraissent dans l'ensemble fort heureux. Je ne tairai pas les critiques qu'on lui a faites: on
lui reproche de ne pas tonjours citer ses sources avec
toutes les indications voulues : c'est vrai; il dit seulement Bossuet, Grignon de Montfort, saint Bernard,
telle Semaine religieuse; il est impossible de contr6ler.
On lui a fait un grief d'avoir donne comme histoires
vraies des fables, des contes, des l6gendes : ce reproche est trop g6neral, on n'a pu en prouver 1'exactitude que pour deux faits; que sont deux cas an milieu
d'un millier peut-tre? quandoque bonus dormitat Homerus.:. Enfin, quelques directeurs de patronage sont
m6contents de revoir les memes histoires dans des
volumes diff6rents. Voilk toutes les critiques faites i
la collection J. M. A., missionnaire apostolique; on
avouera que c'est peu. En r6sum6, ce n'est pas une
oeuvre personnelle, ce n'est qu'un travail de vulgarisation; mais c'est un travail qui a fait et qui peut faire
encore beaucoup de bien; ses opuscules ne seront
jamais couronnes par i'Acad6mie francaise, ils Font

-

334 -

etd d&s leur apparition par Dieu et les saints, 1'Acad6mie du ciel; c'est tout ce qu'ambitionnait le bon
M. Angeli, il a atteint la fin qu'il se proposait, il a
travaille a la gloire de Dieu, au salut des ames par ses
opuscules, il a done fajt, sinon un chef-d'oeuvre, au
moins une bonne ceuvre,
Ce n'est pas la seule :il nous faut dire quelques
mots de celle du Bienhgureux Perboyre, qui est une
continuation de 1'oeuvre du frere G6nin en faveur des
Missions et que M. Angeli a rendue prospbre. On en
pourra juger par le bilan des trois dernieres annees
qui ont prce6d6 sa d6mission. Cette oeuvre a rapporte
en 1911, 65 ooo francs; en 19 12,

7

3ooo francs; en 191 3 ,

56 3oo francs.
Comme nous 1'avons annonc6 dans les Axnales,
M. Angeli donna sa d6mission de sous-assistant et de
directeur de I'ceuvre du Bienheureux Perboyre dans le
courant de 1915. Le bon Dieu avait permis que peu a
peu ses facult6s s'affaiblissent, que sa m6moire s'obscurcit; cependant M. Angeli restait toujours le bon
M. Angeli, i'hoMme aimable, aux pens6es surnaturelies, alors m~ime que la raison ne pouvait plus commander; mais le pli 6tait pris depuis longtemps, rien
ne pouvait changer sa nature confirmee dans la bont6~
11 s'en est alle vers Dieu, le 27 f6vrier 1916. Le
Tres Honor6 PNre, qui a pr6sid6 la conf6rence sur ses
vertus, a dit de lui : ( II a 6t6 un vrai et unedigne
enfantde saint Vincent: il a fait un bientrbs etendu. )
Quel meilleur 6loge que celui-la, venant de la bouche

du successeur de saint Vincent de Paul!
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LA GUERRE

VERDUN
Nous faisons un chapitre special sous ce titre, car Verdun
concentre 1'attention de tous nos coeurs, depuis le 21 fevrier,
et un grand nombre de confreres et de scurs y ont rempli
leur ministtre au milieu de dangers inouis.
M. Sarloutte ecrit le 2 mars :

Je n'ose vous parler des ivinements qui se passent
dans notre r6gion. Aucune des luttes et des batailles
auxquelles j'ai assist6 n'6gale celle-ci en intensit6 de
part et d'autre.
M. Rul ocrit le 14 mars a M. Villette, Superieur general :
MON TR•S HONORE

P

,RE,

Votre binddiction,s'il vous plait !
Je rentre des tranchees o j'ai laisse la moitie de
mon sac, mais pas la vie. Quand je dis c des tranch6es n, c'est une facon de parler, car le bombardement est si intense, que tout est presque nivele.
Vous serez peut-etre surpris qu'un brancardier de
corps vous parle aujourd'hui de tranchies et de batailles, apre. ne vous avoir jamais parle jusqu'ici que
de services d'arriere, services de sant6, ravitaillement,
exploitations agricoles.
C'est que l'attaque allemande a change bien des
choses; de nouveau, c'est la guerre: les deplacements,
les marches de jour et de nuit, dans la boue et la
neige, les nuits passees i la belle etoile, ou plut6t
passbes sous un ciel sans 6toiles et sillonn6 seulement
par la lueur des fus6es et des canons.
Il y a done six jours, nous refimes l'ordre de partir'
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en avant, pendant la nuit; les brancardiers divisionnaires n'6taient pas l•, les rigimentaires etaient 6puises; les brancardiers de corps, qui constituent une
sorte de reserve du personnel sanitaire, entrerent done
en action pour remplacer les premiers. A onze heures
du soir, nous 6tions sur le champ de bataille; sans
perdre une minute, on nous cnvoie aussit6t, et malgr6
les tirs de barrage de I'ennemi, a la relive des blesses.
Pendant trois nuits, et quelque peu pendant trois jours,
les 6quipes de brancardiers se succedent sans cesse des
lieux oit se donne I'assaut jusqu'a 4, 5 et 6 kilometres
A l'arriere; les chemins sont d6fonces, boueux, battus
sans cesse par 1'artillerie ennemie; c'est par la, cependant, qu'on voit defiler lentement, t piniblement
les quatre brancardiers charges de leur blesse. Plusieurs d'entre eux, dit-on, y ont laissI la vie; un certain nombre ont 6t6 blesses, mais pas parmi ceux
de ma formation. Personnellement, j'ai 6te plusieurs
fois couvert de terre et de boue par les obus qui
6clataient A droite et A gauche, mais je suis rentre

indemne.
Quelques obus lacrymogenes m'ont fait verser quelques larmes sur ces tristes lieux; ils ont en pen
d'effet. Le manque de ravitaillement etait plus sensible; nous n'avons eu, pendant un jour, que le biscuit
de reserve et le singe traditionnel, qu'on essayait de

manger dcrriere un mamelon plus ou moins protecteur.
J'avais les saintes huiles avec moi; A deux reprises,
j'ai pu exercer mon ministere pres des mourants.
Et maintenant, c'est le repos pour queiques instants,
I'avenir s'annonce terrible; puisse-t-il bient6t Stre
decisif.

Cyprien RUL,
Brancardier de corps.
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Un autre pretre-brancardier, M. Bousquet, a particip46
la
bataille et a kt6 6vacu6 dans un h6pital du Cher dans les
conditions suivantes, qu'il crit & M. Villette. Superieur ge-

ndral:
H6pital 5 bis, Sancerre (Cher), 15 mars 1916.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre binidiction, s'il vous plat !
Je n'ai pas 6t6 bless6, et je le regrette, non parce que

c'est tres bien port6, mais parce que j'y aurais va une
consecration de l'acte qoe j'ai fait en m'engageant. Je
ne sais pas si j'ai 6td utile, mais je sais que le sang
ainsi offert et repandu a une valeur d'expiation.
J'ai vu tomber autour de moi, en Champagne et a
Verdun, beaucoup de mes camarades; j'ai en la joie
d'assister le plus grand nombre pendant que les obus
continuaient de faire des victimes autour de nous. J'ai
couru dans d'autres circonstances des risques plus
serieux. Dicidement ma peau ne valait pas une balle
ni un inime eclat d'obus.
Mais ce dont je ne pouvais me douter et ce qui,
m'assure-t-on, a mon age 6tait inevitable, j'ai Wt6
vaincu par les fatigues et par les privations. Et pourtant, je portais pendant les quinze derniers jours
encore mon sac allegrement; nous faisions de longues
6tapes sous la pluie, dans la neige, et je tenais toujours.

Mais alertes depuis le to fevrier, nous ne sommes
arriv6s sous Verdun que le 22 au soir. Pendant ces
dou.e jours et les deux jours qui suivirent, notre temps
se passa. des marches et des contre-marches, obliges
quelquefois, a cinq heures du soir, d'aller, apres une
longue 6tape, a y on 8 kilometres du point ou nous
itions arrives et oh nous nous croyions seuls,"chercher
un cantonaement pour la nuit.
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C'6taient toujours des cantonnements de fortune,
magasins a fourrage, granges on greniers aux toits
creves, aux murs ecroules, aux portes absentes, oi le
vent circulait avec une libertA deconcertante. II en est
r6sult6 pour moi une fatigue qui . chaque halte me
laissait plus 6puise. A Deuxnouds, j'eus 1'impression
trbs nette que je serais peut-etre condamn i m'arr&ter.
Si encore j'avais pu passer une nuit au chaud, dans un
lit ou sous un toit abrit6! A.Ancemont, Adeux de mes
confreres allbrent au presbytere prier le cure de me
donner asile. J'allai le voir a mon tour. Je trouvai
porte ouverte. Mais au moment meme ou j'etais a la
cure, deux obus de 33, autrichiens, tomberent a l'entrie
de notre cantonnement, frappant grievement trois bran-.
cardiers et blessant a mort un de nos pretres.
J'accourus; ceux-la aussi, je pus les assister, et ne
les quittai, deux heures plus tard, qu'au moment oui les
autos d'ambulance les emporterent a Senoncourt.
L'effort que j'avais fait, agissant en reactif, je me crus
vraiment gu6ri. Mais le cantonnement n'6tant pas sir
(la veille, les brancardiers du 2* corps y avaient en
trois tu6s et six blesses), nous dfimes dans la nuit en
chercher un autre. La fievre me ressaisit et ne me quitta
plus. Apres avoir traverse la Meuse a Dieue, nous
remontAmes sur Belrupt et sur Bras, notre division nous
ayant pr6cedes a Louvemont.
Les ordres d'ailleurs arrivaient contradictoires. On
ignorait oh 6taient les postes de secours que nous
devions occuper. On nous laissa ainsi dans l'inaction
le soir du 24 et le matin du 25. Aucune mesure n'avait
6t6 prise pour nous abriter. Nous 6tions camp6s .
mi-c6te, a d6couvert. J'avais trouve6
flanc de colline
une sorte d'excavation peu profonde oi je me r6fugiai
la nuit pour me garantir de la neige. J'etais 1U le 25
vers neuf heures, quand une pluie d'obus s'abattit sur
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le point que nous occupions, tuant trois brancardiers et
en blessant quinze. II nous semblait revivre les jours de
Champagne, oh le groupe avait eti d6cime. Nous relevions les derniers bless6s, contenant mal nos larmes,
quand un avis nous arriva du quartier general, oi se
trouvait notre chef de groupe. Nous apprenions que
notre division 6tait de nouveau aneantie et que nous
devenions inutiles.
Je recus en meme temps la permission de partir.
J'h6sitais, malgre la fatigue extreme et malgre les
conseils de mes amis, quand on me remit un bulletin
r6gulier d'evacuation. Je n'avais gu'a obeir.
Mais je ne saurais vous dire, mon Pare, ce que
j'4prouvai alors. II me sembla que le bon Dieu ne
voulait plus de ma bonne volonte. M'en aller quand
tant d'autres allaient se d6voqer et s'exposer encore!
Une immense desolation s'empara de moi, et quand,
une heure plus tard, parvenu sur une des crates qui
dominent Verdun, je m'arretai- songeant A tous les
incidents des derniers jours, aux camarades disparus,
A notre vaillante division anbantie, le coeur creva et je
pleurai longuement, tristement.
Et tout A coup je sentis mes forces m'abandonner
comme si un poids inorme etait tomb6 sur mes 6paules.
La nuit approchait, le ciel etait gris, morne; la terre
toute blanche sons l'amoncellement des neiges tomb.es. Je me voyais seul, je me sentais faible, tout
mon cerveau se brouilla, ma volonte ne reussissant
plus A s'orienter; et je m'en allai sans savoir oi,
pouss6 par cet instinct qui guide la bete bless6e et
lui fait chercher un gite. J'ai le souvenir vague
d'avoir mont6 pendant de longues heures A travers la
neige, puis dans Verdun, oi les 38o tombaient par
rafales. Quatre fois je m'6garai; des soldats qui
passaient rapidement, rasant les murs, me remettaient
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sur ma route. Enfin, j'arrivai a l'h6pital d'6vacuation.
De l1, il me fallut faire encore 6 kilometres,et ce n'est
que le lendemain, apres une nuit pass6e a grelotter de
froid et de fievre que je partis avec le premier convoi.
J'ai trouv6 ici bon accueil et des soins intelligents.
La faiLlesse est extreme, mais on me promet que les
forces reviendront. Du front, j'ai d6ja recu des lettres.
On espere que je retournerai au groupe; c'est mon
d6sir aussi. Tant qu'il y aura encore occasion de se
d6vouer, d'aider ces ames a souffrir et a se sacrifier,
je veux en etre et j'espere que le bon Dieu me donnera
encore cette joie.
Priez pour moi, mon PNre, et pardonnez-moi, apres
mon long silence, cette lettre si longue par laquelle
j'ai voulu r6pondre avec d6tails aux questions que vous
me posiez. Je regrette de vous avoir cause des inqui6tudes que mon 6tat ne justifiait pas.
Je demeure, en l'amour de Notre-Seigneur, votre
enfant tres humble.
J.-B. BOUSQUETM. Gounot ecrit le 25 mars que la ville est en feu depuis
plusieurs jours et qu'elle est bombardee sans reliche.

Parmi les clercs qui ddfendent Verdun, un est mort,le frere
Turcas; un autre a edt

bless6, Ie frere Gimalac; d'autres

continnent a y souffrir: ce sont les freres Wentzler, Tournebise
Maillard, Sonla, Poiron, IVintzenrieth, Fleche.

Disons quelques mots du cher et regrette defant. Le bon
Dieu semble avoir une predilection particuliire pour orner
son paradis de gloire avec les plus belles fleurs de la terre.
]eapz-Marie Turcas naquit ie

so

octobre 1895 & Vitri dans

le diocese de Rennes;il fit ses etudes secondaires a Wernouth;
lorsqu'il quitta cette Ecole apostolique, son digne suparieur
disait de lui qu'il avait une piet6 6difiante et solide, une
ardeur sans reliche pour le travail, une intelligence claire et
penktrante, un bon jugement, un caractere bon, epanoui,
genereux, un peu timide et M. Dillies rdsumaxt toutes ses
notes par cette observation : C'est un coeur exccllent, une
riche nature, un jeune homme d'avenir.
Ii entra au s6minaire interne, le 22 septembre toxg, a Paris

-341et il fut appeI6 A d6fendre la patrie lorsque sa classe fut
convoqude. Notts avons peu de details sur cette periode de.sa
vie. Nous citerons seulement un fragment d'une lettre qu'il

ecrivait

a M. Kieffer le 2 janvier 1916 :

Nous sommes maintenant install6s dans un bon petit
coin de Lorraine, tout pros de Nancy. J'ai la messe et
la communion quotidiennes comme toujours, sauf de
rares exceptions.
Bonne, heureuse et sainte ann6e 1916. Que la
volonte du bon Dieu se fasse en cette annie sur la
terre com'me au ciel! Que toute la cr6ation rende gloire
A la beaut6 supreme, a la sagesse, ala toute-puissance,
a la saintet6 de notre Dieu et que nous soyons des
premiers dans ce magnifique concert.
Je ne sais ce que cette ann6e 1916 me r6serve.
Demandez A Dieu que je sois toujours pr&t a accomplir la volonte divine sur moi, que j'accepte toutes les
souffrances qu'il m'enverra, que je supporte meme la
mort courageusement, s'il le juge A propos.
Sign6 : Jean-Marie TURCAS,
Pauwre fetit zouave du bon Dieu et de la France.
La mort qu'il demandait de supporter courageusement, si
telle etait la volontd de Dieu, il 1'a rencontree sur Ie champ
de bataille de Verdun. Voici quelques d6tails qui ont &t6 communiques a Mme Turcas, sa mere, par M. Alfred Prudhomme,
frere convers de 1'Assomption.
Saint-Denis, le 9 awril 1916.

MADAME,

C'est un devoir pour moi de repondre A I'invitation
qu'on m'a faite de vous donner quelques d6tails sur
les derniers jours de notre cher M. Turcas.
Je le fais avec d'autant plus de plaisir que j'ttais mi
peu ami avec votre cher fils et que j'ai &t profond6ment pein6 d'apprendre sa mort.
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C'est en novembre I915 que je fis connaissance avecM. Turcas alors qu'il remplissait les fonctions d'adjudant de bataillon au 9*zouaves.
Nous avons pass6 l'hiver dernier ensemble dans
les tranch6es de Champagne oh nous avons endure des
souffrances incroyables pour ceux qui n'ont pas exp6riment6 la vie des tranchees.
Ses fonctions ne lui permettaient pas de s'absenter
tous les jours, comme je pouvais le faire moi-meme,
pour assister a la messe; mais il avait cependant le
bonheur de recevoir son Dieu presque tous les jours
grAce au d6vouement de M. l'abb6 Bridet qui faisait
un kilomitre aller retour, souvent avec de la boue
jusqu'aux genoux, pour lui apporter la communion en
premiere ligne.
Le 15 d6cembre, nous quittions les tranch6es de
Champagne pour aller au repos a Valmy, puis A SainteLivibre et enfin a Neuve-Maison, oui nous restAmes un
mois.
C'est pendant ces derniers temps, je crois, que
M. Turcas fut nomm6 caporal-fourrier a ma compagnie.
A partir de ce moment, j'eus le bonheur de voir
souvent notre cher d6funt, car les pretres et les religieux se recherchent toujours A I'arm6e. II avait plus
de temps libre et venait tous les jours assister A la
messe a l'6glise. Le soir, il venait souvent a une petite
reunion de militaires que nous avions organisee dans
une salle de patronage.
Ensuite nous quittames Neuve-Maison pour venir a
Charmes, oiu nous restimes encore un mois. LA, j'appris
davantage A connaitre sa belle Ame, car nous nous rendimes un service de charit6 inappr6ciable qui n'eut
d'autres t6moins que les anges.
Le 20 fevrier, nous partions subitement pour une
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destination inconnue. Le 24 f6vrier, nous arrivions
sur la ligne de feu au nord de Verdun. Nous passames
la nuit dehors dans la neige et c'6tait pour nous le
commencement d'un douloureux calvaire.
Le 25, vers les trois heures du soir, nous arrivions en
premibre ligne. Deja mon bataillon avait eu 25 hommes
hors de combat, dont Io tubs et 15 blesses.
La compagnie s'engagea dans un ravin boise Al'ouest
du bois des Caures. On nous fit prendre position sur
une crete au dela du ravin que nous avions traverse.
II fallut se coucher avec le sac an dos, A plat ventre
dans la neige et attendre ainsi de longues heures.
C'6taient des heures de souffrances et d'angoisses indicibles, car, A notre grand 6tonnement, nous remarquions qu'il n'y avait pas ou presque pas de tranchees,
qu'il n'y avait plus aucune troupe dans le secteur que
nous occupions et que nous n'avions pas de liaison
avec notre gauche, les troupes pr6cedentes ayant 6t6
faites prisonnieres. En outre, nous 6tions partis sans
pain, sans vivres de reserve, sans fils et appareils t6lephoniques. Nous etions arrosis d'obus. Alors il fallut
reculer de quelque 5o mitres et se coucher de nouveau
dans la neige. Ce qui ajoutait du sinistre a notre situation, c'est qu'on sentait les Boches tout pres de nous,
sans savoir au juste oit ils 6taient. Nouvel arrosage
d'obus.
"Trois hommes furent blesses grievement par un
seul. Alors il fallut d6valer toute la crete et venir
prendre une autre position a 4oo metres en arrirre de
la premiere.
Tout ce que je viens de vous raconter en dernier se
passait dans la nuit du 25 au 26. En dehors du service
des blesses, je me tenais A peu pres toujours A c6t6
de M. Turcas. Nous 6tions A demi morts de froid et
n'ayant rien mange depuis 1'avant-veille.
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o Mon cher Prud'homme, me disait-il, je crois que
pour demain matin nous allons etre cernbs ici et que
nous allons etre tous tu6s ou massacres; nous sommes
vraiment. dans une triste situation; je crois que nous
pouvons faire Ie sacrifice de notre vie. u
Enfin, nous vimes apparaitre le jour et, a notre
6tonnement, nous n'6tions pas cernes.
La joum6e s'annoncait radieuse. Le soleil faisait
fondre la neige et r6chauffait nos pauvres corps glaces.
On 6tait loin de s'attendre a ce qui allait nous arriver.
Voiia que vers neuf heures, nous voyons les Boches
devaler en courant une grande crete a 5oo metres.
devant nous. Ils etaient serr6s comme un troupeau de
moutons. On se dit: a Ca y est; ils vont attaquer! n Et,
en effet, vers douze heures, ils attaquaient, mais je
n'enitais plus le timoin, carj'avais 6t, bless6 et 4vacue
peut-etre une heure avant. Pour m'enfuir, je dus subir
un marmitage effroyablement intense et ce n'est que providentiellement que je suis sorti de cet enfer, puisque
sur une quinzaine de bless6s que nous 6tions en partant
du bois des Caures, je suis arriv6 seul a Verdun.
Ce que je vous raconte A present de M. Turcas, ce
sont des details que j'ai appris par des camarades.
Au moment de I'attaque des Boches, ma compagnie,
qui formait l'extreme-gauche, fit un c face i gauche s,
en se repliant sur la lisiere du bois des Caures. C'est
dans ce bois que M. Turcas fut frappe en portant un.
ordre, parait-il. II recut une balle dans le ventre. Un
de mes amis, un frere convers Jesuite, se portant a son
secours, fut crible de balles par une mitrailleuse; un
autre fut projete par une marmite.
Je regrette de n'avoir pas et6 l : je me serais exposaussipourlesecourir, car, entrereligieux,ons'aime bien.
Je ne puis vous donner d'autres dbtails, mais enfin,
j'ai fait mon possible pour &tre utile.
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Le bon Dieu vous a demande un douloureux sacrifice,
mais la pensde que votre cher fils est mort en bon religieux et en bon Francais doit vous remplir de consolation.

yeuillez recevoir, Madame, l'assurance de ma religieuse sympathie.
Alfred PRUD'HOMME
Frere convers de lAssomlption,

Brancardier au i" zouave de marche.
Comme nous 1'avons dit plus haut, le frere Louis Gimalac
a ete bless a.Verdun. Voici dans quelles circonstances, comme
il le raconte lui-meme dans une lettre a M. Kieffer, directeur

da siminaire interne.
Vichy, le i5 mars xg96.
MONSIEUR LE DIREGTEUR,

La grdce de Note-Seigneur soil avec nous four jamaist
Je suis rest6 quatre jours devant le fort de Douaumont. Les deux premiers jours ont 6tW tranquilles tout
a fait. On en a profit6 pour creuser notre tranchbe.
Mais le 7 vers les dix heures, la petite seance a commence, des marmites en nombre incalculable!... c'6tait
infernal! ttant sergent grenadier, j'itais installe audessus d'une redoute, et l'on y veillait bien, car on
craignait une attaque allemande. Grace A Dieu, personne n'a &t6touche.
C'est le 8 an matin que I'artillerie ennemie a crach&
tant et plus et, vers midi, ils ont attaque. Is ont reussi
a percer une compagnie qui s'est rendue. Ils ont'
p6nttr6 dans un petit bois; mais trois sections de ma
compagnie qui se trouvait un pen en arri&re, les ont
arretes et obliges de rebrousser chemin. Ma compagnie
a subi de grandes pertes, a cause d'une mitrailleuse
qui Pa prise en enfilade. Je compte au moins la moiti6
mise hors de combat, sans exagerer.
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Au soir, il fallait organiser un barrage dans le bout
de la tranchie occupbe par la compagnie faite prisonnitre et o6h taient les Allemands; on les entendait
travailler. On se met a l'ceuvre, quand, tout A coup, un
Allemand.ayant entendu le bruit que nous faisons,
s'approche lui aussi, et nous lance une grenade qui
m'a bless6 en trois endroits : I'ceil, a la michoire et
au c6te droit du thorax.
Je suis heureux de ces gouttes de sang qui ont coulA
pour notre chere France. Je n'ai pas eu un seul moment
de trouble ou de d6sarroi. Je me sentais si fort entre
les bras de Dieu et bien plac6 sur le caeur de la sainte
Vierge, et sous la protection de la petite socur Therese
de 1'Enfant-J6sus.
GIMALAC.
Notre cher frere Gimalac a 6et6 vacud dans un h6pital de
Vichy. I1 6crivait le z5 mars:

L'6clat de grenade que j'avais au-dessus de I'ceil est
extrait, et la blessure ne tardera pas A se fermer; mais
celui que j'ai au thorax droit ne sera enleve qu'apris
etre passe a la radiographie. II me gene assez pour
paralyser en partie les mouvements de ma main droite.
Le 21 mtars, le frire Gimalac 6crit:

La blessure au-dessus de l'eil est presquecicatris6e...

Le major ne me la panse plus... Maisil n'a pu retrouver
l'6clat du thorax: cet 6clat, apparent quand je suis
arrive ici, a fuse, gliss6, on ne sait oil? .. Je le sens

encore, quoique la douleur soit moins vive qu'aux premiers jours... Demain, je passe a la radiographie et
il faudra bien que le bout de 'fer nous indique sa
nouvelle ( cagna n... D'ailleurs, je ne tiens pas i con-

server sous ma peau de souvenirs de guerre!... Ma
sant6 est excellente.
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Enfin, le 29 mars, il annonce que'le major l'a catalogue
parmi ceux qui doivent etre les premiers gueris; il pense
cependant que son depart sera un peu retardd, car sa petite
plaie au thorax ne veut pas se boucher et suppure toujours
un peu; mais, dit-il en finissant, vous savez, quoiqu'il arrive
je suis toujours pr6t A accomplir la volonte de Dieu.
C'est ce meme sentiment ainsi que celui d'une grande confiance en Dieu qui se manifeste dans toutes les lettres venues
de Verdun. Nous n'en citerons qu'un exemple: lefrere Hieyte
a eu la croix de guerre; on le fElicitait de ce qu'il avait accompli
son devoir au p6ril de sa vie; il estime que jamais sa vie n'a
6td tant en securiti, puisqu'il Favait remise aux soins de la
divine Providence.
Saint Vincent ne peut se disinteresser d! ses enfants qui
sont a yerdun, lui qui pendant sa vie s'est tant occupe de sou-

lager les miseres de cette ville. Nous savons par les historiens
de notre bienheureux Pere qu'il envoya des Missionnaires k
Verdun, et les registres de l'h6tel de ville, a la date du 21 janvier 164o, ont consigne cette resolution : a Sera 6crit a M. Vin-

cent, g6neral des Pretres de la Mission, k ce qu'il veuille
continuer les charitis et distributions d'aum6nes qu'il a commencees en ces quartiers, b l'avantage et consolation du public
et I'-ssurer sous remerciements du fruit qu'apporte sa pieuse
entreprise en ces frontieres. n» Verdun n'a jamais oublie de
tels services. Lors du r6tablissement du culte, M. Martin,
prieur de l'abbaye de Saint-Paul, a fait consacrer un autel a
saint Vincent, dans la cathedrale, en souvenir de tous les bienfaits qu'il avait prodiguds a Verdun. ) (Maynard, IV, p. 109,
note i, idition 1886.) Les Filles de la Chariti ont eu leur part d'6preuves dans
cette region de Verdun. Mgr Ginisty, eveque du diocese, nous
a raconte dans une conference faite i Paris les angoisses, les
horreurs des journees de fin fdvrier et de commencement de
mars et il nous a dit le devouement des sceurs qui sont restees
quelque temps dans la ville martyre, ajoutant qu'il a fallu,
surtout les derniers jours, un courage surhumain.

C'est le 4 juin 1915 que le premier obus de 38o est
tomb6 sur la ville; ce jour-la, Verdun en a requ vingtquatre; un seul de ces obus a d6truit six maisons. Le
second bombardement eut lieu le I" octobre 1915. Le

troisieme commenqa le zI f6vrier 1916. La veille,
calme absolu, mauvais sympt6me.
Le 21, vers huit heures et demie, un coup effroyable

-

348 -

suivi de deux autres, c'est le signal. Verdun va devenir
un nid d'obus. On se refugie dans les caves, dans la
citadelle. On pensait que cela allait cesser et cela dura
des jours et dure encore. La pauvre ville est la proie
des obus incendiaires. Mgr Ginisty nous cite un trait
curieux : une dame 6tait morte pen avant le bombardement et elle avait 16gua sa maison a tel de ses parents a condition qu'il n'y logerait jamais ni pr&tre
ni religieax; ce fat la premiere maison aniantie.
Mgr Ginisty a fait broder un drapeau du Sacr6-Caeur
chez les sturs de Saint-Vincent-de-Paul et il a promis
de le porter solennellement dans la cath6drale de
Strasbourg redevenue franqaise. L'exode des 6vacues
fut un spectacle lamentable; plusieurs perdirent la tkte,
une femme voulait se noyer, quelques-uns ne voulaient
pas partir, d'autres cherchaient deux heures pour savoir
que prendre et finalementn'emportaient rien. Lejeudi 24
fat une journee de calme relatif, Monseigneur fit la
visite des communautes religieuses logees pour la plupart dans des caves. A sept heures et demie du soir, un
obus tombe suivi de soixante-dix-neuf autres de 38o et
de 420, pesant I ooo kilos chacun; cela dura jusqu'a

quatre heures du matin, vendredi 25. Monseigneur
c6l6bra la messe dans une galerie de la citadelle, devant
les sceurs des h6pitaux; ce fut la dernimre messe qu'il
cel~bra a Verdun; on avait de mauvaises nouvelles, les
Allemands avancaient, ils 6taient a Bras; s'ils avaient
continue, c'6tait un d6sastre; mais le general Castelnau
arriva avec le g6neral Petain et le 20' corps et leur
presence r6tablit les affaires. Dans la matinee du 25,
on forca la population civile 6evacuer Verdun. Depuis.
cette epoque, Monseigneur constate que les seurs de

Saint-Vincent-de-Paul avec celles de Saint-Charles de
Nancy ont secouru, dans tous les lieux oiuils sont, les
pauvres refugies de Verdun.
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Nos swcurs de Clermont-en-A gonte ont ressenti le contrecoup de cette terrible bataille. On en jugera par les lettres
suivantes de la soeur Rosnet i la Mare Maurice, Superieure

g~nerale.
Le a mazs x196.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Votre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Avez-vous recu ma carte oi je vous-disais : t Priez
pour nous. n En vous 1'icrivant nous pressentions le
danger. Ce danger s'est manifeste hier par quelques
obus tires sur la gare. Clermont est le centre du ravitaillement pour tout le secteur, I'ennemi le sait et voulant emp&cher les munitions d'arriver A Verdun, il
cherche . couper la voie un pen sur tout le parcours.
II n'y a plus rien A bombarder ici, ce n'est done pas,
d'apres I'avis des chefs, la ville qu'ils visent, mais bien

la voie ferr6e.
La voie ferree coupee, nos bless6s rfe pourraient
plus etre evacu6s, ni sur Chilons ni sur Bar-le-Duc.
De la, necessite de les envoyer plus loin avec 1'ambulance. Is sont partis tous cette nuit en autos sanitaires
pour Froidos, tout pres du P. Duthoit. C'est 1a que
nos majors vont fonctionner.
Si vous aviez vu ce depart! Nos lits vides le matin
venaient de se remplir des bless6sde Verdun qui nous
arrivent depuis dix jours sans interruption. On allait
les op6rer la nuit, lorsqu'a neuf heures du soir ordre
est donn6 de les embarquer. Et il faut rhabiller ces
pauvres membres d6chiquetis, saignants, des bless6s
avec 41 de temperature. On ne nous laisse que septmorts
et deux mourants. Mon coeur saigne ! !
A onze heures et demie, cette nuit, arrive le sousprefet demandant au maire, A trois hommes de bonne
volonti et aux sceurs de rester; toute la population
civile doit stre 6vacuee ce matin.

L'6l1ment militaire reste toujours, bien entendu. Les
brancardiers de 1'6tat-major de division, qui restent
6galement, comptent sur une chapelle, les trois quarts
soat pretres.
De sorte que, en face du d6sir exprim6 par l'autorit6
civile, en face du culte a assurer pour nos militaires,
l'gglise n'existant plus, en face aussi des victimes que
peuvent faire les obus igards hors de la gare, je crois
de mon devoir de rester a mon poste.
Priez bien pour nous; je ne sais quand je pourrai
vous 6crire ou plut6t vous faire parvenir une lettre.
Je tacherai de trouver une occasion. En attendant, je
vous assure de notre plus filial souvenir, d'une bonne

part dans nos souffrances et du plus entier d6vouement avec lequel j'ai l'honneur d'etre,
Sceur Gabrielle ROSNET.
Le

za

mars x9x6.

... La gare bombard6e empechait 1'6vacuation journaliire de nombreux blesses (six cents environ) qui
passaient dans la maison et son annexe en douze
heures; des que l'arm6e ne vidait pas Clermont des
1e6ments militaires qui s'y trouvaient, c'est que le
danger qui menaqait la gare ne les visait pas encore
et que le feu n'etait pas aux poudres. Se ressaisir et
garder son sang-froid, puis etudier la situation, c'6tait
ce qui s'imposait.
... Sous la pluie, la neige, dans la boue, les hommes
demolissaient le soir ce que d'autres avaient construit
le matin, et ce n'estque le cinquiemejour que le poste
fixe de notre ambulance a tit donn6 h Froidos. Hier,
I mars seulement, elle a recommenc6 a fonctionner.
L'etat-major du corps d'arm6e, heureux de notre
attitude et du d6vouement qui nous a fait rester sous
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le feu pour donner nos soins et un asile aux soldats
que les obus pouvaient blesser, nous demande en grace
aujourd'hui de laisser une soeur a cette fin a I'h6pital
et de reprendre a deur notre tiche au chevet des chers
blesses dans notre meme ambulance 3/5 qui nous
reclame.
Je leur ai demand6 quelques jours pour prendre
conseil. Et ce conseil, ma Tres Honoree Mere, je
l'attends de vous.
Depuis deux jours, nos voisins nous laissert la paix.
Pourquoi? Jel'ignore. Du i- mars aun o, nous avons&et
arrosis d'obus. oS autrichiens. Dans une seule soir6e ils
nous en ont envoyd quatre-vingt-cinq. Et tout ce vacarme
et toute cette poudre et tous ces. eclats n'ont fait de
mal a personne. Ce sont les deux gares qu'ils visaient.
Le 9, ils se sont acharn6s apres celle qui a ete construite pendant la guerre. Entre les deux se trouvait la
maison des brancardiers divisionnaires; deux obus en
cinq minutes la mettaient par terre. Les hommes et
les neuf officiers qui s'y trouvaient n'ont rien eu, sinon
l'officier gestionnaire qui a eu une 6gratignure a la
tete, par eclat de vitre.
Ils sont arrives chez nous couverts de terre, de plktre,
et je leur ai ouvert notre maison, oa ils logent depuis
dans deux salles ; nous avons 6tabli aussi un poste de
secours pour les blesses de la ville. Dimanche, six
avions venant r6gler le tir allemand ont lance des
bombes. Une d'elles a, h6las! tue deux soldats et bless6
six autres qu'on nous a amenes. Nous les avons gard6s
six heures, pans6s, rechauffes puis -vacu6s. Le lendemain, c'6tait un accident de chemin de fer qui nous
valait deux bless6s, un soldat les deux jambes 6cras6es
sous un camion. Ce matin, deux employ6s du chemin
de fer blesses dans un tamponnement.
Mais tous ces chers petits sont 6vacues dans la
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journee. Deux autres salles servent pour passer la
visite des malades des cantonnements.
Les eclats d'obus volaient un pen partout et nous
ont cass6 quelques tuiles, mais... c'est tout.
Le ravitaillement a pu continuer sans jamais s'arreter
et sous les obus, les centaines de camions et les milliers
de soldats les chargeant n'ont rien eu.
Que la Providence est bonne! 11 aurait fallu aller
bien plus loin pour chercher les munitions pour Verdun
et celapressait fort, tant la lutte est acharn6e. Si vous
entendiez ces roulements ininterrompus de canon, le
jour, la nuit. Dans notre secteur, qui touche de tres
pros le champ de bataille, 1'ennemi fait rage aussi, et
tous ces bruits forindables melis, crois-s, joints a
ceux qui nous visent directement donnent une impression ind6finissable de l'enfer.
Enfin,pourle quart d'heure, nous sommestranquilles.
L'arm6eet leservice desante me pressent. J'attends
done avec impatience votre d6cision.
Nous avons profitt de ces quelques jours pour mettre
del'ordre partout et faire trois jours de bonne retraite.
Si vous saviez quelle peine est la n6tre depuis que
nous n'avons plus nos chers petits. Voir tous ces lits
vides et penser qu'allant plus loin la mortalite est plus
grande, fait mon tourment.
Enfin, nous allons les reprendre et, de nouveau, h
pr6sent que tout est installe, les gros blesses de Verdun
vont revenir a notre ambulance 3/5.
J'ai oubli6 de vous dire que, depuis le d6but de la
guerre, M. le Maire loge dans l'hopital et occupe
deux pieces a l'entr6e de la maison, quartier des
blesses. 11 est rest&.
En attendant votre chere lettre, je vous reste bien
unie au pied de la croix en pr6parant mon Ame a la
Renovation.
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Je demande a tous les chers soldats qui sont morts
ici, bien pr6pares, de m'aider -i bien orner le jardin
du divin tpoux et, ce jour-la, je les mettrai tous autour
de l'hostie, comme autant de fleuss cueillies dans la
souffrance, la fatigue, la privation de sommeil pour
embaumer 'h6te divin.
J'ai I'honneur d'etre, ma Trbs Honorte Mere, votre
tres humble et tres obiissante fille.
Soeur Gabrielle ROSNET.
P. S. - J'oubliais de vous dire que nous avons,
chaque matin, dix i douze messes a la chapelleet tous
les soirs le salut. Ces jours passes, nous nous inclinions
sous l'hostie binissante au son de la clochette, que
dominait de sa grosse voix le canon meurtrier.
La mnme ecrivait quelques jours plus tard :

« ... L'ennemi, qui, pendant plusieurs jours, s'6tait

tenu tranquille, a recommence de bombarder Clermont,
et comme le quartier Communaut6 se trouve dans la
direction du point qu'ils visent, nous avons recu deux
obus qui ont reduit douze pieces a neant. Planchers,
plafonds, meubles, tout est en miettes. C'est pourtant
le jour de saint Gabriel, mon patron, que les Allemandsm'ont fait ce beau travail. C'est une f&te carillonn&e, n'est-ce pas ? J'itais aupres de nos blesses
depuis le 16 et me disposals, le 18 an soir, A partir
pour Clermont afn d'y passer la nuit et voir a tout. A
une heure de l'apres-midi, je ne pouvais chasser l'angoisse qui m'6treignait depuis le matin. Angoisse que
je mettais sur le compte de la fatigue, de la preoccupation. Avisant un automobiliste revenant de conduire
des blesses a Sainte-Menehould: a Est-ce qu'on tire
sur Clermont? - Oh ! mais oui, votre maison doit
Atre touch6e, parce que j'ai vu, en passant, des poutres
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et des debris de croisees sur le trottoir. )a Vite, je
cherche le chef, lui demande de partir par le premier
convoi de blesses. II y avait du danger pour ceux que
j'avais laiss6s lA-bas, je devais m'y rendre sur-le-champ.
Une demi-heure plus tard, je descendais en face la
chapelle. J'y entre, elle est intacte: merci,omon Diea!
Je longe par lacourle grand batiment neuf de 1'h6pital.
Intact aussi! J'arrive dans le quartier Communaut6. A
ce moment, un sifflement, un iclatement... un obus
vient de tomber dans le jardin. Je me mets contre le
mur, entre deux croisees beantes; les clats volent de
tous c6t6s, et, tandis que je les suis de 1'ceil, tout en
cherchant moi-m&me a me rendre compte des d6gits
qui m'entourent, je m'6tonne de ne voir personne et je
me dis : Y a-t-il des victimes dans les decombres ?
J'appelle. Personne ne r6pond. On doit 6tre Ala cave.
J'y vais et trouve en effet tout mon monde en bon 6tat
et au complet.
Nous attendons que ces messieurs se taisent et,
aidees des brancardiers divisionnaires, nous remplissons quarante sacs de linge et v6tements pour les.
blesses. Plusieurs armoires sont 6ventries; il faut
retirer les pieces de sous le platre, les pierres et les
poutres, tout en prenant garde a ne pas mettre le pied
dans le vide.
Apres le linge, nous allons aux provisions : conserves, biscuits, etc..., puis il faut vider la cave. Les.
caisses se remplissent des bouteilles de via vieux que
j'avais achetees pour mes petits aux ,migrbs de Clermont, dont les caves n'avaient pas souffert du fe».
Quatre camious autos, mis gracieusement a ma disposition par l'arm6e, sont remplis, et, grises de poussiere
et de platre, nous repartons pour Froidos, ne laissant
a la maison qu'un vieux domestique qui me demande
en grace de rester pour veiller et cultiver le jardin.
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Nous avons d-, pendant cette soiree, interrompre
plusieurs fois notre besogne pour laisser passer le feu
des obus ennemis.
Le lendemain, je retourne dans ma pauvre maison
pour demander qu'on y installe un gendarme de garde,
afin d'6viter le pillage. Puis je fais barricader portes
et fen&tres, on plut6t volets existant encore.
Je fis charger les nombreux- oreillers de I'h6pital
dans un camion. Nos chers petits trouveront cela si
doux et si reposant ?
N'oublions pas que je suis aussi fermiire. Les aeufs
frais sont si bons pour les amputis. Pour avoir les ceufs,
emportons les poules et les cannes. Et muniesde ficelles
nous attachons les pattes de mes quarante-deux
volailles. Puis nous glissons les lapins dans des
caisses.
Assez pour ce soir, les obus recommencent a siffler
et a tomber tout pres. Demain, nous viendrons chercher
le reste. Et ce reste ne se laissera pas prendre sans
peine. Devinez, ma Tres Honoree Mre ?... Je vous

tire d'embarras. J'ai au fond du jardin un joli chalet
adoss6 A un mur defeuillage. Pas decave, cinq pieces
au rez-de-chauss6e, pas de grenier. C'est dans cette
villa que logent sept beaux pores. Je me trompe, je
n'en trouve plus que six; un 6clat d'obus a tue le plus
gros hier soir.
La premiere semaine de mars, je m'ktais d6barrassee
de mes six vaches, vendues A l'intendance et dont le
prix a 6t6 vers6 dans la caisse de l'h6pital. Le bien
des pauvres et le bien des blesses 6taient ainsi sauvegardks dans la mesure du possible.
J'avais aussi, a ce moment-li, pouvant et devant
m'attendre a tout, embarqu &aBar-le-Duc dans douze
malles on caisses tout le linge neuf des vieillards et
beaucoup de linge de la Communaut6. Je n'ai garde
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pour nous que le n6cessaire comme linge de corps.
Quant au linge de costume, je ne sais comment nous
allons faire pour le raccommoder, laver et repasser.
Non seulement nous n'avons pas le temps, mais nous
ne sommes pas ciez nous, et nous n'avons rien sous la
main.
Aussi, ma Tres Honor6e Mere, je vous demande ce
qu'il faut faire si vous ne voulez pas que nous allions
en bonnet de nuit ? ce qui, par la pluie, serait tres
pratique entre parentheses, mais pas tres a l'usage.
Et comment sommes-nous a Froidos ? J'attendais
cette question. Froidos est un petit village dont notre
v6ner6 P. Duthoit a di vous parler, puisque c'est dans
son cimetiere qu'il venait enterrer ses bons petits
braves. Une bonne vieille du pays me disait ces jours
passs : t Comme il priait bien, le bon P&re; quand il
disait le e vous salue, ii devaitvoir la sainte Vierge... n
A Froidos, il existait depuis le debut de la guerre
un h6pital de contagieux occupant la maison principale et les d6pendances d'une propriet6 bourgeoise
situ6e au milieu d'un grand parc, si je puis apeler
pare une immense prairie coupee par une belle allee
de platanes.
Quand notre ambulance 3/5 a quitt6 Clermont sous
les obus, elle a err6 cinq jours avant de dresser ses
tentes i Froidos. Enfin, les travaux d'installation ont
commence, et cet immense parc est couvert de baraques
et de tentes. Les baraques renferment trente a quarante lits, quelques-unes n'en ont que dix.
Les tentes contiennent vingt-huit a trente lits. L'une
d'elles comprend : salle de st 6 rilisation, salle d'op6rations et salle de pansements. A c6t6, une tente oh se
fait le triage a mesure que les voitures amenent les
blesses. Une autre oii on met les bles's pans6s qui
peuvent partir par les autos d'6vacuation.

Figurez-vous done une allee tres longue toujours
sillonnee d'autos. De chaque c6te, A 2 metres environ
de l'allee, les baraques tres bien faites et tres confortables. Neuf de quarante lits et quatre de dix lits.
Derriire les baraques, six tentes de trente lits. Et on
construit toujours. C'est un vrai village. On va d'une
baraque a l'autre et d'une tente a I'autre sur des trottoirs en rondins. Ce sont des branches de la grosseur
du poignet, 70 centimetres de long clou6es aux deux
bouts sur des traverses. Systeme tres pratique pour
avoir moins de boue, mais sur lequel on glisse facilement quand les chaussures ne sont pas ferries. Enfin,
c'est le village aux trottoirs glissants, s'ils ne sont pas
roulants.
II nous passe en moyenne quatre a. cinq cents blesses
par jour. Nous en avons eu jusqu'd cinq cent quatrevingts. Tous ceux qui n'ont pas besoin d'etre operes
sont pans6s et 6vacu6s; les autres sont couch6s. Tout
est toujours plein, bien que les oper6s soient evacu6s
tres vite. Vous voyez d'ici la besogne: cinq cent
quatre-vingts op6res! il y a de quoi se d6penser et se
d6vouer. Que d'Ames A sauver, car il y a de si gros
blesses, perdus avant d'arriver, les pauvreschers petits!
Ils sont tous braves, courageux, r6sign6s et pleins de
confiance dans le succes final de nos armies. Ils
meurent comme des predestines, sans une plainte, sans
un murmure. Nous nous multiplions pour aller partout,
car nous avons ici trois ambulances fonctionnant sous
une seule direction.
Le m6decin-chef des contagieux, ancien officier de
l'6tat-major que j'ai loge quatorze mois, a voulu nous
loger ý son tour. Ils nous a donn6 une piece de malades,
qu'il a mis ailleurs, et nous y a fait installer quatre lits,
car il sait que j'attends ma petite convalescente. Je
vous en fais la description: quatre lits sans rideaux,
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hien entendu,entredeux une malle ou une caisse servant
de table pour notre cuvette et pour poser notre cornette. C'est primitif, dites-vous... oui! jusque-li, mais
&coutez la fin de la description. Parquet cir6, armoires
a glace, immense glace sur la chemin6e, table a jeu en
guise de table a manger, chaises antiques recouvertes
de velours. Tout cela sent le poilu et le riche bourgeois
dans un cadre d6mod6 qui veut paraltre neuf. AMais
de quoi vivez-vous, mes bonnes filles? ) - Ma Mere,
j'attendais encore la question... £tant militaris6es,
nous mangeons comme les soldats : soupe, gamelle de
16gumes, et boeuf. Quand nous avons bien faim, j'ai du
saucisson, du fromage que je tUche de me procurer
comme j e peux, des sardines encore et nous constituons
un menu princier. ( Jus ) tous les jours, bien que le
Coutumier n'en fasse pas mention. Parfoisil nous prend
une envie folle de rire, en constatantcombien le menu
du poilu est vari, mais c'est encore un assaisonnement
qui nous fait trouver d6licieux ce que nous partageons
avec eux.

Mais voici encore le c6te princier qui reparait. Nous
avons une ordonnance pour nous trois. Le matin, pendant que nous sommes a la messe, il prepare le couvert et nous sert a notre retour. C'est lui qui brosse le
parquet, qui nous apporte nos repas et (mettez du
coton dans vos oreilles, ma Tres Honor6e Mbre) qui,
tandis que nous sommes a table la serviette sous le
menton, rentre, nous montant de la cuisine soupe
d'abord, puis

(t

rata

))

et enfin ( jus

>. J'ai cherch6

comment nous pourrions faire autremer.t et n'ai pas
trouve; le medecin-chef, d'ailleurs, m'a dit que cela
simplifiait la besogne et arrangeait les a popotiers ,.
Nous ne sommes pas chez nous; a la guerre comme a
la guerre!
M. le medecin-chef nous a d'ailleurs choisi un
tres
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bon garqon, frere dans un couvent de Franciscains au
Portugal. 11 y a de quoi rire pourtant quand il porte
la soupiere pendant que nous sommes A genoux pour
I'examen, ou qu'il vient desservir pendant que nous
disons les graces.
Tous les matins, nous avons la sainte messe, et le
Dieu des forts vient donner a nos Ames courage,
patience, r6confort, abn6gation de nous-memes pour
mener une vie p6nible, tres p6nible au point de vue
humain, mais consolante an plus hant degri au point
de vue surnaturel. Quel champ le bon Maitre nous
donne pendant cette guerre! Et comme je l'en remercie A deux genoux !
Nous vivons au son du canon. La-bas... dans le
lointain, roulements sourds d'un tonnerre qui ne
desarme pas; plus pres, a Malancourt, Avocourt, Esnes,
departs incessants de nos pieces qui ne marchandent
pas les munitions. Et pour fnir la gamme, les arriv6es
de projectiles sur notre pauvre Clermont, Vraincourt,
Dombasle, tout cela si pres de nous que les vitres de
nos baraques tremblent A chaque coup. Joignez A tout
-ce vacarme, quand le temps est clair, les bonmbes
d'avions et vous vivrez par la pens6e et a l'abri, notre
vie vecue en plein air.
Soeur Gabrielle ROSNET.

LES AUMONIERS
Ils vienent de payer eux aussi I'imp6t du sang dans la personne de leur doyen d'age, le vinerable M. DuWtoit.

Avant de raconter sa mort, r6sumons ce qui a kt6 dit a la
-conference faite k Saint-Lazare sur ce regrett6 confrere en y
.ajoutatquelques details qui nous ont dt6 communiquds d'ail-

leurs :
M. Duthoit Louisnaquit a Wambrechies, dans le dio<cse de Cambrai, le 14 mars 1851.
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II fit ses 6tudes au petit siminaire et au grand siminaire de Cambrai avec le Tres Honore PNre, qui a dit
de lui qu'il etait profondement pieux, d'une pi6t6 de
bon aloi et deji rempli du zele des ap6tres qu'echauffait la lecture de la vie de Thbophane VWnard.
II se mit des lors a rever la Chine et il entra a SaintLazare le I" octobre 1872.
On a dit qu'il s'y etait ennuy6 et on a rappelM quelques incartades dont le P. Chinchon, grand directeur
d'Imes, ne s'effraya pas, parce qu'il vit que si le jeune
seminariste avait une nature portie a l'ind6pendance,
moins faite pour la vie de chartreux a la maison (d&fauts que l'on n'a pas cach6s a la conf6rence et que
nous ne cacherons pas ici), cependant il rachetait ces
negligences, qu'on lui reprochera toujours, par une
grande charit6 et un dtvouement a toute 6preuve.
II fut plac6 au petit siminaire de Saint-Pons, en 1876.
Un de ses anciens 616ves, d'accord en cela avec sonvisiteur d'alors, a declar6 qu'il etait excellent pour la discipline, dont il 6tait pr6fet, et pour la direction des enfants, auxquels il faisait vraiment dubien. On a ditqu'il
avait cette qualit6, indispensable pour le bon ordre, de
ne rien faire voir des divergences d'id6es qu'il pouvait
avoir vis-a-vis de telle mesure prise par l'autorit6. II
etait professeur de rhetorique, de dessin, avait beaucoup d'attrait pour les choses exterieures, s'adonnait
avec goat aux travaux materiels; il 6tait bon confrere,
et son visiteur faisait de lui cet eloge, qui n'est pas banal, qu'il savait r6parer les manquements auxquels son
temperament l'entrainait parfois.
Au bout de six ans, en 1882, il fut envoye comme
assistant au petit s6 minaire d'Avon; l1 encore nous
constatons qu'il a la conflance des jeunes gens, puisque
soixante sur cent seize s'adressent a lui.
En 1887, il est plac6 aWernhout, oi M. Dubois 6tait
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alors superieur. Ce n'6tait pas ce qu'il fallait a M. Duthoit qui revait toujours les grandes chevauch6es par
monts et par vaux, A la conquete des Ames 6gar6es et
qui se voyait religu6 dans un pays perdu dans les
landes et les bruyeres de la Hollande, douce oasis
cependant pour les Ames qui veulent s'adonner uniquement Ala formation des apostoliques. 11 sut ronger son
frein, et son superieur a fait de lui cet eloge que tout
educateur jugera incomparable: ( II a donn6 i'exemple
de la soumission et de l'ob6issance en suivant Ala lettre
le programme qui lui a &tC remis par le pr6fet des
6tudes., Constatons en passant, pour montrer les bizarreries des choses humaines, que ce directeur d'Ames jusqu'ici bien appreci6 et qui le sera tant par la suite, n'a
pas ou presque pas de p6nitents. Vanitas vanitatum et
omnia vanitas. 11 est vrai de dire qu'il ne resta pas
longtemps A l'6cole apostolique et qu'il n'eut pas ainsi
le temps de se faire appr6cier des 61eves.
Jusqu'ici M. Duthoit 6tait un pen comme le poisson
hors de l'eau; voici que la Providence va le mettre dans
sa veritable voie, et toutes ses qualites vont se d6ployer
en grand, 6touffant ou dissimulant les d6fauts qui sont
plus on moins l'apanage de tout enfant d'Adam.
Le Tres Honor6 Pere Fiat, si p6netr6 de l'esprit de
saint Vincent, veut relever 1'ceuvre des missions; il organise la maison de Loos sur un grand pied et il rassemble la des Missionnaires dont les noms sont celbres dans les Annales de la Congregation et qui rappellent les premiers compagnons de saint Vincent; mentionnons au hasard les Duez, les Debaene, les Garros,
les Notteau, les Desmarescaux, pour ne citer que les
morts. M. Duthoit leur est adjoint; il s'6lance dans la
carriere comme un coursier fougueux et il parcourt les
villes et les villages: tour A tour Armentieres,Avesnes,
Croix, Sous-le-Bois, Caudry, Seclin, Fourmies, Bou-
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logne-sur-Mer, Lille, Wazemmes, Le Quesnoy, Roubaix, Saint-Omer, Somain, Montrenil, Rosendael,pour
ne parler que des centres plus populeux, entendent sa
voix, sont t6moins de son abnegation, de son devouement, de sa g&nxrosite, de sa delicatesse. Que de merveilles de la grace dont il est 1'instrument! Les retours
sont innombrables : a Armentieres il y en a 3oo; i
Avesnes, 968; a Croix, 704; i Sous-le-Bois, I 1o4; a Caudry, I 193; a Fourmies, i 350; i Hautmont, I 9 34 ; Rou-

baix, 156o, etc.; je ne parle pas des mariages revalid6s;
un de ses collIgues de Loos nous a dit qa'il avait grice
spiciale pour ce ministere; il salt grouper les hommes;
le compte rendu de la mission de Wazemmes dicare
que de mimoire d'homme on n'avait jamais vu ni pn
obtenir une r6union d'hommes a 1'6glise, encore moins
une communion g6enrale d'hommes; le jour de la clWture de la mission, ils sont plus de deux mille a faire
leur devoir sans peur. Cela suppose de longnes sances,
des nuits entieres au confessionnal ; nos avons eu la
curiosit6 de faire le relev6 du nombre des confessions
de chacune des missions oi M. Duthoit a prech&;c'est
presque fantastique, et cependant c'est le compte rendu
officiel envoy6 tous les ans an Superieur gz.eral; donnons quelques chiffres pour l',dification du lecteur en
rappelant cependant, pour la v6raciti du recit, que
M. Duthoit n'est jamais seul, qu'il a tonjours un compagnon et quelquefois deux et que les confessions
dont ii sera parkl s'echelonnent dans un espace de
quinze jours habitueliement; a Armentieres, 161o; a
Avesnes, 235o; i Croix, 3753; a Sous-le-Bois, 2 9 48;1
Seclin, 2185; a Fourmies, 3 581 ; Boulogne (Cap6cure),
2056; a Lille (Saint-Michel), 2350; a Boulogne (Saint-

Pierre), 3670; a Wazemmes, 63oo; a Hautmont, 38oo;
a Roubaix (Saint-Joseph), 4 589; a Rosendael, 2325; a
Roubaix (Saint-R6dempteur), 3987. II faut dire que
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M. Duthoit pratique quelquefois le compelle intrare.
Un jour,il confessait une bonne personne qui se trouve
mnal pendant la confession; notre confrere sort du confessionnal; il avise un ouvrier qui - passait devant
1'gglise; il e prie de vouloir bien transporter la personne a son domicile, et quand .lebrave bomme revient
zassurer M. Duthoit au sujet dela personne malade :
a Si vous prenez sa place, lui dit-il. -Mais

jene veux

pas me confesser, je viens seulement vous dire que la
personne en question va bien. -Allons, pas tant de manitres, mettez-vous la et vous verrez que ca sera vite
fait et que vous serez content. , L'homme s'ex6cuta et
ii devint le plus fervent de la paroisse.
M. Duthoit n'a pas mains de succes auprts des
femmes ; il tablit partout l'association des meres chr6tiennes; les matelotes de Boulogne-sur-Mer, au milieu
desquelles il a fond6 cette ceuvre si utile, ne le connaissent que sous le nom de saint Fondateur; il sait
discerner les vocations des jeunes filles; on a dit A la
conf&rence qu'il avait peut-etre quelquefois donn6 la
vocation a quelques-unes; si c'est vrai, ce qui n'est pas
facile a savoir, M. Duthoit a dfi lire plus tard avec
plaisir un petit livre qui a fait verser des flots d'encre
sur cette 6pineuse question de la vocation.
M. Dutboit &tait done heureux, tres heureux; tout
a coup une circulaire du Tres Hlonor6 Pere Fiat ananonce ktoute la Compagnieque l'onreprend la Mission
de Madagascar, la Mission chireau cceur de saint Vincent et demande de nouveaux Nacquart, de nouveaux

Gondr6e pour 1'rvangiiser. M. Duthoit ripond aussit6t: Adsum,prisent! Nous avons La lettre par laquelle
il fait part de ses dispositions an Superieur g6neral;

elle est vraiment belle; nous ne pouvons malheureusement la citer en entier, ce serait trop long. Quelle d6licatesse dans son Ane : c Une chose le ferait h6siter
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c'est la benediction de Dieu repandue sur les missions
qn'il preche; mais le Supirieur general demande, il se
presente; d'ailleurs toute sa vie il a en le disir de
l'Ntranger; c'a &et un des plus puissants mobiles deson
entree a Saint-Lazare; un autre motif le pousse a faire
ce sacrifice, il est touchant; c'est un motif de reconnaissance envers Dieu pour les graces spirituelles qu'il
a vers6es en abondance sur les six enfants de sa sceur
ain&e dont il s'est occup6 jusqu'ici et qui sont tons dans
d'excellentes dispositions. M. Duthoit d6clare qu'il n'a
parl6 de cela qu'a son meilleur ami et unique confident, M. Villette, qui l'approuve, et il termine par cette
phrase qui peint tout son cceur : t M. Duez (c'est son
superieur), M. Duez n'en salt rien; il n'a pour moi que
des bontes; je prefere qu'il l'ignore, il en souffrirait. )
Les desseins de Dieu ne sont pas les desseins des
hommes; M. Duthoit a demand6 Madagascar et voici
qu'il est envoy6 i Constantinople pour etre directeur du
college Saint-Benoit, il retombe dans l'enseignement
qu'il avait quitt6 depuis onze ans; il se met a l'oeuvre
av!c ses grandes qualites et sa bonne volont6, mais les
missions gardent toute sa predilection; il se fait aimer
des jeunes gens, et il leur fait du bien, mais son z6le
ardent et genereux se sent Al'6troit dans les murs d'un
college et g6mit d'avoir affaire Atant de Musulmans et
de Grecs; aussi le stage de Constantinople ne sera pas
long et il revient, pour ne plus les quitter, a ses cheres
missions d'abord Valfleury, puis a Rongy et enfin a la
Maison-Mere.
Mais la persecution religieuse redouble d'intensitE;
il ne peut plus precher les grandes missions; il est
oblig6 la plupart du temps de donner des retraites aux
enfants de Marie, etc., petites oeuvrettes, disait le
P. Fiat, qui ne doivent pas nous detourner de notre
fin principale, qui est la mission proprement dite. Lui
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qui d6lib6rement refusait ces ceuvrettes a Loos pour
ne pas nuire a l'oeuvre des missions, il est oblige de
s'en contenter; on fait ce qu'on peut.
Mais le bon Dieu, dont les desseins sont sagesse
merveilleuse, va ouvrir une mission en grand et une
mission non pas pour les filles et les femmes, mais pour
les hommes et les jeunes gens qu'on avait peut-6tre
n6glig6s, dans tous les cas, qu'on n'atteignait presque
plus. Soudain, en aodt 1914, le canon et le clairon appellent aux exercices de la grande mission; M. Duthoit
ne veut pas manquer une occasion unique et, malgre
ses soixante-trois ans, il s'engage comme aumonier.
Qu'on relise les lettres qui ont 6te ins6rbes dans les
Annales depuis le debut de la guerre et l'on verra quel
-ap6tre c'6tait! il passe par toutes les horreurs de la
guerre : bombardement, incendie, famine; il est arret6
comme otage, menace d'etre fusille; il assiste les blesses, visions d'horreur, mais ministere consolant! ministere fructueux! des soldats qui meurent comme des
saints. a Jamais je ne vous remercierai assez de m'avoir
envoy6 ici, 6crit-il le 19 octobre; c'est une vie nouvelle,
mais plus belle encore que celle qu'un Missionnaire
pourrait rever.» Et plus loin: cEn m'envoyant ici, vous
me permettez d'ajouter la plus belle page a l'histoire
des bonheurs de ma vie. »
Ce fut sa plus belle page, oui; mais pour qu'elle fit
complktement belle, Dieu permit que les enluminures
de l'epreuve vinssent l'encadrer. II tomba dans la disgrice pour un fait insignifiant, pour une erreur inconsciente; il commit le crime d'administrer un juif
qu'il croyait etre un chr6tien catholique. Comme
M. Duthoit le declara lui-mame dans sa lettre de
justification, ce juif, mortellement bless6, avait la
pleine lucidit6 de ses facultes; il ne protesta pas
lorsque M. Duthoit le traita en chr6tien, il l'encou-
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ragea au contraire par ces paroles: ( Tout ce que vous
voudrez, Monsieur l'Aum6nier, on n'a jamais trop de
prieres pour mourir. , Du reste, M. Duthoit avait r6cite avec ce juif le Notre Pere, et son bless6 accompagnait les demandes du Paler de rflexions qui mon-

traient qu'il comprenait. Ainsi quand M. Duthoit lui
suggera : que votre volont6 soit faite, le soldat fit la

priere, mais il ajouta: a C'est bien dur! ) A la fin de
'Ave Maria,quand on fut arriv6 i ces mots : c maintenant et Il'beure de notre mort n, le patient eut an
mouvement : (t Ohe, pas encore, Monsieur I'Aum6nier,
j'ai ma femme et trois enfants! n M. Duthoit le revit
encore, et le juif voulut se servir delui pour icrireia sa
femme. Mais M. Duthoit Ini avait donni l'extrmeonction.
Notre confrere fut done, pour ce fait, frappe d'une
peine disciplinaire, qui consistait i le priver de sa
solde et a le faire permuter.
II fut alors charg6 d'une ambulance fort pen iloignie de Clermont-en-Argonne. II 6crivit a l'eveque
de Verdun qu'il gagnait au change a tout point de
vue, et que le bien se faisait dans son ambulance sur
une plus large &chelle.
11 continua done son ministere i Salvange et plus
tard A Froidos; il allait souvent a Clermont-en-Argonne pour les sceurs; en somme, sa petite disgrace
le dispensait de longues courses ~ cheval dont il
n'ktait plus capable et lui permettait de faire an bien
plus stable. Tout est bien qui finit bien.
I1 ne perdit jamais sa gaiet6 et sa bonne humeur; ii
dernandait un jour une bonne b6n6diction au Tres
Honor6 Pere pour obtenir Ie don de guerir quelques
saules pleureurs qui 6taient prbs de lui et qui ne cessaient de faire des jeremiades, et il ajoutait malicieusement: t Leur douleur est profonde et plaisante

-

367 -

comme celle des vieilles filles et des servantes de
cures qui ont perdu leur chat! leur chat qui avait
toutes les qualites et auquel il ne manquait que la.
parole pour &treune perfection, c'est entendu. u II dit
qu'il se d6dommage de ces gens-la avec les poilus,
(c les habitues de la souffrance qui se contentent de
peu en fait de bonheur. Une cigarette les fait rayonner, et quand on les rencontre a la releve, vrais paquets de boue qui se trainent, c'est un bonjour cordial,
c'est une poignee de main sincere. Ils se souviennent
et cela fait esperer, car, comme le dit Louis Veuillot,
on est bien pres d'aimer le bon Dieu quand on aime
les amis du bon Dieu. ,
Une lettre de M. Duthoit au Trbs Honor6 PNre, du
21d6cembre I915,apres avoir parl6 de ses souffrances,
se termine par ces mots : ( Je savoure la parole de
saint Paul : Superabwudo gaudio in omni tribulatione
nostra. Vous seul pourriez m'attrister si voas 6tiez
malade. n
Le 29 janvier 1916, il annonce qu'il a failli quitter
son ambulance; on voulait le nommer aum6nier divisionnaire; c'6tait la r6paration. Mais il a object6 son
Age, soixante-cinq ans. ( Il m'aurait fallu un cheval
de mon Age et de mes goits, mais on me donnait un
cheval ardent, une jeunesse volage qui me fait peur.
J'espere qu'on ne reviendra pas a la charge; il y a
dix ans, c'eft 6et le r&ve, mais aujourd'hui! , II
ajoute qu'il en a assez avec ses baraques qui peuvent
contenir deux cents blesses, et qu'en fait d'avancement, il ne desire que 1'avancement de nos troupes
pour avoir des nouvelles du pays envahi et des soeurs
de ces regions et puis retourner i Paris.
Le 12 fevrier 1916, il est preoccup6; on parle de
deplacements possibles; il sent le poids de ses
soixante-cinq ans de plus en plus lourd : A la grace de
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Dieu! II est fortement question d'une attaque des ennemis, dit-il; les diserteurs allemands qui viennent se
refugier dans nos lignes assurent qu'elle est prochaine. ) II termine ainsi: ( Surtout portez-vous bien,
c'est l'essentiel. Pour moi, je vais bien, mais depuis
quelque temps je crains de devenir sourd, j'iprouve
des bruissements constants dans les oreilles. A la
grace de Dieu! ))
Le 4 mars 1916, en pleine bataille de Verdun, il
6crit: , C'est, je crois, le moment de prier et de faire
beaucoup prier pour notre pauvre et chere France.
Que vous dire? Sunt lacrymae rertm!
tout point de
vue. Dieu seul sait ce que l'avenir nous reserve. Les
promesses du cure d'Ars que m'a rapportees le frbre
Gaben dans le jardin de Saint-Lazare font la base de
ma tranquillit6 et de ma confiance. n II annonce dans
la m8me lettre que les Allemands bombardent beaucoup l'endroit oii il est pour couper les voies de communication et de ravitaillement. II annonce qu'il a de
l'occupation, qu'il a 6t6 un peu fatigue, mais qu'il va
mieux, et il conclut : i On voit toujours trop souffrir
pour oser se plaindre. )
Cela se passait ie 4 mars et, huit jours apres, le m6decin

aide-major, le docteur Millas 6cuivait au Tres Honord Pere,
la lettre suivante:
12 mars g196.

MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

M. l'abb6 Duthoit, qui est aum6nier a mon ambulance, est assez s 6 rieusement souffrant, depuis quelques jours d'une congestion pulmonaire.
A son age une pareille affection est toujours grave.
Nous le soignons avec toute la sollicitude possible,
et je serais heureux que sa robuste constitution lui

-

369 -

permit de surmonter la forte secousse actuelle et de se
remettre.
Mme.la Supejietie de Clermont vient chaque jour
Ihi rendre visite, et je lui ai fait savoir, aajeurd'bui
mime, que je me proposais de vous preveair de la
maladie de amtre cher aum6nicr.
Nous avons tous pour lui une vive affectioa et un
profond respect, et nous serions heureux, qu'avec
1'aide de Dieu, une notable amelioration survint dans
son etat.

Je me permettrai de vous tenir au courant de la
situation et j'auaais une bien vive satisfaction de pouvoir vous dire que toute crainte a disparu.
Veuillez agreer, Monsieur le Sup6rieur gnedral,
I'assurance de mon profond respest.
D' P.-H. MILLAS,
Midechn aide-major de ix classe.

Ce mi6me jour, Ia sceur Resnet erit :
c( Je vous ai envoy6 hier un t6elgramme annongant

que notre v6ner6 M. Duthoit &taitgravement malade.
Nuit et jour au chevet des mourants depuis cette terrible attaque de Verdun, ne comptant pas avec sa
peine ni son age, ii a pris froid, et une pneumonie
doublee de congestion s'est d'cIare. 11 est a son cinquieme jour et je ne le trouve pas bien. Tous les soirs
une auto me transporte aupres de lui. J'y passe une
heure et sors toujours de plus en plus edifi6e. II peut
a peine articuler ses mots, tellement l'oppression est
forte et la faiblesse grande, et malgre tout, je rentends murmurer: " La Providence, qu'elle est bonne!
Mon Dieu, acceptez ma souffrance pour nos soldats
mourants! Saint Vincent, ma vocation, quelle grace!
Ma Saur, ecoutez : a J'ai fait.le sacrifice de ma vie

pour que le bon Dieu garde Ie Tres Honor& Pehe ila
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double famille et raffermisse sa sante. » Tout cela est
dit par saccades, les mots sont brefs, quelques-uns
dits tout haut, les autres murmur6s tout bas entre des
spasmes douloureux. Et malgr6 le rictus de souffrance
qu'une respiration penible donne a tous les muscles
du visage, quand il parle de Dieu, de saint Vincent,
et surtout de sa vocation, un sourire du ciel illumine
sa face.
Le lendemain, z3 mars 1916, M. Gauthier donnait les ditails
suivants sur la maladie de notre cher confrere :
MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

J'ai la tristesse d'avoir a vous annoncer que notre
tres aim6 aum6nier, M. I'abbi Duthoit, est depuis
quatre jours gravement malade. Atteint de la bronchopneumonie des vieillards, compliquee par de l'emphyseme, il nous donne de graves inqui6tudes. Tous les
m6decins de l'ambulance, qui ont pour lui une profonde estime, meritee par sa haute culture intellectuelle tres appr6ciee, son excellent coeur, sa dignit6
sacerdotale si belle, l'entourent, en ces jours, d'une
affectueuse v6enration et font tout pour le sauver.
II vous sera doux, Monsieur le Superieur, de savoir
qu'aux heures les plus angoissantes, sa pensee est
allee vers vous tout particulierement et vers la chore
famille de saint Vincent.
Dieu, j'espere, le gardera & notre formation : nous
venons de le lui demander par les belles priires que
l'glise met sur nos levres en faveur des malades.
Daignez agr6er, Monsieur le Superieur, le t6moignage de mon profond respect.
L. GAUTHIER.
Enfin, le 14 mars 1916, le docteur Millas annoncait en ces

termes, la mort de M. Duthoit :.
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Notre bon aum6nier s'est 6teint la nuit derniere tout
doucement avec cette tranquillit6 sereine qui est le
fort des consciences pures.
Tous les officiers de l'ambulance, tous les bless6s
auxquels chaque jour il venait porter le reconfort de.
sa parole, le regrettent vivement, et personnellement
ayant pour lui une grande veneration et une affectueuse sympathie, je ressens plus vivement sa perte. II
aimait son pays, et dans les jours de tristesse que
nous avons passes, il gardait toujours cette confiance
en I'avenir que jamais n'avait effleur6e le doute.
Jusqu'a ses derniers moments, il mie demandait si
on n'avait pas de nouvelles, s'interessant jusqu'L la
fin au sort de son pays si terriblement 6prouv&.
D' P.-H. MILLAS.
La soeur Rosnet raconte ainsi ses fundrailles :
Deux pr&tres l'ont rev6tu de ses habits. Etendu sur
son lit, sa croix de mission dans les mains, il souriait.
Dieu avait dfi se presenter A lui, si bon, si paternel,
que le v6nbr6 mourant, heureux de cet accueil du
Maitre, s'6tait endormi le sourire sur les Itvres.
Le soir venu, nos pr&tres l'ont couch6 dans son cercueil tandis que soeur Boutellier et moi I'arrangions
pieusement. Nos larmes coulaient silencieuses sur le
linceul qui allait bient6t d6rober la chere d6pouille a
nos regards. Une derniere priere, un dernier regard k
ce vaillant qui partait victime de son devoir. Du fond
de mon Ame, avant de recouvrir son visage, je lui ai
dit au revoir et merci pour vous, mon Tres Honor6
Pere, je lui ai dit merci pour la double famille qu'il a
tant aimbe I
Le lendemain, a huit heures, le corps a &t6 transport6 A l'6glise de Rar6court. Le drap tricolore recouvrait la sainte d6pouille, qui devait tressaillir au con-
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tact da drapeau francais. 11 avait tant aimn- nos chers
blesses francais!
Du c6t6 de l'pitre avaient pris place : sa formatioa
sanitaire, offcicers en t&te, puis une del6gation de
notre ktat-major du 5S corps, ensuite de nombreux in-

firmiers et brancardiers. On nous avait reservy le premier banc da citi de l'Evangile puisque nous repre
seations sa famille religieuse. L'6glise 6tait pleine,
car tons les secretaires, plantons, cyclistes et soldats
Clermont le conmaissaient et
qai avaient s&journm6
l'aimaient. Et tons avaient vonlu prier pour celui qui
lear avait fait du bien.
donne et. que le dernier son
Quand i'absoate a tdE
dpose soes le porche
de l'orgue s'esttu,te corps a&td
de l'eglise. Li, M Lair, m6decin-chef de I'ambulance
5/55 a prononc6 d'une voix 6mue, devant toute I'assistance, le discours suivant :
"

MON CHER AUM6NIER,

t Lorsque la France attaquie a appelM ses enfants
sous les annes, votre coeur d'ap6tre a tressailli etrous
n'avez pas admis de rester inactif, de laieser vos freres
soaffrir sans leua apporter les secours- de la religion
et d6penser anpres d'eux les tr6sors de tendresse et de
d6vouement dont votre ame debordait.
t Des que les aum6niers volontaires ont kt6 deman-

des, vous avez r6pondu a l'appel, et je vous entends
toujours raconter vos premieres 6tapes, les longues

marches que vos jambes fatiguees franchissaieat, soutenues par une volonte ardente de ne pas rester en
arriere des jeunes soldats qui vous imploraient.
u Ce fut bient6t la rettaite, 1'adieu aux derni&es
troupes qui partaient de Clermont. Ne voalaat pas
abandonner ce village sans pastewr; nos blesses de

-

373 -

'h6pital sans aum6nier, vous restiez a l'asile des sceurs
de ote congr6gation, le sanctuaire du dbnouement

et de la bravoure, poar montrer aux Allemands qae
leur craaute Wa'Epouvantait pas les disciples de saint
Vincent de Paul.
a Les misbres que vous y avez support6es pendant
1'occupation, les dangers que vous y avez corrus, voas
anos les avez narris avec votre modestie habituelle...
u A l'exemple de saint Vincent, vous aviez fait dela
charit6 Ia vertu dominante entre toutes. La m6chan-

cete, le vice, le crime, vous n'avez jamais voulu les
voir; vous n'avez connu que des 6gar6s, des virtimes
de l'6ducation, du milieu ou de 1'bereditL.
a Cette indulgence, mon cher aum6nier, aurait suffi

a vous conquirir l'estime et l'affection de votre.medecin-ohef et de tout son personnel Mlais combien elle
itait agreablement par6e des plus belles et des plas
brillantes qualitis, je dirais presque mondaines, si
votre caractire sacerdotal le permettait. La vivacite
de votre esprit, la jeunesse persistante de votre ccna,
vos promptes et justes reparties, votre amour de la
s
discussion, votre -radition si tendue, dont vousIasa
faisiez largement bo6nfmcier, vons rendaient le :plus
charmant- des compagnons. Votre aamnit_ constanIe
troo*ait bien son emploi dams notre milieu de souffrances oii 'on doit cacher un ocmur triste et pitoyable
derritre van front serein.
a Vous htes mort sur la breche, victime du deioir,
trahi par des forces que vous n'avez pas voulu mknmager, alors que la maladie vous avait dejik frapp6.
( Avant de quitter votre corps, je tiens a voasdire
que tons, a mon ambulance, of fciers et soldats nous

pleuras; que nos grands blesses, dont vous &tiez.le
p1re consolateur et aimant, milent leurs laacms .aux
n6tTes.
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a Aux sceurs qui representent si dignement ici votre
vaillante Congregation, nous pr6sentons le respectueux
hommage de notre sympathie 6plor-e.
(( Tous, nous pensons que, de l'au-dela r6serv6 a
vos merites, vous n'oublierez ni vos compagnons de
travail, ni vos chers blesses, ni ia France dont vous
envisagiez le triomphe avec tant de confiance.
( Au nom de mon ambulance et de vos blesses,
adieu, Pere Duthoit! Au revoir! ,
Ce discours termine, on a place le corps dans le
fourgon. Tous ont d6file et lui ont donn6 une derniere
aspersion d'eau benite. Puis tous nos officiers sont
venus nous saluer, nous exprimant la part qu'ils prenaient a notre peine.
Et le triste convoi s'est dirig6 vers Clermont, croisant les voitures de ravitaillement, les autos sanitaires, avan<ant difficilement sur la route exicombrie.
A onze heures, on d6posait la v6n&r6e d6pouille
dans notre chapelle. Une seconde messe 6tait dite
pour le bon Pere, en pr6sence des officiers brancardiers
et des infirmiers du poste de.secours auxquels s'6taient
joints quelques officiers de 1'6tat-major de division
encore a Clermont.
L'absoute donnie, le fourgon a conduit le cercueil
au cimetiere au milieu d'une double haie de soldats,
baionnette au canon. Nous suivons imm6diatement ce
chemin qu'il a parcouru tant de fois en conduisant nos
chers petits a leur derniere demeure. C'est dans ce
petit cimetiere abrit6 par la c6te Sainte-Anne, que
repose dans-un terrain bien a lui, le corps de ce vaillant, mort au champ d'honneur, victime du devoir trop
dur pour son age, mais qu'il a accompli joyeusement
jusqu'au bout, tant il aimait les ames de nos soldats.
Une derniere b6n6diction... 1'assistance se retire apr:s
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nous avoir temoign6 dans un saluf militaire, qui nous
a arrach6 des larmes, la part qu'elle prenait a la perte
que nous faisions. Et tandis que les fossoyeurs accomplissaient leur funebre besogne, la grande voix du
canon tonnant vers Verdun, sur Vauquois et tout le
long de l'Argonne, remplajait les cloches fondues de
1'6glise de Clermont, promettant au cher mort la victoire tant souhaitee et si cherement payee !
* M. Duthoit a eu la mort que peut raver un bon missionnaire;
il est mort dans l'exercice du divouement. 11 n'y a pas de
charit6 plus grande que de donner sa vie pour ceux que l'on
aime; or, M. Duthoit a donn6 sa vie pour son superieur, qui
est le repr6sentant de Dieu, et pour les pauvres, dont JesusChrist a dit que tout ce qu'on fait pour eux, c'est a lui qu'on
le fait; il n'y a done pas a douter que si M. Duthoit a et
plut6t ap6tre au dehors que chartreux au dedans, il a et6 bien
regu dans l'autre vie par le Dieu qui a dit : n4isericordiamvolo
et non sacrificium.
Pour remplacer le cher defunt, le bon Dieu vient de susciter de nouveaux aum6niers militaires. M. Ryckewaert, qui
avait 0t6
la premiere section des infirmiers est maintenant
aum6nier de la flotte a Bizerte; M. A ngelloz a etd sollicit6 par
un commandant de venir dans son groupe pour y faire office
d'aum6nier et, depuis le 23 janvier, il en remplit les fonctions;
M. Constant, prEcidemment aum6nier dans une ambulance a
Bordeaux, vient d'etre agrde comme aum6nier sur le front avec
le rang de capitaine; M. Corset, aumonier en realit6, sans
1'Ptre officiellemept, a ete cit6 & Pordre du regiment " comme
ayant veille sans souci de la fatigue ou du danger A l'evacuation des blesses pendant toute la duree du combat et comme
ayant rendu les plus grands services n; M. Dusuel a connu
les journees inoubliables de Champagne; son regiment a 6t6
decore de la croix de guerre; il a fait un pas de plus dans
la qualite d'aum6nier; il porte maintenant la soutane; son
general de division a pensd lui faire plaisir en lui rendant
1'habit eccl6siastique, et M. Dusuel d6clare qu'il ne changerait pas sa vie pour un royaume; M. Monteil en-oie ses souhaits, blotti sous terre, au fond d'une tranchee; terminons
notre chronique sur les aum6niers par cette lettre de M. Sarloutte sur la bataille de Champagne.
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MO•S•TI

R ET TaEs Hos oSi t PjE,

lotre beindiction, s'z7 vous plait
Nous azons quitt6 brusquement le 22 septenabre ite

point du front d'oii je vous avais adress6 une longne
lettre, et a marches forc6es, de nuit et de pour, a
l'allure de 75 kilometres par vingt-quatre heures, nous

voici arrives depuis quinze jours sur un nouveau point
oii aussit6t ma division est entrke en action. C'est la
vraie vie de bataille, nuit et jour, dans une orgie de
mitraille reciproque. Plus un arbre debout, rien que
des idts bris6s, la campagne est sillonnie de boyaux
et detranch-es, et dans cette immense contr6e crayewse
avec toute cette terre retournee, le matin, sous le
brouillard, on a l'impression de I'hiver. Et c'est bien
I'hiver, en effet, avec son froid deji sensible, ses privations surtout. L'eau fait absolument difaut. Des
blesss ma'arrivent qui n'ont pas bu depuis trois jours.
Notre poste de secours est a quelques pas du nouveau
front ennemi. L'ancien a et6 conquis d'un hardi coup
de main, et de ces tranchbes allemandes, si laborieusement et si ingenieusement installtes, il ne reste
qu'un iboulis inutilisable,tant notre artillerie a devast6
le terrain. La plaine elle-meme n'a pas 20 m&tres
carr6s sans trous d'obus, et partout trainent des cadavres de chevaux, de soldats, des caissons, des armes,
des obus non
mclatis. Et cette terre ravagee subit unit

et jour de nouveaux bouleversements. Le jour, ousattendons terr6s dans des trous, qu'il y ait une nouvelle accalmie, pour chercher les bless6s et leur transport se fait de nuit, a travers la plaine dbfonc6e, sousle seul 6clairage des fus6es lumineuses des premiireslignes, et les d6parts d'obus. Ce seul transport est ter-
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rible pour nos pauvres bless6s; nos brancardiers, et
plus que jamais je les admire, usent de tons les mntagements, 6vitait a leur brouette les trous4e mannites,
prenant an besoin les blesses sar leurs Apaules. Pour
arriver aux voitures, il faut faire 4 kilometres, quatre
voyages par nuit, c'est plus que leurs forces n'en penvent swpporter. Voila douze jours que nous sommes i
ce poste, travaillant nuit et jour. Je n'ai pu dire la
sainte messe, je suis d'ailleurs si sale, mes mains sont
couvertes de craie blanche et de sang, ma soutane a
perdu toute teinte. J'espere 6tre relev6 demain et
rentrer au bivouac pour trois jours. Le bivouac l-im&ae est sans confort; la terre nue, quatr.e oiles de
tente, ane.couverture, voilh la literie et l'babitation.
Au moins on y dort dans une sicularit6 relative; n•us
sommes a 6 kilometres des lignes, et les obus n'ont
jamais prismotre direction.
Ce qu'il y a d'admirable, c'est l'elan de nos soldats,
leur moral excellent, leur bon esprit et leur gaiete. Les
blesses paraisteat enchantes dn bon ouvrage qu'ils ont
fait; le vent est '. la .plei•e confiance. Et moi aussi,
malgr6 des heures noires, ou le cafard se montre, j'ai
grande confiance; tant de courage, tant de g6n&rosit6
simple et spontanie 'font un total de sacrifices -t de
merites que Dieu doit rcompenser.
J'ai pu rencontrer ces jours-ci le cher M. Dusuel,
notre confrere, aum6nier de son r6giment. Sa division
est arriv&e en reserve de la n6tre et est entree en
ligne depuis trois jours. J'ai pu voir aussi la semaine
derniere, dans son ambulance, M. Kergozien qi -sonffrait d'une fibvre sans gravit6, j'espere,. car dep•rs je
n'ai pu le revoir. Nous voila done tous trois dans la
meme gaine.
Ne nous s6parez pas dansvos prieres, -on Pre-,i
y a une protection visible sur les enfants de saint

-

378 -

Vincent, je ne puis m'expliquer comment on peut
revenir vivant de cette fournaise.

Daignez excuser mon 6criture et le papier; j'ai profit6 d'un marmitage intense qui interdit toute sortie
du trou, pour vous envoyer ce petit mot, et mon trou
manque de confortable.
Votre trts humble et tres reconnaissant enfant.
SARLOUTTE.
LES BRANCARDIERS
Nous avons requ deleurs nouvelles A 1'occasion du premier
de 1'an ;. quelques-uns sont venus h Saint-Lazare ; d'autres,
comme MM. Bousquet, Krdmer, Rul, Gendre, Pruvot, Bertrand, Bozec, Chabbert, Delafosse Clovis, Moalis, les freres
clercs Maillard, Dutrey, les freres coadjuteurs Forsans, Duchine, Gody, nous ont envoy6 des details fort interessants;
on pourrait composer avec des extraits de leurs lettres un petit
prispirituel semblable a celui de M. Chinchon; nous allons
donner aujourd'hui quelques chapitres de ce futur volume ou
plutbt quelques fleurs de ce futur bouquet.
L'INHUMATION DES CADAVRES
Par M. KRtMEr

A une heure et demie, riveil en sursaut par le coup
de telphone: Debout, les trois 6quipes de dix hommes,
la lune est voil6e, le brouillardse 16ve, en avant! On
y va! Oh! j'en ai pour la vie et plein les yeux et plein
le coeur de ces nouvelles visions d'horreur!
Jusqu'ici, j'avais ramass6 bien des blesses, vu bien

des pyramides de morts charg6s la nuit, sur des wagons
plats, pour aller peupler trop de ces n6cropoles qui
jalonnent le front, et diront aux Franqais de demain:
t Souvenez-vous! ,
Aujourd'hui, de brancardiers divisionnaires, nous
voila fossoyeurs. Qui la pelle, qui la pioche a la main,
il va nous falloir, aprbs une marche silencieuse de
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6 kilometres i travers des troupes couchdes, immobiles, le long des routes et des cimetiires, les hommes
dormant lU, prbs des tombes, entre leurs faisceaux, il
va nous falloir atteindre, par le chaos des boyaux, le
village retourn6 de fond en comble; sinistre labour!
De fait, a peine deux ou trois maisons pourraient
encore figurer comme pendants A.celle immortalise,
depuis Bazeilles, par les Dernikres Cartouches. C'est li
que l'on nous arme de pelles, de pioches, de sacs de
chaux et de bidons de cr6syl. Alors de nous enfouir
derechef dans les boyaux d'approche qui passent
entre, dessous les dernieres maisons, meme sous les
routes, de vrais labyrinthes, car les ( hirondelles )
prussiennos sifflent d6ji et viennent s'aplatir ou ricochercontre lesmurs, les abris, les remblais des boyaux.
Les coups de fouet de la fusillade prussienne A
laquelle r6pond la n6tre, dechirent plus nettement
I'espace qui s6pare notre boyau de la forkt d6chiquet6e,
repaire de Teutons. II faut vous dire que toute la nuit,
m6thodiques, mathimatiques, aqtomatiques, ils balayent tel secteur du plateau rep6re le jour, comme
pour dire : a Nous sommes un peu la; done, approche
interdite! )

Mais il est trois heures; a cinq heures, il faut avoir
disparu: donc, vite a la besogne. L'on grimpe le talus,
l'on se deploie en tirailleurs, l'on rampe plut6t que
I'on ne marche dans les herbes, les balles sifflant toujours. Lors, pour nous, commence non la chasse &
l'homme, que nous interdit la Croix-Rouge de notre
brassard, mais la chasse aux cadavres, sous la rubrique : c Prophylaxie du champ de bataille. ) C'est la
besogne horrible, mais le devoir sacre. Entre les tranch6es abandonn6es par l'ennemi, nous trouvons des
masses informes isol6es ici, plus loin en monceaux. Je
renonce A dbcrire ces horreurs : des corps noircis
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gisent lI. Us fourmillent Ade vers noirs, dess&ckaes
dans des lambeaux pourris, des hlarnacdmeents racornis. On les retourne pour les identifier, soit au
moyen de la plaque d(identite, ou dAs Jiret, on d'un
bout de lettre treuow dans les poches, le sac .ln la
giberne. Dieu sait en quel itat. Un trou 4i'obus est lU
pres, qn'il suffit d'agrandir i lataille du cadavre; on
'y enfouit, press6. Moi-meme, pieusemnent, je dpose
-Srr
les restes de ce martyr obscar, vae medaille de la
Vierge, reine des miartyrs, avec Iun De proftudis, uni
4e cceur aux incenmus qui le pleurent tU-bas.! Nous
comblons au plus vite la fosse, oih nous plamtons au
fusil surmonti de sa baionnette en creix ; humble
tumulus anonyme qui-dira, le sol ofin
lihbri : Ci-git
tinbrave, R. I. P.!
Bonne journee 1 car vcila done encore trenbe Fran,ais d'inhumBs par des mains amies! Mais il1est quatre
heures et demie, les Prussiens commencenta g•ouiller
au bord de la forIt, Al-bas; ils nous ont aperqus, et

tirent dicid6ment sur nous, i la hausse de 8oo mtres.
Nouws

prendraient-ils pour des detrousseurs de ca-

davres doot ils ioudraient faire bonne justice? peatetre, mais, qu'auraient-ils dit, s'ils nous avaient su A
200 metres d'eax, une heure ptus t6t dams le brouillard? Et de nous replier rasant le sol, rampant dans les
herbes, jusqu'au prochain boyau. Une fois la,toas face

aux ennemis, et tkte nue, les camarades debout, nous,
les prytres, a genoux, nous ewvoyons, avant le retour
au cantonnement d'alerte, notre adieu fratermel A ces
braves des braves : De prfuxdis... Requiem .werwam
dona eis, Domine. Ef lux perpetaa Iwceat eis! Et nous
rations nos gites, sauv6s des balles, oui, mais non des
shrapnells, ni des marmites qui noes feront 2 kilou~it-es de ionduite dans les boyawx : c'est a1i'aubfade
aux brancardiers!
J. KRaMrlR.
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UNE CITATION A L'ORDRE DE LA NUIT
Par M. KRaMEn

Ramenant seul, a vide un wagon plat de 2000 kilos,
A deux heures du matin, je le sens lanc6 &toute vitesse
sur la descente Villers-aux-Bois-Carency : le frein
refuse d'obbiz!. Si les rails, alentrxe
.
de Carency
n'avaieet i-f arrachis par les- eas prussiens, je passais chez 1'ennemi, de par la vitesse acquise! belle
apoaahboe, apaes dix mois de campagne!
Mais les rails, je le sais, s'dtvwent 1•-bas,,tels deux
bras mutSles, et aIes,, me voile
dams, l'aernative (je
P'entrevois par un; rfPbeze subit) out de sauter avee le
wagon dass. les tranchies qui longent la voie, on. de
me jeter . bas; mais tlinstant au risque dem'assommer, uas signe de croix, et, sanas hesiter, dans e vide.t
Le cowps. empoter par Ie moevenment, tombe i plat et
traiae i mntre on 2, je ne sais pusi. L'impression fat
celle de la sortie d'un cauehemar,. I instant oa l'on
nous assassine.

Je me ret•ve. Merci, mon Dien, de n'etre pas en
marceaux!. J'arrive as poste de secoura donner ]e
compte. read" de.ma cakre mission, APauvre * GrandPr.e Tatrc ,s'6crie le major, iais.quoi donc.? un clat
d'obus2 veus avez. rout le visage en sang, vite ua lavage
et de la teiature d'iede. *

Et je lui raconte la mesaventure, tout console d'en
tre quitte pour si peu, une estafilade en plein nez,.
fo.ure da pouce gauche, et deux genoux rpe's!.
,Voulez-vous? Jevous propose pour l'ordre du jour t

- Ah! cela, non, par exemple, simple accident de tra,vail; et puis, c'est d'ailleurs impossible; .i est deux
heures un quart du matin, et il n*existe pas encore, a
ma connaissance, d'ordre de la nuit aux amiecs ! u
Le Francais rit de tout, meme de ses malheurs! et
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ce fait divers reste class6 parmi le# traits amusants
dont la simple vue d'un Decauville rafraichit le souvenir.
LE TRANSPORT DES BLFSSES

MM. Moulis et Delafosse vont noul dire l'effort surhumain
que cela demande quelquefois. HeUvrol Cyrendens qui portent
non pas la croix de Notre-Seigneur, amis Notre-Seigneur luimeme.

A 400 metres, dit M. Moulis, se trouvent les tranchees allemandes; il vente, ii pleut, les obus tombent
nombreux autour de nous; je rentre de transporter
un bless6 dans un etroit chemin de glaise gluante; mes
6paules sont brisees par le poids du brancard, mes
souliers sont remplis d'eau, mon pantalon ne semble
plus qu'un paquet de boue, ma capote est ruisselante-;
sept de mes camarades ont &t6 blesses en faisant leur
devoir de brancardier; nous vivons tout le temps a
1'enseigne de la Providence.
M. Delafosse Clovis est dans une situation analogue :

I1 faut evacuer les blesses par un boyau large de
75 centimntres; la boue est profonde a certains endroits
de 3o a 40 centimetres, et c'est de la boue argileuse;
on s'enlise, on essaye d'enlever un pied et l'effort fait
pour le soulever fait enfoncer I'autre; avec cela, un
bless6 sur les 6paules; itnous faut de temps en temps
d6poser le brancard et ne nous occuper qu'i nous
d6p&trer; ah! que nous sommes de jolis gars quand
nous revenons de lM, nous sommes de vrais paquets de
boue.
L'ART DE PASSER ENTRE LES OBUS
Voici comment M. Delafosse Clovis nous decrit ce nouvel
art a
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Hier soir, j'accompagnais avec un camarade un de
nos caporaux blesses. Nous venions de quitter le boyau
et nous cheminions aussi vite que possible sur la route
lorsqu'un obus percutant 6clat ai o metres de nous;
nous nous regardons un pen ahuris; nous quittons la
route et filons i travers champs. Nous entendons venir
un second obus, nous nous couchons, I'obus eclate i
5 mbtres; le pauvre 'caporal, deji bless6, itait tout
blWme; on se regarde, personne n'est touch6. J'en
avais l'assurance, car dans mon coeur je ne cessLis de
r6p6ter a la sainte Vierge: c Bonne Mere, je compte
sur vous, afin que personne ne soit touch6. » On
s'avance, cach6 dans les berbes; un troisieme obus
6clate pros de nous; alors nous attendimes un bon
quart d'heure, couch6s par terre pendant que les Allemands dirigeaient quelques obus du c6t6 ou nous
devions rentrer. Au bout d'un quart d'heure, nous
profitons d'un brouillard momentan6 et nous regagnons le village a travers un verger dont la hale nous
cachait. Nous rentrtmes sains et saufs.
UNE RECETTE POUR CALMER LA PEUR
C'est M. Bousquet qui enseigne ce rembde

a

ses hommes :

Pendant une des journees de Champagne, le 26 ou
27 septembre, je parcourais avec un midecin chef le
champ de bataille, pour visiter les postes de secours;
et, comme si nous avions ete seuls, sans conscience
du p6ril et sans souci de ces heures tragiques, nous
philosophions sur les differentes sources o Il'homme
puise son courage; je lui is un petit cours de thomisme et je conclus que Dieu sait ce qui m'arrivera et
que cela, il I'a voulu de toute kternit 6 dans une pens6e
d'amour. Si done une balle ou un 6clat d'obus doit
m'atteindre, je les benis d'avance, parce que ce n'est

-

384 -

pas une force brutale et aveugle qui les aura jetes
contre moi, mais la main da Pere qui est dans les cieux
et dont toutes les pensies, toutes les volontis s'inspirent de son amour. , Vous avez raison, me dit le mldecin chef, c'est encore le meilletr sp6cifique contre
la peur. - Eh ooi! contre la peur, contre le doute
et contre le decouragement qui nous guetient. , A une
heure oii tout est incertitude et mystere, les enseigneiments de notre bienheureux Pere et sa foi dans la

Providence ae sont-ils pas, pour 'ame inquiete et
craintive, le meillear abri et le meilleur or-iller? C'est
la doctrine que je pr&che autour de moi et elle a,
mieux que toute autre, le don de rasser'nex et de
redresser les Ames.
LES CONSOLATIONS SPIRITUELLES
Yoici dWabord M. Gendre qui va nous faire part de celes
qu'il a. prouvaes dans la region de Mourmeloa-le-Grand, 1
l'est de Reims :

Nous 6tions plusieurs pretres dans la formation et
nous avions toute facilit6 pour dire notre messe a
l'6glise.
Chaque soir, nous donnions le salut du saint Sacre-

ment et faisioas la priere, oii assistaient de nombreux
soldats.
Le dimanche, F'iglise se remplissait de soldats dis
six heures du matin et ne d6semplissait point jusqu'apres la grand'messe, qui avait lieu a huit beures
et demie.
Nons nous mettions h la disposition de tout le monde
poar la confession, et les communions 6taient assez

nombreuses. Vers la fin d'aoit, notre travail commenSait a devenir plus intense a mesure que I'on faisait
les travaux d'approche; puis, avant I'attaque, la divi-
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sion prend le secteur d'Auberive de chaque c6t6 de la
route. Alors nous allions meme travailler la nuit i
faire des postes de secours, mais tout en faisant ce
travail materiel de pionnier ou de brancardier on faisait parfois du ministere consolant.
Tout prbs d'Auberive, 6tant de service dans un poste
de secours, u Villa Noel ", j'tais all relever un
planton au poste tilephonique A 5oo m&tres de nous,
lorsque un moment apres, on frappe a la porte du
poste, demandant le caporal brancardier : ccPourquoi ?
demande fe medecin qui 6tait avec moi. - On voudrait lui causer. n
Je sors, il 6tait huit heures du soir; c'6tait un t616phoniste qui venant d'apprendre que j'6tais missionnaire, voulait se mettre en regle avec Dieu, car
disait-il, il y a plusieurs ann6es que je n'ai pas os6
faire mon devoir; alors nous nous 6loignames un peu
dans le bois et lU mon homme soulagea sa conscience,
puis il s'en retourna a son poste apris m'avoir dit un
grand merci et donn6 une forte poign6e de main.
Pendant l'attaque, j'ai bien eu quelques 6motions,
mais la sainte Vierge m'a gard6 de tout accident.
GENDRE.
M. Kremer a 6prouv4 les mimes consolations la veille de
1'attaque de Champagne:

Le 24 an soir, M. l'Aum6nier me fait dire : a Je
compte sur le a Grand-Pere Turc ) pour six heures, A
l'iglise. n
J'y vais, trop flatt6 d'etre choisi comme organiste
et pr6chantre.
Nous avons salut, chapelet, cantiques; de quel cceur
tout cela est chant6 par ces gars de France qui s'en
vont aux tranch6es! Apres le salut, l'aum6nier fait
reciter tout haut le Confiteor, I'acte de contrition et il
25
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annonce que nous sommes 1a quatre pretpes avec 14ui
pour entendre les confessions. C'est fait; comme ces.

Francais vont tout d'une piece a Dieu devast la mort!
Pauvres enfants! J'en avais des sanglots dans la veix
en les exhortant. Ah! si vous aviez assisti i cette

communion, la nuit, dans la pauvre iglise d'ua hameau, au roulement du canon! Voici 1'action de grices:
Ce Magnificar,ce Parce Domire chantbs debout par ces

jeunes postrines qui vont se dresser tout a I'heure face
a 1'ennemi nous laissent
lennelle 'entre toates.

l'impression

d'nae heurc so-

Le frire Forsans a demandi g rester au front, bien que sa
brigade aille l'arriere. 11 nous raconte une messe nocturne,
sur e 'front, k proximit6 de l'ennemi, danes une cagaa; pas
d'illumination fierique; pour autel, une -,rmoire renversee,
adossie a un afftit de canon et le tiroir servant de marche-

pied ; comme ornementation, deux bouquets de verdure, fig6s

dans deux bouteilles; pas de -chants, car l'ennemi est tout

pris; es communioas sont nombreuses; les officiers prechent
d'exemple.
Ces consolations spirituelles aident a supporter les peines

morales et physiques, les rudes travaux, les intemnpries de
Pair, .tous les manax ,dela guerre.
MALADES

Qwelques-uns

de nos brancardiers ont 6t6 malades M.
.

r-

trand a eu une lymphangite aigue, une phlibite de la jambe

gauche, une pneumonie; M. Gendre et le frere Gody, une
enterite; MI. Fabris., ne 'faiblesse g6nbrale.
EXERCICES CORPORELS
Entre les batailles, nos brancardiers font toute sorte de
travaux; le frere Dechine travaille dans les bois a faire des
piquets, des claies, des parquets poui les tranchees-; le frbre
Dutrey s'occupe i la revision des masques contre les gar

asphyxiants, A l'expedition des pulverisateurs, a l'entretien
des fours crematoires; M. Rul transborde des poids de •Q,
70 kilogrammes et plus, comme un vulgaire homme d'6quipe,
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car il a etCappele a faire partie d'une formation agricote dans
les conditions plut6t comiques qu'il d6crit ainsi :
On demande quinze cultivateurs pour les travaux
des champs et il se trouve que sur les quinze d6taches
avec moi, il y a des 6tudiants en medecine, des 6 ltves
en pharmacie, bref un seul cultivateur. L'officier qui
recut cette 6quipe haussa les 6paules et se mit a rire :
c Enfin, dit-il, on vous emploiera pour le mieux; on
fera ce qu'on pourra. n J'ai debut6 par aller chercher
6o quintaux de foin a 20 kilometres; demain matin,
je pars dans un centre de ravitaillement pour une
besogne semblable.
Terminols cette revue des brancardiers par un mot char-

mant du frire Grvs : ii tait du service armt, on a demandd
des volontaires brancardiers.
Je me suis pr6sent6 pour cet office, parce que j'ai
cru que c'tait plus conforme . 1'esprit de notre
vocation.

LES INFIRMIERS
D'abord, i y a les infirmiers qui s'occupeat des blesses et
des malades, tels M. Ditroitqui a &t6d'abord au camp d'Avord,
puis &P'h6pital de Magny; M. Reyn•au qui va chercher les
malades on les bless6s dans les ambulances des fermations
les plus avanceeu et les retreA Belfort; M. Scamps qui, dans .
son ambulance, a vu mourir en vingt-trois jours, trois cent
soixante soldats; un seul a refus6 les sacrements; la majeure
partie les recoit avec an calme qui surprend et ifdie; M. Veiribre qui soigne les convalescents s&eagalais et qui est oblige
de rester au quartier afin que si nos negrillons se cassent la
tkte 4 coups de pierre, ce qui arrive quelquefois,il7 ait quelqu'An qui la leur raccommode; M. Drillon qui est affect4 as
service de physiothdrapie; le Irare Augean /ean qui est sons
les ordres d'une infirmiere-major, comme dans l'ordre de
Robert d'Arbrissel oh les femmes commandaient.

M.' Baetema

est infirmier i li'Hpital aauiliai• r z3 du.
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Bon Paiteur, a Nancy. Voici ce qu'il 4crit
perieur general, le 6 janvier 196 :

& M. Villette, Su-

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Le premier de l'an, vers dix heures, une effroyable
detonation retentissait.
Comme, par ici, on est habitue a ces bruits-la, on
crut a un avion. Mais le ciel 6tait tres calme. Une
deuxieme detonation, cinq minutes apres, nous fixa.
C'6tait le bombardement

.

longue distance, annonc6

depuis longtemps.
I1 fallut, imm6diatement, descendre tons nos malades dans les caves! Quel lugubre travail! Typhiques,
tuberculeux, gens affliges de phl6bites, etc., transportis sur des brancards, attendirent que le danger
fit passe! -

Les d6egts furent horribles, un seul obus

creuse un trou de 3 metres de profondeur sur 5o m&tres
de circonference, il pulverise une maison de trois
6tages en entier! Quant au bruit, il est formidable.
La piece est a 30 kilometres d'ici et lance des obus
de 38o. Voil les 6trennes des Allemands. Deux
autres bombardements ont suivi le premier, d'autres
suivront, c'est plus que probable.
La maison de nos sceurs et notre h6pital se trouvent
a un& centaine de mbtres de la ligne de tir; nous
sommes done relativement proteges. Mais cette terrible menace, sans cesse sur nos tktes, 6pouvante et je
vois des courages flchir.
Franchement, pour moi, bien sincerement je reste
calme. On a install les malades intransportables, au
rez-de-chauss6e, je reste avec eux. Ils sont, eux aussi,
bien r6signes, ils plaisantent, ils n'ont pas peur. Mais
j'ai le coeur angoiss6 quand je pense que si un obus
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tombait sur nous, aucun d'eux ne sortirait des dicombres. A la garde de Dieu! Nous sommes chez le
t Bon Pasteur n, il veillera sur ses brebis!
A part ces derniers 6venements, je continue ma vie
bien calme, dans mon modeste milieu. Je vais tous les
dimanches dire la messe, en plein air, aux aviateurs
du plateau de Malziville. J'installe mon autel devant
un grand avion, je suspends la croix a la mitrailleuse,
et ces h6ros sont derriere moi, dans un recueillement
qui saisit! Quelle joie de prier avec eux, de prier pour
eux, pour leurs morts, de leur parler aussi! Quel auditoire! et comme je suis heureux de pouvoir passer
parmi eux en essayant de faire un peu de bien! Ils
sont pour moi d'une courtoisie charmante. Quel dommage qu'ils ne puissent pas m'emmener avec eux dans
leurs randonnees!
BAETEMAN.
En dehors de ces infirmiers proprement dits, il y a ceux
dont les occupations ne concourent qu'indirectement au service des blesses et des malades; il y a les secretaires, comme
M. Neveut qui est charg6 des comptes de la gestion et de la

depense.

Ce n'est pas une petite affaire, et je vais devenir un
6conome ou procureur de premiere classe.
Je saurai vous dire combien d'ceufs il faut pour un
flan, de vin pour du bceuf daub6, comment on 6tablit
des march6s, ce qu'il faut payer a l'enregistrement.
Vous ririez de me voir confectionner des menus.
Il y a des infirmiers qui sont plantons, comme le frbre
Labarre qui reooit et conduit les visiteurs; M. Berthounesque
n'a pas cesse d'etre r6fectorier; e .frbre Tousd ravitaille le
front en medicaments; M. Balangue est au contr6le postal,
charg6 d'ouvrir les lettres qui entrent en France ou qui en.
sortent; M. Collard est vaguemestre.

Si jamais de la vie j'avais song6 que je pourrais
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devenir facteur! 6crit-il; enfin! les anges sont bien les
facteurs du bon Dieu, puisqu'ils nous portent ses messages. J'ai au moins la consolation de faire plaisir en
distribuant lettres, colis et mandats.
Deux fois par jour, je fais une espice de peHerinage
de famille. Vous savez, en effet, qu'une partie do
bureau central -des postes de Bordeaux est I'ancien
grand s6minaire biti par nos confreres. Sur la frise
qui couronne la facade, on lit encoe : a Congregatio
Missionis 1739. n On a encore conserv6 i l'impasse
contigae le nom de Saint-Lazare. En chemin, je rencontre aussi le fort du Ha, dans lequel un ou plusieurs
de nos confreres furent emprisonnes pendant la
grande Revolution. Sans doute, je ne fais pas ces
pelerinages a pied; il ne faut pas oublier que je suis
employ6 des postes et qu'on veut que les correspondances aillent vite. Aussi, je vais en bicyclette. Mais
oui! les Missionnaires vont bien a cheval; une bicyclette, Ca va plus vite, c'est toujours pr&t, c'est moins
encombrant, ca ne mange pas et anjourd'hui tout le
monde en a.
Je m'engage quelquefois dans les 6troites rues du
vieux Bordeaux, rue des Argentiers, rue des Bahutiers, etc., o IF'on voit d'antiques maisons avec fen#tres a meneaux et je me repr6sente saint Vincent
parcourant ces rues pour se rendre au port tout voisin
oi 6taient amarr6es les galkres dans lesquelles il
pr&chait sa fameuse mission aux forgats.
Un d6tail historique que je livre a la critique des
chercheurs. L'aumonier des enfants assist6s est de la
commune de Saint-Vincent-de-Paul pros Bordeaux;
ii pretend que Ie village porte ce nom parce qu'une
tradition veut que saint Vincent, lors de son passage a Bordeaux, ait demeure quelque temps en cet
endroit.
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M. Caset est vaguemestre conmme M- Collard.; M. ,amm4et
-est secr4taire du. medecin chef de la place; il aurait prifire
8tre inflrmier ou brancardier; mais l'obissance militaire, bien
plus exigeane qe
q
I'aobtissance religiense,a. poar ptincipe de
ne pas demander ce qu'on pr6fere; elle exige et il faittt archer.
Nos infirmiers sont ainsi r6partis dans un grand nombre de
viltes de France; en uequelquesunes, is sont plusieurs et si la
guerre se prolonge, le prochaia catalogue portexa ua certain
aombre de maisoas nouvelles;, c'est le cas actuelleuen.t de
Dunkerque, Berk-Plage, Perpignan, Bordeaux.
Partout, nos chers confreres regoivent chez les Filles de la
Charite Paccueil le'plus. cordiak et c'est un rkonfort dans
leir malbeux; on. nous a. dcrit de bie.n belles choses sur Les
attentions des sceurs ; mais nous craindrions de blesser leur
modesde en les nommant ; aussi nous nous tairons.
Nons terrainexons ce chapitre par un petie mit sor 'aabalance du Berceau-de-Saint.Vince-nt-de-Paul ; c'est 1Ique saint
Vincent a commence a manifester sa charit6; il est bon de
revenir a la source de la Congregation et d'y puiser un renowveau de ddvouement. Cette fois, nous vaconteroas use
-crdmoaie atrioticue, une remise de ddcoration a un de. nos
confreres; voici le recit qu'en fait le Riveil des Landes d.u
5 dicembre 1915.

Une cBrimoaie patziotique des plus nmouvantes s'est

-disoude jeudi apis-midi, au Berceau-de-Saint-Viieeat- Aupais du views cbhne venere, face a la ra.issaate chapelle ornue du drapeau aux trois couleurs et
suramntie de la statue de notre illustre compatriote,
klgrand ap6tre de la charit6, se trouvent reuais tons

-ceux qui rappellent si hien saon cevre admiahle,
Les. bonesseetus, aux blanches coranettes, entOtrees
4de lekss cheres orphelines; les devoues Pretres de la
Mission avec lear pleiade d'6leves, espoir de la patrie;

les vieillards dent sessouffrances sent toutes I1adouaeies;. les braves soldats blesses qui viennent de verser
keux sang pour notre chere France.
La croix de guerre va itre remise. i un vaillaUt, au
soldat brancardier Dondeyne, pretre lazariste en coaralescence au milieu de ses ilives et de ses cofrres.
Le canon toone, les clairons sonnent, les tamhbors
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battent, le commandant d'armes de Dax, le sympathique et brave capitaine Eschauzier, s'avance et salue
le h&ros de la fte, auquel il s'adresse en ces termes
touchants :
a Je vais quitter Dax, appelk a de nouvelles fonctions. Je suis heureux, avant de partir, de pouvoir
encore une fois decorer un brave, car vous, vous etes
un brave, soldat Dondeyne. Votre citation en fait foi :
u Dondeyne, brancardier, soldat de I"
classe a la
c 19' compagnie, d'un d6vouement au-dessus de tout
n eloge, toujours prat pour les missions p6rilleuses,
c grievement blesse au combat du jo juin, en se por, tant au secours des blesses. ,
( Comme par une de ces belles nuits d'ete, nous
assistons aune vraie pluie d'itoiles : Lgion d'honneur, m6daille militaire, croix de guerre, qui s'abat sur
la poitrine de nos poilus. C'est qu'ils I'ont bien gagn6e
par leur inlassable patience, par leur intr6pide courage.
u Et grace a vous, vaillants fils de la Gaule, qui de
vos fibres poitrines 6levez un mur d'airain, grice a
vous, bient6t renaitra de ses cendres une France plus
forte, flambeau de liberte et d'humanit6 oh, a 1'ombre
de la paix si cherement reconquise, les jeunes g&nirations accourront des quatre coins du monde pour s'impr6gner de courage, de science et de fraternit6. n
Aux applaudissements de tous, le capitaine Eschauzier donne l'accolade au brave brancardier Dondeyne,
sur la poitrine duquel il vient d'6pingler solennellement la croix de guerre. La sonnerie a an drapeaua
resonne, les 6tendards s'inclinent et tous saluent avec
respect l'embleme sacr6 de la patrie. Puis, sous les
doigts agiles d'un artiste bien connu, des accords d'harmonium 6clatent, preludes de I'hymne national, la
Marseillaise, chant6e en choeur par tous les enfants du
Berceau, impressionnant toute i'assistance et montrant
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le vrai patriotisme qui vibre dans le cceur de tous les
fils du grand saint Vincent de Paul.
Sigxn : L. D.

LES CHEMINOTS
M. Genowville va nous permettre d'ajouter quelques chapitres au pre spirituel commence par les aum6niers, brancardiers, infirmiers.
UNE MESSE DE MINUIT DANS UN TRAIN

Le soir du 24 d6cembre, nous avons fraternis6. J'ai
pu ouvrir mon recueil de cantiques devant vingt-trois
infirmiers, nous sommes vingt-huit et deux itaient en
permission; manquait un malade; puis un autre, qui
6tait occup6. J'ai chant6 tous les noels que je poss6dais; puis l'Exfant-Dieu, puis Minuit, Chritiens; tout
le monde a chante le refrain. Apres cette soiree,
je me suis jet6 sur un lit, tout habill6, et j'ai attendu
minuit. J'ai dit mes trois messes, en ai servi trois
autres, et a sept heures du matin, j'en ai entendu deux
autres. Le train roulait. Notre-Seigneur a 6te furieusement berc6, mais il nous souriait quand m6me. Heureuse nuit!
L'EVACUATION DES BLESSES

Une heure et demie vient de sonner; nous sommes
sortis des ateliers, et & Ja disposition de la commission de la gare qui peut nous appeler d'un moment al'autre. Elle ne tarde pas; voici l'ordre de d6part;
Troyes nous envoie & ChIlons, et nous devons partir a
six heures. t Mais, nous allons encore voyager de
nuit! encore une fois, le sommeil sera tout au moins
agit6; et voilk des nuits que nous ne dormons pas. )
Le train roule, roule toujours; puis il ralentit; nous
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prKtoas l'oeille... le canon tonne, nous y vilL : Chi-

lons, personne ne descend! Dans quelques minutes, on
aura bien besoin de nous! Huit heures sonnent; les
bless6s sont 1~. Par malheur, il n'y a pas de brancardiers : si!... Deux. Nous nous mettons a I'ceuvre: transport des blesses de bitiment A, di bitiment B, ou
meme des salles de I'h6pital jusqu'aux wagons ; corvee
stppldmentaire; pois chargement. 11 sagit d^introd'uire
dans le wagon le brancard sur requel repose le bless4

ou le malade, puis glisser celui-ci sur la couchette
qui lui est destine : besogne delicate, qui exige mille

precautions : ily a des blessures profondes, des fractuaes en quantith, des memibres paralyses qu'i.faut
soulever, transporter tout d'une pice; il y a des amput6s, infortunes qui a'ont jamais tant souffet de
lears bras on de leurs jambes que depuis qu'ils en sont
priv6s.
Besogne p6ible aussi, physiquement et noralement;
parfois nos membres sont rompus : nos genoux, nos
reins, nos bras, nos poignets, et toujours notre cour
est brisk, car en vrais disciples de saint Paul, wnus
souffrons avec ceux qui souffrent.
Vous 6tes seal dans votre wagon et les bless6s (de
grands bless6s, helas!) sont seize; ces braves cwurs
vous 6pargneront toute fatigue inutile; ils y mettront
toute leur bonne volonte, au cours du voyage, comme
ils I'oot mise tou t
l 'be-e pendant le chargement;
mais il est beaucoup de petits services qt'ils vous
demanderont : ce sont des malades, des blesses, des
irvalides, des mntilds, qui devront, par necessiti, se
servir, . chaque instant, de vos yeux, de vos mains, de
aos pieds. Est-ce leur faute si les arrets brusques, les
coups de tampons accroissent leurs souffrances? S'ils
sont aigris par la douleur, exigeants, impatients? Est-ce
lear faute s'ils soot seize malheureux, partageant le

-

395 -

m•me sort, r&clamant les memes soins, le meme divouement! Oui, il faut &tre c tout A tous ,,le bon seas
Pexige, tout autant que la chariti; c'est votre devoir
d'infirmier autant que votre devoir de pratre. I1faut
calmer la fievre du n* I, caler le bras du n* 3, la jambe
du in 4, couvrir les pieds et border le lit du ne 5,
richanffer le an 6, coaper la viande du m*7 et mAtre
les morceaux dans sa bouche; Ie n" 8 est un pavse
hoame qu'une grenade a aveuglk, en mime temps
qu'elle lui broyait un pied, et qui est demenri, toute
la journie d'hier, dans un entonnoircreus6 par un obus;
le n* 16 a les deux maxillaires abimbs par des clats
d'obtis, et il boit par le nez, au moyen d'une sonde,
lui seal nous demandera vingt-cinq minutes, rien que
pour ce petit service.
II y a aussi les r6gimes: celui-ci est au petit, celui-li
est au grand; il faut donner la boisson que prescrit le
r6gime, oa que r6clame l'tat du malheureux; maisle
vin, la tisane, le lait, c'est comme l'eau, le charbon, la
soupe, la viande et les legumes : il faut courir apres,
et cela rapidement, a travers les longs couloirs du
train, si lachance ne vous a pas permis de profiter d.'u
arr&t, ou si 'infirmier d'exploitation ne peut accomplir
son office, tirailli qu'il est, lui aussi, par mille occupations. Enfin, apres ces nombreux exercices de gymnastique : tte droite, tte gauche, flexion du corps en
avant et en arri&re, flexion des genoux surtout (elle
est terrible celle-lW!) apres une garde de nuit, plus dure
encore que la garde de jour, on arrive, en dipit des
nombreux et interminables arrets, au point terminus
du voyage : Tours, Bordeaux, Vannes, Marseille, La
Chapelle-Saint-Denis. 4 La Chapelle, tout le monde
descend! 'mais, personne ne bouge; ii fut impossible
a nos grands blesss de monter; il leur est evidemment tout aussi impossible, de descendre; et alors

-

396 -

commence le d6chargement, aussi delicat, aussi pinible
que le chargement. Cependant, nous sommes devenus
habiles, les brancardiers aussi, et trente-cinq minutes
apres environ, le train est vide. On a bouclk les portes,
et en route pour Villeneuve.
Pendant ce trajet, qui est assez long, a cause des
pauses qu'on fait, il faut pr6parer le travail de la disinfection et de la lessive : il faut plier les trente-deux
draps, qu'on reunit en paquets, puis les trente-deux
couvertures qu'on portera a l'6tuve.
I1 faut ensuite, pour rendre possible le balayage,
mettre les huit matelas et les huit couchettes du rezde-chauss6e sur les couchettes du premier etage; encore
un petit exercice qui developpe les forces, a moins
qu'il ne les 6puise de plus en plus.
Vous avez fini?... tres bien; maintenant prenez le

balai et nettoyez a fond votre salle roulante; elle en a
bien besoin; il y a 1 du papier, des bouts de cigarettes, du coton, des journaux, du tabac, des 6corces
d'orange, des crodLtes de fromage, des boutons, des
morceaux de pain, etc., etc. qui ont,

a votre insu,

glisse discretement dans les ruelles et qu'il faut mettre
a la porte impitoyablement, ainsi que le sable, la terre,
la chaux qui adhdraient aux capotes, aux pantalons et
aux souliers. II faut faire disparaitre tout cela!
Mais voici Villeneuve; une derniire manoeuvre, et
notre train entre aux ateliers. Les ingenieurs.et les
contremaitres sent la : ils ont leur travail, eux aussi;
leurs minutes sont compt6es, et cons6quemment les
n6tres! il faut, par exemple, qu'au bout de six heures,
nous puissions etre a la disposition. - Mais, chers Messieurs, laissez-nous au moins respirer cinq minutes!
- Non; cela ne nous est pas permis, cela ne nous est
pas possible; nous devons laver vos draps, d6sinfecter
vos wagons, passer vos couvertures et vos matelas
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1l'ituve; tous les rouages de nos machines

sont en mouvement; nous sommes prats! Portez vos
trois cent quatre-vingt-quatre draps, vos trois cent
quatre-vingt-quatre couvertures, vos matelas salis, vos
tales, vos torchons; on vous donnera, en recompense
et enuchange, tout le linge propre, qui vous attend
deji; quand les couvertures sortiront de 1'6tuve, toutes
chaudes, toutes brflantes, comme les marrons du
marchand, vous viendrez les reprendre : cela ne tardera pas! - Et il faut encore s'executer, mon Tres
Honor6 PAre.
Et cependant, nous parcourons, d'un pas lourd,
charges de ces nouveaux fardeaux, les 3o6 ou 400 metres
qui nous s6parent de la buanderie; le telephone marche,
on songe a nous, on pr6pare notre nouvel ordre de
depart; demain matin, nous serons a Mourmelon, a
Sommesous, a Vitry, je ne sais ou... et tout sera A
recommencer! Ouf !!! nous venons de faire quatre 6vacuations successives sans respirer, sans arreter... et
comme je le pressentais, nous repartons ce soir meme
pour Sommesous; c'est, si je ne me trompe pas, la cinquieme evacuation depuishuit ou neuf jours! J'espere
que jetiendraijusqu'au bout; peut-etre ne serons-nous
pas toujours surmenes, comme nous le sommes depuis
quinzea vingt jours; c'est probable; mais si ce surmenage continue, je continuerai de servir ma chore patrie
et les- vaillants soldats tomb6s pour elle dans le sang
de leurs blessures. Le jour (ou bien la nuit) oi les
forces me manqueront, je me coucherai dans un fosse,
le long de la voie; et si saint Vincent vient me demander qui m'a conduit lk, qui m'a r6duit en cet 6tat, je
r6pondrai : c C'est la guerre! et puis la charit6! .
Croiriez-vous, mon Pere, qu'k l'avant derniere evacuationj'ai h6rit, d'une bague en aluminium qu'un
de mes bless6s m'a remise d6licatement, en me di-
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sant : a Monsieur l'Infirmier, voil nn petit souvenir
des tranchies; vous la donnerez a votre dame! si vous
tes mari6. o
Am grand s6minaire d'Orlans, nous disions qae
notre dame, c'itait notre breviaire, parce que ce livre
et It prhtre oa le sous-diacre sont deux ins6parables;
je ne peux pourtant pas mettre cette bagae dans mon
brvviaire; je pourrais la mettre aux pieds d'une Madone... on bien la porter A Notre-Daame!
Nous partons tout a l'heare, toujours au pays des
tertres et des croix; er avons nous vu, hier soirencore,
au-dessus de La Fkre-Champenoise, de ces tombes
ornm6 du drapean tricolore et leuries par la main
pienus des paysans uodes garde-voies Quede cadamres
dormet
a it
ailleurs, partout!! .Requiem etenman
dona eis Doxmine
Louis GENOUVILLE.
L'APOSTOLAT PAR L'HARMONIIM

Un petit harmonium de mission; il dort, en ce maoment, daas an filet de notre wagon-caseraemeat; je
1'ai envelopp6 dans une couverture, et ii a, aux yeax
des non-inities, I'aspect d'un grand colis sectangulaireVoici comment je I'installe : je le pose sao le pied
mobile d'une petite table d6montable, qui luisert d'assise; j'adapte uane tige de fer mobile a la soufflerie;
je suspends a cette tige une p6dale libre... et me voili
pret.
A la derniire s6ance, j'ai compt6 une bonne vinglaine d'aaditeors - sur vingt-six qui

itaient preseats

au train; auditeurs volontaires, tout a fait ben6voles;
car, je ne bats pas le tambour, quand je ooue de I'harronom; on me prie de jouer, je consens et vient qui
vent.

J'e dois user de largeur d'esprit et de condescendance; iiva sans dire que •es artistes da train d<sirent
u y alter de Iour romance n et je consens a acoompag~er, A e.teadre.
Et quaad c'est mon tour de chanter, ceux qme fai

conseati a entendre, consentent A m'couter, et mes
espdranoes oat iti dipassies.
Un jour, je Jdclarai carremeat A mes aaditeurs qoe
moa
programme, s'ils 1'acceptaient, allait detenwir
exclusivement religieux, que j'ailais ouvrir man .liwe
de oatiques, maa breclhue de a6lodies grigorvennes.
Us acceptrereat voloatiers.

Voi4i dix-4iuit ais qrpe j'attendais cette occasion
ccde parler duban Dieu; sans ea parler, tout 'en

n
parlant ,, ooanne on di•iat dans le m6tier milataire. Et,
sans que <es ahers mis s'e aper4ussent, eleur fis,
en chantant imes caatiques (,le premier couplet de cchaca., pour la raison nmjenre que je a'4vais pas les
astres), toute -aepetbie 'srie de peits,.. srens;
sur
note sainte ireligion, sur les principaux -imyAres de
notre fai, sur ies grandes v6rites chr6tiennes, sur a.
sainte Vierge, sur la sainate £glise,..
ef;ce fut one
v•ritakebe classe *de cat6chisme, on une petite wetraite,
si ours preferez, ean mzme temps qu'une salade.

Pis, -avec le terps (a nait, dit-on, porte conseii),
ces chers camarades romprirent 4 merveaile gqe maa
petit rTamoncima, comme its diseat ea riaat, n'etait
pas fait ipoer accompagner des romances de salon, des
chansons de caf6-concert; et ils s'abstinrent des lors
(bon sens et delicatesse inesperes!) de me reclamer de
nouvelles s6ances; ils avaient peut-etre trouv6 un peur
trop d'huile dans ma derniere satade... et un peu
trop de vinaigre dans celle qu'ils m'avaient servie ,pr6c6demuueat,
Mais, il y aquinze jouwrsenviron, •'•n deax me pria
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de leur donner une seance de musique religieuse :
- Vous ne ferez que de cela , pricisa-t-il avec insistance. Ce fut chose convenue; et, ce jour-la, devant
l'l6ite de notre formation, je fis, dans un de nos wagons,
une longue... conference de trois heures an moins,
sur ( l'origine, la nature et les beautis du chant gr&-

gorien ,; mon petit auditoire fut ravi; il me preta une
attention tres soutenue et fort bienveillante. D6cidement, mon petit ( ramonium ),est un petit ap6tre, destine peut-etre a de grandes choses.
Je suis discret, ne fais aucune avance et ne joue que
lorsqu'on m'invite. Ce jour-l4 (c'ktait un dimanche),
j'ai manqu6 mes vepres et mon salut; cependant, il y
avait sept jours que j'avais arret6 mes plans; je comptais
bien me rendre a l'eglise la plus proche et rapporter
la benediction du Seigneur. Mais, je n'ai pas voulu
perdre cette belle occasion de ccpr&cher, sans precher,
tout en prechant ; d'ailleurs, je me suis arrange,
j'ai calcul6 mon temps; et l'heu.re oa, dans les gglises,
on donnait le salut, j'ai chante, sur mon petit u ramonium , les motets ordinaires d'un salut : Adoro Te,
Ave Verum, Inviolata, Sub tuum, Tantum ; puis j'ai
donn6 ma b6n6diction A tous ces chers amis, qui ont

assiste au salut, sans y assister, tout en y assistant.
Vive Dieu! Vivent les ames! Vive mon petit a ramonium n! Vivent les poilus du train 5!
Je les recommande tous a vos puissantes prieres.
Louis GENOUVILLE.

LES COMBATTANTS
Nous avons parl6 de quelques-uns plus haut, I propos de
Verdun ; les autres, sans passer par les mames 6preuves, sont
toujours sur le qui-vive; ils sont quelquefois privds de la
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sainte communion; quand ils peuvent la faire, c'est fete dans
leur ame, comme l'crit le frere Plassard;leur vie dans les
tranchdes est toujours fort dure; des pluies incessantes y produisent des iboulements et dimolissentleur demeure comme
le raconte M. Pitrissans;le frere Augustin-Baftiste 6crit sous
la mitraille, au fond-d'une tranch6e humide;le frere Bethe au
contraire annonce qu'il est tous les jours a cheval pour aller
visiter les rigiments aux alentours avec M. I'aum6nier; le
frere Piederridreestordonnance d'un lieutenant ing6nieur; il
l'accompagne dans ses tourndes A travers champs pour tracer
les plans; le frere Bouchi est toujours en premiere ligne, bien
que d'apres laloiDalbiezil devrait ktre l'arrire ;lefrere Soula
est aspirant dans I'Argonne; les autres combattants ou susceptibles de se battre sont un peu timides, non pas devant
Iennemi, mais devant le rddacteur des Annales, et, par peur
probablement de voir leur prose cit6e, ils s'abstiennent de
narrer ce qui serait si intiressant. Qu'ils veuillent bien se
souvenir des paroles de l'ange RaphaEl, opera Dei revelareet
confiteri konorificum est; qu'ils nous r6velent done les Couvres
que Dieu fait par leurs mains, qu'ils embaument la compagnie par quelques fleurs que nous ajouterons au pr4 spirituel de la guerre.

LES PRISONNIERS
M. Lambin ecrit de Gardelegen, Ie x8octobre x915:
MONSIEUR ET TRIS HONOR.

PkRE.

Votre binediction, s'il vous plait!
Mes esperances ne se sont pas r6alisees. Je suis
toujours ici & attendre le rapatriement qu'on m'avait
fait esp6rer, il y a plus de trois mois; je ne suis pas
malheureux ici. J'ai le bonheur de dire la sainte messe
tous les matins; le reste de la journ6e se passe a etudier la th6ologie, a faire des sermons on a d'autres
etudes. Deux fois par semaine, les pr&tres, avec les
majors, sont conduits & la promenade; ce qui nous
fait du bien pour la sant6. Tout ce qui a trait a la
religion est ici entour6 du plus grand respect, et
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l'autoriti nous timoigne la plus grande bienveillance
Nous sommes quatre pretres : un vicaire d'Amiens, ua
autre de Montauban, un jeune pr&tre de Rodez et
votre serviteur. Nous menons tout a fait la vie de
famille, car nous sommes absolument s6par6s des
autres prisonniers que nous pouvons cepehdant visiter
comme nous voulons.
Malgri ces avantages, je soupire apres la fin de la
captivit6. Que je serais heureux de passer quelques
jours dans la chore Maison-Mire!
C. LAMBIN.
Le 03 mars 1916.

Nous avons institue un catechisme, mais decore du
nom pompeux de < confirence ,, qui a lieu trois fois
la semaine : le mercredi et le vendredi soir apres la.
priere (qui se fait d'ailleurs tous les jours A huit
heures a la chapelle), et le dimanche a la grand'messe
de dix heures.
Pour ma part, j'ai a expliquer les sacrements de
p6nitence et d'eucharistie. C'est plaisir de voir l'attention de nos chers auditeurs, qui icoutent avec avidit6
nos paroles, et cependant nous ne visons pas a l'effet,
nous parlons le plus simplement possible. Je. ne sais
si je vous ai dit que, chaque.dimanche, un des quatre
pretres va, A tour de r6le, dire la messe dans un des
villages oi travaillent les prisonniers. Nous sommes
accompagn6s d'un sous-officier allemand et d'une
ordonnance (un soldat francais) qui porte la caisse
d'ornements.
Nous rencontrons partout la plus grande bienveillance et le plus grand respect de la part des habitants
du pays.
C. LAMBIN.
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LES S(EURS
Donnons d'abord quelques nouvelles des maisons qui
sont en pays occupC.
Voici ce qu'on nous 6crivait le 6 aovembre 1915 :

Toutes les maisons de Lille vont bien; partout on
travaille beaucoup aux oeuvres qu'imposent les circonstances actuelles : le relevement materiel et moral. A
la rue de la Barre, les oeuvres prosperent merveilleusement. Le seul syndicat compte six cents jeunes flles
auxquelles on fait toutes sortes de cours toute la
journ6e. Les sceurs travaillent de leur mieux, ad majorem Dei gloriam.
Les sceurs ne manquent de rien: la bonne Providence veille sur elles avec amour.
Les maisons de Tourcoing et de Roubaix vont bien
ainsi que celles d'Annapes, Douai, Valenciennes,
Saint-Amand. Les orphelines de Quesnoy sont aTourcoing avec leurs maitresses; les autres soeurs sont restees pour I'hospice et les classes.
La Providence veille avec amour sur les enfants de
saint Vincent. Tout va bien. Le bon Dieu fait des
graces merveilleuses. Son action est visible, quelquefois sensible.
Faisons de nouveau le chemin de croix que nous avons
deja parcouru et esperons que c'est la dernibre fois.

Lettre de la seur PIOT a la Mere MAURICE,
Superieure g•xcrale.
Bailleul, le 26 flvrier xg96.

MA TRES HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec

nous pour jamais!

Peut-&tre avez-vous su la visite des taubes a Bail-

-

404 -

leul ? Je tiens done a vous rassurer sur vos flles, et a
vous dire que le bon Maitre continue a les prot6ger.
C'est la nuit du dimanche au lundi que nous avons
et6 r6veill6es par le bruit de trois bombes. Elles sont
tomb6es aux alentours de la gare, qui n'a pas &et
atteinte, mais que l'on visait sans doute, car le lendemain, a midi, plusieurs autres ont 6t6 jetees, rue de
la gare, tuant deux femmes et trois soldats anglais.
A cinq heures, nouvelle apparition de's taubes. Nous
etions en promenade avec les enfants, car on m'avait
assure qu'il n'y avait plus rien a craindre.
Jugez de mon angoisse, ma Tres Honoree Mere!...
Oh fuir pour 6viter le danger, puisque les aeroplanes
6taient au-dessus de nos tetes? Apres une fervente
invocation a la sainte Vierge, je me dis : Si nous restons en groupe, la bombe risque de faire plusieurs victimes, tandis que fuyant, les uns aliant plus vite que
les autres, le terrible engin peut n'atteindre qu'une
personne !... Je crie done aux enfants : (cCourez jusqu' la maison!
Nous y etions en un quart d'heure
qui me parut bien long, car les taubes semblaient nous
suivre!... Enfin, les avions anglais arrivaient A poursuivre 1'ennemi et, cette fois encore, les bombes sont
tombees dans les champs, a quelques metres de la
ville. De tout notre cceur, nous avons remerci6 notre
divine Mere et nos bons anges.
Nous etions remises de nos 6motions, lorsque,
avant-hier, jeudi, nouvelle alerte! Plusieurs vilains
( oiseaux )) taient encore IA, visant les champs d'aviation dont nous sommes tout pres. A la premiere d6tonation, je cours a l'6tude, chercher les enfants pour
les conduire a la cave, mais nous n'avons pas eu la
peine d'y descendre, car la chasse fut active. Malgre
tout, cinq bombes, au moins, furent jetees et tuerent
quelques soldats et une quinzaine de chevaux. Hier
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et aujourd'hui, tout est calme, exceptI le canon qui
gronde du c6te d'Ypres!... A dire vrai, nous l'avons
entendu bien plus fort quelquefois.
Que nous r6serve l'avenir? L'ennemi semble penser
a Bailleul, et, humainement, notre maison situ6e sur
une hauteur, pres de la tour qui domine l'6glise, entourie par plusieurs champs d'aviation, est tres
exposie. Mais nous restons confiantes et intimement
persuadies qu'il ne nous arrivera rien de fAcheux. Je
prends pourtant quelques precautions en vue d'une
6vacuation qui pourrait etre possible, et je ne laisserai
plus sortir les enfants au moins pendant quelques
jours. D'ailleurs, nous avons tant de neige que les
promenades sont bien difficiles.
M. H6garty, le Lazariste irlandais qui devait venir
loger a la maison, a t&6envoy6 comme aum6nier dans
une ambulance, A Rouen.
Nous avons encore plusieurs soldats a demeure,
u bien chez eux dans notre salle d'asile, et toujours
respectueux ,, de plus, le ( mess n d'officiers, qui nous
aide A vivre.
Sceur PIOT.
Lettres de la s'eur JACQUEMIN a la Mere MAURICE,
Superieureginerale.
Maison de Charit< de Vermelles (Pas-de-Calais), 3i janvier 191b.

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous

four jamais!

Nous voici rentrees a Vermelles, j'espere que nous
ne d6m6nagerons plus cette fois. En ce moment encore
le personnel du poste de secours occupe une bonne
partie de la maison; ces messieurs sont tres corrects,
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tres polis, nous ne pouvons nous en plaindre. Nous
avons, pour nous loger, un c6te de la maison oii nous
sommes bien ind6pendantes tout en 6tant a l'rtroit.
Notre grande salle de communaut6, qui est voisine de
la chapelle, nous sert en ce moment de dortoir, de
refectoire, de chambre de communaute et de sacristie.
Le matin, apres les prieres, nous rapprochons nos lits
les uns des autres et les voilons par de grands rideaux
qui les dissimulent tres bien. Aprbs rela, nous prdparons les ornements pour la messe, et ainsi, de suite,

I'appartement change de figure.
Nous avons notre cuisine, une autre petite piece
pour recevoir les personnes du monde, et c'est tout.
Bien entendu, nous avons notre laverie et quelques
dependances indispensables.
Je vous avoue, ma Tres Honore Mere, que,les premiers jours d'une telle installation, nous avons souvent
bien ri. La regle, le silence surtout n'a pas toujours
et6 gard6 scrupuleusement. Maintenant que nous
sommes organis6es et bien en ordre, tout va mieux.
Nous ne savons comment remercier notre Immaculde
Mere des graces qu'elle nous a obtenues depuis notre
retour. Nous etions sans pretre; voyant qu'il nous fallait aller au village voisin pour avoir une messe, je
commenqais t m'inqui6ter. Je suppliai la sainte Vierge,
qui nous avait obtenu ce retour si inesp&r6, d'achever
son ceuvre et de nous envoyer un pr&tre, ce qui n'est
pas toujours possible avec les troupes anglaises qui
en ont peu. Dbs que notre chapelle fut nettoyee et
ornbe, un pretre anglais vint s'offrir pour nous dire la
messe. Aprbs lui, un autre se presenta, si bien que
nous n'avons pas 6te un seul jour sans messe. Notre
aum6nier lazariste irlandais dont je vous ai parl6 est
encore ici et nous restera pour la Purification, jour
des voeux de notre compagne. Nous aurons meme ce
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jour-la une seconde messe. Remerciez avec nous, ma
Tres Honoree Mere, notre Mere du ciel si bonne pour
nous.

Soeur JACQUEMIN.
a2

fevrier g196.

Votre bonne lettre reque hier a r6joui toute la petite

famille. Que vous 6tes bonne, ma Tres Honoree Mere,
de vous interesser si maternellement a nous, vous si
.surcharg6e, sf occupee.
Comme vous le dites, ma Tres Honoree Mere, notre
-vie actuelle est un acte permanent d'abandon a la
divine Providence. Mais comment en serait-il autrement quand cette bonne Providence nous envoie tout
a souhait pour le spirituel et m&me le temporel?
Jugez-en, ma Tres Honor6e Mere. Nous sommes
rentr6es chez nous le 6 janvier, je ne sais comment,

puisque tout semblait devoir nous en 6loigner encore
plusieurs mois. C'est sirement la sainte Vierge que
nous suppliions toutes quatre qui nous a accord6 cette
faveur.

-

Une fois arrivies, tout semblait devoir nous manquer a la fois. Une maison dans un desordre indes<riptible!,.. II fallait des reparations urgentes et pressantes. Trois jours apris, tout nous arrivait i souhait
comme au pays des fees. MM. les Administrateurs de
la Compagnie des Mines out pourvu a tout, comme ils
savent le faire, nous n'avons qu'a exprimer nosdesirs.
Nos sceurs de Bully ont it" pour nous tres bonnes
et nous out envoye une multitude de choses de premiere neessite. Si bien que, en ce moment, nous ne

manquons de rien et sommes tres bien installes dans
notre petit logis, oix tout est propre et bien a sa place.
Notre petite chapelle avec ses vitraux casses est aussi
tres belle en ce moment. En place des vitraux, nous
avons place extirieurement des toiles goudronnees,
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recouvertes, dans l'interieur de la chapelle, d'andrinople bien tendue, ce qui fait bon effet et nous garantit
contre la pluie, le froid et le vent. Puis, ce qui est le
plus appreciable, c'est que depuis le ii janvier nous
avons eu la messe chaque jour dans notre petit sanctuaire. Un premier aum6nier nous est arrive, conduit
par la bonne Providence. Le jour de son depart, par
la meme voie, nous arriva le bon M. Cullen, Lazariste
de Dublin, chapelain militaire au grade de capitaine.
Depuis cinq semaines, il nous arrive chaque matin i
sept heures, malgr6 ses trois quarts d'heure de route
dans la boie et par tous les temps. II est aussi notre
confesseur, comprenant bien le franqais. En un mot,
ce bon monsieur est pour nous d'un d6vouement parfait. Notre petite sceur Louise a pu. faire sa. revue la
veille de la fete de la Purification et se bien preparer

au grand jour du lendemain. ,
Je veux, ma Trts Honoree Mere, vous faire assister
en esprit a notre petite fete de famille, qui 6tait on ne

peut plus intime; nous n'avions aucune sceur du voisinage. Nos soeurs de Bully devaient venir; mais, la
veille, elles recurent des bombes dans leur jardin et,
pour ce motif, n'osrrent s'aventurer le le'ndemain de
bonne heure. La messe eut lieui sept heures, dans
notre petite chapelle tres bien orn6e de lis et tout
illumin6e. La statue de Notre-Dame de Lourdes, que
nous avons retrouv6e intacte, en rentrant, rempla'a
au-dessus du tabernacle notre Sacri-Cceur bris6.
(Notre Vierge Immacul6e a eu les mains casskes en
notre absence). C'est a cette messe que notre chere
sceur Louise eut le bonheur de se donner a NotreSeigneur dans un recueillement parfait, et nous avons
eu une seconde messe d'actions de graces qui fat dite
par un aum6nier anglais, qui est religieux benidictin.
Notre bon aum6nier etait tout heureux de se trouver
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chez nous en une telle circonstance. II eut la bont6 de
nous apporter le matin meme un colis de -trs bons
giteaux d'Irlande qu'il avait requ la veille.
Apres les graces, deux beaux chants pour la circonstance. Nous 6tions trois pour chanter, il ne restait
que seur Germaine pour ecouter et juger de 1'effet.
L'apres-midi passa assez vite. A quatre heures, nous
avons r6cit6 le chapelet en commun; puis a cinq
heures et demie, nous avions oraison et salut ýsans
pretre). Nous avons chant6 solennellement : Magxificat, Tantum ergo, puis la b&nidiction a et6 demand6e A
Notre-Seigneur et accord6e par lui-meme; pour finir,
un beau cantique i la sainte Vierge : t Douce Reine,
Vierge Marie, mon dernier cantique est pour vous. »
Vous voyez, ma Trbs Honoree Mere, que notre petite
fete n'a pas manqu6 de charme, et n'etait pas ordinaire. La jeune ipouse en a gard6 bon et chersouvenir.
En ce moment, nous sommes aux obus, aux marmites. Presque chaque jour, nous avons tout pres de
nous des combats acharn6s sur un point on un aiutre.
Hier, nous avons eu ici, a 3o metres de nous, sept
soldats 6cossais blesses gravement et trois morts. L'un
des trois, porte sur un brancard, est mort juste a notre
porte d'entr&e. Tous ont 6t6 blesses dans une maison
que nous voyons d'ici, oii.ils cantonnaient. Trois obus
leur sont arrives en meme temps. Nos majors ont panse
sommairement les blesses et les ont envoyes a Lillers
dans un h6pital anglais. Ce triste cortege m'a bien
emotionne ; depuis 1'ann6e derniere, je n'en ai pas vu
de pareil. Les aum6niers anglais font beaucoup de bien
parmi les soldats. Les catholiques sont g6nbralement
bons et se confessent souvent.
La messe est dite dans notre 6glise, Le dimanche,
pour les catholiques qui prient bien et sont tres 6difiants. Depuis notre retour, nous en avons vu un bon
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nombre a la sainte table. Le P. Cullen les confesse
constamment pendant leurs jours de repos et mime
aux tranchbes, oa il va souvent. II va d'un cantonnement a l'autre pour remplir aupris d'eux son ministere;
car les soldats anglais n'ont pas le droit de quitter le
cantonnement 6tant au repos. Au besoin, ils .se confessent dans la rue en marchant. Les Irlandais sont
presque tous catholiques; parmi les Ecossais, ii y en a
moins, mais ils sont excellents soldats.
En un mot, le service religieux est bien organis6
dans I'arm6e anglaise. Chacun pratique librement sa
religion sans blAmer les autres. II sont respectueux
pour les iglises et les choses saintes, quelle que soit
leur religion.
Les majors qui demeurent chez nous y ont un poste
de secours et sont tres convenables et tres polls. Nons
leur rendons souvent des services et il est convenu
avec eux que, des qu'ils auront beaucoup de blesses,
ce qui arrivera souvent au printemps, nous nous mettrohs A lear disposition pour les aider.
Nous avons pu, depuis notre retour, voir et secourir
le plus grand nombre de nos pauvres demeurant dans
nos environs. Ils viennent le matin de bonne heure, i
tour de r6le, car dans la journee il y a danger de voyager, Acause des obus. Tous sont contents de venir nous
conter leurs peines, demander des services de toates
sortes que nous sommes heureuses de lear rendre. En
ce moment, nous allons travailler pour les vitir, au
moins les plus pauvres. Je vous assure, ma Tres Honor6e Mere, que nous sommes tres occupies; nous n'avons
pas une minute A perdre.
De notre chapelle, le soir et le matin de bonne heure,
quand tout est calme, nous percevons les moindres
bruits des dernieres tranch6es anglaises qui ne sont
qu'a 5o metres de nous.
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Le bon Dieu qui nous a donn6 la facilite de rentrer,
quand les moyens humains ne nous permettaient pas de
le faire, saura bien nous preserver de tous dangers
jusqu'k la fin de cette triste guerre. Nous conserverons
ainsi notre maison qui, comme tant d'autres, aurait 6t6
d6truite peu a pea en notre absence. Nos ceuvres se
r6tabliront beaucoup plus vite et plus facilement; nows
serons heureuses alors de n'avoir pas abandonni notre
poste de charite pour les difficult6s et tristesses du
moment.
Soeur JACQUEMIN.
Lettre de la saur GUILLEBON i M. VILLETTE,

Supirieur ginral.
Hersin, Pas-de-Calais, 9 decembre

z9z5.

MON TRts HONORS Il•E,
Votre binidiction, s'il vous plat!
Depuis le bombardement du 3o novembre, qui a
atteint notre maison, nous en avons encore eu le vendredi 3 d6cembre, entre midi et une heure apres midi;
lundi 6, dans la nuit, de dix heures a onze heures du
soir; mercredi 8 bier, a midi et encore un cette nuit,de
dix heures . onze heures du soir. 11 ya eu trois soldats
tues, beaucoup de blesses. Le quartier le plus arros4
est toujours le n6tre : hier, un obus de io5 est tombA a
4 metres de notre chapelle et un autre dans le meme
coin que le gros du premier bombardement. Une maison de chef porion a 6et dtruite cette nuit. Les habitants etaient dans leur cave. Nous faisons de longs
s6jours dans la n6tre, et ce soir je rais y mettre nos
lits.
Le commandant militaire d'Hersin parle, me dit-on
de faire 6vacuer tout le pays.
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Plusieurs nombreuses families ont deji quitt6 Hersin. Hier, en allant voir mes malades, apres le bombardement de midi, je trouvai, sur la route, une pauvre
femme avec ses huit enfants; elle attend le neuvieme
dans deux mois! Sa maison venait d'etre ouverte par
un obus de io5, a 200 metres d'ici. Son mari ne peut
quitter, 6tant oblige par le service militaire de rester a
la disposition de la Compagnie des mines. Je l'ai conduite A la mairie, et elle va 6tre transport6e au bureau
des 6vacu6s a B6thune, en attendant le d6part pour le
Midi. Je lui ai fait une bonne aum6ne. Merci surtout,
mon Tres Honore Pere, de prier 1 notre intention. Les6preuves rapprochent du bon Dieu et je vois si visiblement I'action de la divine Providence dans les
moindres details des circonstances actuelles que ma
ccnfiance ne s'affaiblit pas. Si le bon Dieu voulait une
victime, je lui redis chaque matin que je suis entierement a sa disposition et les actes d'abandon se font
tout naturellement au moment du danger.
Sceur GUILLEBON.
Lettre de li mime a la Mire MAURICE,

Supirieure ginirale.
7 mars 1916.

MA TRhS HONOREE MIRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je me permets de vous envoyer un pen de nos nou-

velles. Depuis huit jours, les Anglais arrivent dans
notre pays. Toutes les troupes francaises sont parties
maintenant. Nous voila sans un seul pretre militaire,
apies avoir eu une moyenne de quinze messes par jour
a notre chapelle. M. le Cur6 se trouve seul pour une
paroisse de sept a huit mille ames. Nous devons
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aller le matin a la paroisse pour recevoir au moins la
sainte communion et entendre la messe, quand elle
n'est pas retard6e par un enterrement ou un obit.
L'arriv6e des Anglais a 6t6 salu6e la semaine dernitre par un bombardement continuel pendant trois
a quelques metres de
jours : un obus est encore tombr
notre maison, le mardi soir, a sept heures. II y avait
dans notre ancien r6fectoire dix pretres-brancardie s
qui revenaient des tranch6es et A qui j'avais offert un
asile dans une grande cave de la pharmacie. Ils ont
tous 6te projetes iterre. J'6tais avec ma compagne dans
une petite chambre sur le devant et nous n'avons pas
eu une aussi forte secousse. II n'y a pas eu de bless6s
parmi les civils; mais deux Anglais ont 6te tues, deux
maisons de nos mineurs boulevers6es, l'obus ayant
cclat6 sur le haut de la chemin6e. L'une de ces maisons
abritait une famille de huit enfants. Tous les lits furent
recouverts de debris de platras, de verre et les petits
n'eurent absolument rien. Dans la meme nuit, il y a eu
quatre s6ries de bombardements.
Saeur GUILLEBON.
Lettres de la sceur HOUILLON a la Mire MAURICE,
Supirieure ginxrale.
Bully-les-Mines, 27 decembre g915.

MA TRts HONORIE MERE,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous

four jamais !

La situation pour nous est toujours la mime, mais
la protection de la sainte Vierge est aussi toujours la
meme; chaque jour renouvelle pour nous 1'occasion
d'augmenter notre confiance en notre bonne Mere.
Nous vivons i c6t6 du danger : les obus tombent k
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droite, a gauche, passent par-dessus la maison, aucam
ne nous atteint!.....
Tout le mois de dicembre a ete caracterise par des
luttes d'artillerie, des bombardements de tranchees,
mais les 21, 22, 23, 24, les bombardements etaient plus

acharnas, ii y avait chez nos ennemis une grande recrudescence d'activite. Le crassier du Maroc (cite de nos
sceurs de Loos) a etC tres 6prouve : detremp6es par les
pluies, sous les gros obus, les tranch6es creus6es dans
cet endroit se sont eboulees, deux escouades ont ete
ensevelies...
Des fusants (obus charges de shrapnells) sent journellement envoyds sur la Cite des Brebis; chaque fois,
ils font des victimes parmi les civils et parmi lessoldats.
Si nous recevons des obus, par contre, les n6tres
usent de reprEsailles, et sont genereux. Les Anglais
ont aussi admirablement travaille de leur c6te : par un
bombardement intense, ils ont atteint des dep6ts de
munitions qui ont eclate, ils ont egalement frappe sur
des tranch&es remplies de mitrailleuses. Les prisonniers Allemands sont d6moralis6s et ne se genent pas
pour dire que leurs camarades en ont assez... puis-

sions-nous entrer dans une phase heureuse et definitive!...
L'activite est grande des deux c6t6s; on redoute, on
craint, on se tient sur la defensive et on a raison -

si le

temps se mettait au sec, ii y aurait bien quelque attaque.
Tout faisait craindre pour Noel; des pr&cantions
avaient &t6prises : pas de messe de minuit a l'6glise
pour 6viter les grandes agglomerations; les artilletrs
etaient a leurs batteries et pour montrer qu'ils 6taient
lI, envoyaient une salve vers onze heures. A.minuit,
tout respirait le plus grand calme, il semblait que notre
doux Sauveur nous apportait cette paix tant d6sir6e...
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Silencieux, nosr braves brancardiers, nos pr&tres combattants, les aum6niers se rendaient les uns dans une
cave, les autres dans une maison bien ferm6e, d'autres
dans notre chapelle et notre sacristie, d'autres plus
braves encore, conduits par M. Forsans, frere coadjuteur de Saint-Lazare, ne craignaient pas de piendre
les boyaux dans lesquels on s'enlise dans la bone pour
gagner les caves cilbres de Loos; tous c6lebrerent
la messe de minuit. Notre ambulance a eu le privilege
d'un magnifique autel de guerre, il etait orn6 de
branches d'un sapin coupe par un obus allemand; qi
et 1l des drapeaux tricolores, mais d'une teinte qui rivele la bravoure et le courage, c'6tait le cas de dire
avec Jeanne d'Arc: a Ils etaient alles i la peine, il etait
bien juste qu'ils fussent a l'honneur. , Les majors, les
infirmiers, les soeurs de veille et les malades qui purent
se lever assistzrent k la messe et chanterent de tout
leur cceur; a la communion, le pritre quitta un instant
l'aatel et alla communier nos blesses restis couches.

Cette c&rImonie, sublime dans sa simpliciti, laissera
dans la mýmoire de tons le meilleur des souvenirs. La.
journ6e fut excellente, on la termina par le depouillement d'un magnifique arbre de Noel. Qui eit jamais
devinz qae nos tristes voisins nous auraient eux-mkmes
donn6 ce superbe sapin? Us ne se sont sfrement pas
doutis du plaisir qu'ils nous procuraient.
Tons, bienfaiteurs de l'ambulance, majors, sceurs,
rivaliserent pour doter I'arbre de choses pratiques pour
nos braves poilus. Les malades des infirmeries avaient
eu le droit de venir prendre part a la distribution; ils
6taient cent cinquante, heureux comme des enfants qui
jouisseat des presents de Noel. En parlant de present,
le lieutenant-colonel assistait ala messe de minuit dans

notre chapelle; dans son sabot il trouva les 6toiles de
g6neral.
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1y a dijA longtemps que je ne vous ai ecrit;veuillez

m'excuser, j'ai ete tres occupee avec le changement de
troupes qui s'est fait, cette premiere quinzaine de janvier : avant de partir, nos braves viennent nous voir;
les uns pour remercier, les autres pour avoir ce qui leur
manque; il faut les recevoir tous et nous les voyons
tous avec plaisir. Les troupes francaises ont 6t6 remplac6es ici par les Anglais, notre ambulance est done
redevenue anglaise; notre Cite 6tant plus expos6e
encore, on n'ose y garder de grands bless6s; pour le
moment elle sert plut6t de poste de secours tout en
fonctionnant comme h6pital; dans quelques jours, cela
changera encore, c'est unvrai cinema duquel on change
souvent les films. Ce qui ne change pas, c'est le danger, c'est le triste voisinage des ennemis. Que vous
dire de la situation? Nous voyons bien qu'il se fait de
nouveaux et grands pr6paratifs, nous attendons et
nous esperons... mais nous nous sentons envahies par
cette langueur et cette perplexit6 qui liment; nous
faisons tous nos efforts pour r6agir, car, A tout prix, il
ne faut pas se laisser abattre. Les Anglais sont tres
pratiques; ils se sont ing6nibs pour donner de la distraction a leurs hommes au repos. Notre grande salle
d'asile est transform6e en t recr6ation-room ,; le soir,
alors que le canon gronde, que les obus eclatent, nous
entendons le piano, l'accord6on,le biniou, puis les rires
francs provoqu6s par une s6ance de cinema.
Notre 6glise a 6t6 miraculeusement protegee cette
semaine; 6tait-elle visee? ou etait-ce l'itat-major? plusieurs obus sont tomb6s autour, a une distance de
20 centimetres; notre ouvroir est tout pres, les carreaux
ont vole en 6clat; heureusement, les enfants n'y 6taient
pas; trouvant ce quartier menace, je leur avais am6nag6
une autre salle.
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Connaissant I'int6ret que vous portez a vos filles du
front, I'inquietude que vous avez pour elles, je ne veux
pas tarder a vous en donner des nouvelles. La situation pour nous est la mame, avec cette difference que
nous sommes maintenant complktement avec les
Anglais. Les bombardements sont de tous les jours,
et, chaque jour, notre bonne Mere du ciel etend sur
nous son manteau protecteur. Le r" de ce mois, nous
avons et6 tout particulierement l'objet de la sollicitude
de la sainte Vierge.
C'etait apres le diner, .nous finissions de dire les
Gloria lorsque le bruit d'une espece de cornemuse se
fit entendre; aussit6t, tous les carreaux de la maison
sont tomb6s et nous avons ressenti une forte commotion produite par le deplacement d'air : toutes nous
avons cru <que c'etaitinotre dernimre'heure. La veille
an soir, il y avait eu grande lutte d'artillerie, on avait
d6moli des ouvrages allemands; il fallait s'attendre a
des reprisailles. Un aero nouveau genre, type Fokker,
se chargeait de la vengeance : il survola notre cite,
lanca une premiere bombe qui tomba derriere notre
sainte Vierge du jardin; une deuxieme bombe tomba
dans la cour de 1'asile, tua un Anglais et en blessa
neuf; dans cette cour se trouve I'6cole m6nagere oit
j'avais installk nos enfants de 1'ouvroir; heureusement
1'accident arriva au moment ou elles n'y 6taient pas,
car shrement ells et la sceur qui les gardait auraient
&t bless6es, un 6clat ayant travers6 toute la pi&e. La
troisieme bombe tomba en avant de la maison .
l'endroit de la route oi venait de passer la soeur qui se
rendait A l'ambulance, ii s'en est fallu d'une minute
pour cbhapper au danger!... Comment ne pas avoir
confiance en Marie Immacul6e et comment oser
craindre?
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... Rien de neuf ici :violents bombardements les
premiersjours de la semaine, r6sultats: deux civils tubs
et grands d6gits au lavoir. Nous avons 6t6 deux jours
sans eau, il a fallu faire des travaux de Romains pour
amenager des conduites d'eau; une 6quipe.de trois
cents hommes a travaill6 toute une nuit. C'6tait sinistre,
le bombardement sur le lavoir : les magasins & 1'huile
brllant, la fumee noire enveloppait tout le quartier,
les chaudieres crevaient, on entendait 1'6chappement
des vapeurs. Nos administrateurs sont admirables; ils
remontent le moral de leurs ouvriers et vite ils font
faire les r6parations nicessaires pour que personne ne
manque de rien.
Hier, note gaie : ctait saint Patrice, nous avons vu
comment les Irlandais saventle feter : tous, la feuille
de trifie a la casquette, ils sont alls a jeun &la messe
de midi. Un officier 6tait maitre de c6r6monie; tous
arrivirent en ordre deux &deux et, pendant le d6file,
leur musique jouait: tambours, fifres et grosse caisse;
jamais nous n'avions vu cela.M. le Directeur des mines
avait les larmes aux yeux devant la simplicit6 de ces
braves. A la messe, c'6tait superbe, tous ont communie, c'etait beau, et bien touchant.
Seour HOUILLON.
Lettres de la saur SAINT-PEREUSE a la M.~re MAURICE,
Supirieure geinrale.
H6pital militaire n- 6

Parguy-les-Reims (Marne), 4 janvier

xgx6.

MA TReS HONORtE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais!

Je vais essayer de me rappeler ce qui s'est passe
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pendant ces derniers mois, et si vous voulez bien y

trouver quelque intir&t, croyez que c'est une grande
douceur et une vraie s6curit6 pour vos filles de se
sentir de loin sous votre maternel regard.
Le secteur de Reims est calme en ce moment apres
une quinzaine bien mouvementee, surtout la nuit. Le
talent du major Guib6, notre chef de service, chirurgien du groupe hospitalier de Reims, lui attire tous
les grands bless6s de la r6gion.
Des autos-ambulances nous les amenent rdpidement;
mais la route est longue et p6nible, et ces pauvres
enfants nous arrivent en gen6ral dans un.tat
de
d6pression tres accentu6; il faut les remonter par tous
les moyens possibles, le serum intraveineux est tres
employe.
Une nuit, nous arrivaient cinq grands blesses (un
malheureux coup de pioche dans une tranchie, avait
fait 6clater un obus qui n'avait pas explos6); I'un de
ces pauvres soldats avait les deux jambes broy6es, les
deux bras trbs grievement atteints; la double amputation s'imposait... mais la faiblesse etait telle qu'il
fallut remettre 1'op6ration et ne pas avoir recours au
chloroforme comme anesth6sique.
Ces messieurs emploient dans ces cas la rachistovaine. Le patient ne perd pas connaissance, mais
]a sensibilitb des membres inf6rieurs est totalement
abolie; il parle, se rend cdmpte des choses et peut
meme prendre quelque cordial pendant l'op6ration.
Les lesions abdominales sont assez frequentes et
toujours tres graves, les plaies par arrachement, journalieres. Nous recevions un soir, au milieu de plusieurs bless6s, un pauvre sergent atteint de cinq blessures, dont chacune pouvait etre consid6ree comme
mortelle. II surv&cut trois heures, -c'6tait un v6ritable
colosse, - et disait avec r6signation : a Je veux bien
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mourir si je dois &tre la derniere victime! > Nous
avons te6 tres impressionn6s de la mort d'un homme
survenue dans des circonstances assez imprivnes.
II avait le couperfore d'une balle,-cas assez frequent
et que nous avions vu jusquc 1Lgu&rir rapidement, ce pauvre malheureux, plein de force et de vie, se couchait lui-mEme sur la table d'op&ration...tout a coup,
I'artre carotide se rompit et il mourut baigna dans
son sang; tout fut mis en ceuvre pour le sauver... on
pratiqua la tracheotomie, etc., etc., mais tout fut
inutile! En quelques instants il paraissait devantDieu.
Nous etions desoles, d'autant plus qu'il avait refuse de
voir le prtre a son entree a I'h6pital!
Que c'est triste, mon Dieu! que c'est triste,et quand
tout cela finira-t-il? Maintenant, si vous le voulez bien,
ma Tres Honoree Mere, parlons ua peu pour nous
consoler, des sourires du ( tout petit et tout aimable

Jesus ,.
Nos fetes de Noel se sont bien passbes; nous avons
eu une belle messe de minuit, a laquelle ont assist6
beaucoup de nos soldat? et tout le personnel; notre
m&decin chef n'est pas pratiquant, mais il laisse toute
libert6 au culte... il a m&me assiste aux trois messes
de Noel! La chapelle se trouve au deuxieme etage, au
milieu du chateau; grace aux portes restees ouvertes,
les blesses des deux ailes pouvaient prendre part aux
touchantes c6remonies. Les plus valides s'etaient
" retenu, up camarade pour les monter sur leur dos...
Soldats et infirmiers ont fait tousJes frais de musique:
harmonium, violon, chants, etc., etc.; un officier
convalescent avait retard6 son depart de vingt-quatre
heures pour chanter un « Minuit, chretiens a retentissant: En un mot, fete pieuse et recueillie.
Pour richauffer nos braves soldats, nous leur avons
fait distribuer, a deux heures du matin, uh A punch
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sans rkum, qui cependant a eu beaucoup de succes,
parait-il.
Dans rapres-midi de Noel, les bless6s ont fait les
frais d'une petite s6ance recreative, presid6e par les
officiers de la formation; c'6tait touchant de voir ces
pauvres enfants, tete band6e, bras en 6charpe, soutenus par des biquilles, etc., s'efforcer de distraire par
des monologues, des chants on des recits leurs camarades plus gravement atteints et 6tendus sur leur lit de
douleur. L'absence du cher foyer se faisait ainsi moins
sentir
Pour terminer la seance, sirops et brioches de
Reims. Le lendemain dimanche, nous avons organis6
une petite loterie d'objets utiles (papier alettres, cartes,
jeux divers, objets de toilette, petites bouteilles
d'odeur et de liqueur,tabac a profusion sous toutes ses
formes; victuailles : camemberts, saucisson, confitures,
conserves; mouchoirs, chaussettes, enfin, bazar complet!).- Nous avons fait quatre tours. Premier tour :
la bonne fortune. Deuxieme tour : choix d'un objet
dans l'ordre du num&ro tire; ce choix 6tait parfois bien
long et embarrassant... Troisiime tour : objet unique-;
un minuscule petit ane perdu dans un 6norme paquet
mesurant I metre sur 6o centimetres! Cet int6ressant
petit animal etait tout enrubann6 et sa selle n'eait
autre qu'un... billet bleu! kmotion g6n6rale et joyeuse
surprise du gagnant, un pauvre petit soldat, fort
bless6, des r6gions envahies. Quatrieme tour : Gros
lot! Vous ne vous doutez sans doute pas, ma Mere,
que c'est vous qui l'avez fourni! II consistait en une
magnifique tete de veau aux champignons, en conserve.
Vous souvenez-vous de toutes les belles et bonnes
choses que ma soeur visitatrice nous avait apport6es
au debut de l'ann6e 1915? Ma sceur Desgarets s'6tait
dessaisie de la fameuse boite pour ses filles de
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Parguy, et, depuis, elles attendaient une grande solennite pour l'ouvrir. II itait decid6 que ce serait Noel.
Mais au moment de porter le coup fatal, remords...!
un si beau morceau... Vous devinez le reste, ma Mere.
Le ct gros lot , est parfaitement c tomb6 ). II parait
que c'6tait une mine de richesses inepuisable. On en
a parl6 dans tout I'h6pital. J'ai oubli6 de vous dire,
ma.Tres Honoree Mere, que notre petite loterie 6tait
install6e sur un immense drapeau aux trois couleurs,
surmont6 d'un joli sa'pin, abritant le petit Jesus. Rien

n'y manquait, ni bougies, ni boules de neige, ni givre...
Notre bonne soeur Desgarets nous avait envoy6 ma sceur
assistante pour nous aider dans tous ces pr6paratifs.
En r6sume, ma Mere, charmante petite f&te de iamille,
et sans le moindre nuage, malgri un entourage des
plus... varies : protestants,libres penseurs, indiff6rents,
voire m&me ( apaches s! Tous ont demand6e quand on
tirerait la deuxieme loterie ».
Pour clore le r6cit de u nos fetes -; la comtesse
WerlI et Mme de Mun ont offert le champagne le erjan-

vier, a tout l'h6pital. Le sergent-major avait demandt
quelques mots pour remercier le fond6 de pouvoir de
la maison Werl6; je lui ai griffonne quatre lignes faisant allusion au mot du Kronprinz, donnant comme
derniere limite, le I" janvier 1916, pour boire le
champagne dans a leur Champagne r... Des avions
avaient lanc6 des tracts demoralisateurs, pour annoncer
cette grande nouvelle comme souhait de nouvel an!
Ces quelques mots ont eu du succes, mais bien moins
assur6ment que les grandes flutes debordantes et
mousseuses. Pour nous, ma Mere, le ccchampagne ,
a ete d'offrir nos voeux " notre digne soeur Desgarets,
que nous avons trouvee toujours aussi bonne et en
excellente sante; son cceur est un tr6sor inppuisable.
A d6faut d'images, elle nous a fait tirer des sentences
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de sa composition, ecrites sur des petits bouts de
papier, plus ou moins 6legants et r6guliers... elles
6taient toutes belles; mais voici celle adopt6e a l'unanimite et collie sur le calendrier de la chambre de communaut6 :
a 1916. Je composerai mon ann6e d'actes tres petits:
rendre service, faire ce qui ennuie les autres; le tout
par amour! )
Nous avons choisi la meme pour Parguy.
La chfre maison Sainte-Geneviive est toujours celle
de la protection du bon Dieu et de la ferveur; cette
ferveur se communique m&me aux plus petites orphelines. Permettez-moi, ma Mere, de vous en donner un
trait charmant. - On leur avait dit que les petits
pauvres de Reims n'auraient pas d'6trennes cette
annee; alors toutes, d'un commun accord, ont abandonn6 leurs poupies pour eux!... les" plus grandes
s'ing6niaient a les rafraichir et a leur faire de belles
toilettes neuves. Mais que de sacrifices et de larmes
cela avait cout6s! L'une d'elles demandait de conserver
a une petite miche de cheveux ,, l'autre, si elle ne
pourrait pas aller c de temps en temps embrasser sa
fille n, une troisieme soupirait : a Elle devenait si
int6ressante, et si propre! ) L'une de ces poup6es
bombard6e », elle avait les pieds emportis
avait 6et'
et le corps cribl6 de blessures (c'est assez curieux
entre parentheses). Vous jugez, ma Mere de quels
soins elle avait 6te entouree, etc.! Mais voilM que le
jour de Noel, au moment ou les petites filles pauvres
de notre patronage allaient venir recevoir les poupees
de.la ravissante exposition de l'orphelinat, une lettre
du petit Jesus arrive du ciel. Il se contente de la bonne
volontC et du sacrifice et rend a toutes les petites
mamans, pales d'emotion et pr&tes i pleurer i la pensee
des derniers adieux, leurs files plus chores et plus
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belles que jamais! Explosion de joie, surprise sans
pareille et reconnaissance attendrie.
Ces ravissantes scenes d'enfants font du bien au
milieu de tant de mines. Reims est un veritable tombeau : on dirait une ville morte; aucun moyen de
locomotion, 1'herbe pousse librement dans certaines
rues, il n'y a plus que quelques milliers d'habitants.
On vient de leur distribuer des masques contre les
gaz asphyxiants. Il est interdit de circuler a partir du
Pont-de-Vesle sans en etre muni.
8 janvier. - Les environs de Reims sont sillonn6s de

travaux de defense: longs boyaux reliant les tranchiesentre elles, abris souterrains, fils de fer barbel6s; le
passage de la route seul est libre, mais il y a, en
attente, des monts de piquets et de fils de ferenroulis,
pr&ts a &tre poses rapidement et a barrer toute communication. - On voit, dans un petit bouquet de bois,
1'emplacement des batteries de la garde prussienne
qui nous ont bombard6s impitoyablement pendant
deux heures, le matin du 4 septembre 1914, alors que
Reims 6tait diclar6e ville ouverte, et que le drapeau.
blanc flottait sur la cath6drale!
Je vous parlais, ma Mere, au debut de ma lettre,
d'un obus qui n'avait pas explos6, h6las! ces obus sont.
legion dans nos contries; un nombre incalculable est
venu s'abattre autour de Reims dans une region appelee < le Marais )) (sans exploser, grkce au sol mou et.
fangeux); ces projectiles sont enfouis profondiment

dans la terre.
Nous avons eu l'autre jour une 6trange et belle
visite : un groupe d'officiers blesses convalescents
(cinquante k soixante environ) venant se rendre compte
du fonctionnement d'un h6pital sur le front avant
d'etre attaches a des bureaux ou a des etats-majors de

1'arriire. Beaucoup s'appuyaient sur des cannes et
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batons, mais leur d6marche 6tait courageuse et virile.
Le moral des troupes est excellent dans la region et
croit en proportion directe du danger. Un de nos
infirmiers avait encouru une peine sv&re; il fut envoye,
s6ance tenante, en tranch6e de premiere ligne k
B&theny... mais c'est que nos braves poilus ne furent
nullement flatt6s de 1'arriv6e de ce nouveau compagnon! Ils disaient qu'6tre au feu atait un ( honneur )w
et non pas une " punition ) ..... J'ai entendu ces messieurs parler de cet incident, et je crois maintenant
que les hommes ,(punis , sont charg6s des cccorv6es »
de tranchees, mais n'oat pas la gloire de combattre
avec nos soldats.
Ces messieurs parlent facilement devant nous.
Un jour, nous recevions un sergent dont la blessure
an pied gauche semblait suspecte; le m6decin chef
vint assister au pansement, puis il fit sortir tout le personnel, brancardiers et infirmiers, a 1'exception des
majors. Alors, pensant que la politesse 1'emp&chait
peut-4tre de me donner le mnme ordre, je me dirigeai
vers la porte : a Non, non, ma Sceur, pas vous! .Et l'interrogatoire commenqa.
La discipline est de fer, c'est n6cessaire. Nous
avons 6t6 tres emus en apprenant qu'un de nos exblesses avait &6t fusille. C'etait an bon enfant, a la
t&te un peu chaude, mais courageux, serviable, ne
demandant, a 1'h6pital, qu'i rendre service. Rentr6 k
son corps, il fut pris dans une malheureuse bagarre
et, portant un coup funeste, il tua son caporal ! La peine
capitale s'ensuivit.
On a affaire a toute sorte de monde; nous avons
soigne plusieurs repris de justice, bien des soldats
ayant 6th condamnis par le conseil de guerre a deux,
trois, six ans de prison; les motifs sont 16gers parfois,
en apparence, mais tout est grave en temps de guerre-
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Chez nos adversaires, la discipline est encore beaucoup plus rude. Je me souviens d'avoir soign6 a Reims
un officier prussien des cuirassiers blancs de l'empereur; or, il me disait une fois : a J'aurai un remords
ma vie durant, c'est de n'avoir pas brfil la cervelle a
une sentinelle que j'ai trouv6e endormie ,; et une
autre fois, il me disait encore, au sujet d'un ordre qui
n'avait pas &t6 compris : t Une m6prise, en cas de
guerre, c'est la mort. »
Plusieurs des pauvres enfants condamnis au conseil
de guerre essayent alors de se c racheter n; ils font
des patrouilles volontaires, choisissent les postes les
plus dangereux, font quelque action d'6clat pour
abolir ou diminuer leur peine. Nous avons eu souvent
des bless6s dans ces conditions-la. C'6tait le cas de
notre petit V... dont je vous ai parl6, ma Mire, emport6 par la gangrene a vingt-cinq ans, et qui avait
tant de peine a mourir! Le bon Dieu aura tenu compte
de son sacrifice.
Parmi les

u

tetes chaudes ,, les c cerveaux brfils n,

les , apaches ,, il en est souvent d'un courage surprenant et d'une intr6pidite a toute 6preuve. Le g4n&ral M..., commandant la place de Reims, voulait a
tout prix des renseignements sur les forces ennemies
qui nous encerclaient et sur 1'Ftat des forts toujours
aux mains des Allemands.
II fallait des prisonniers. Le g6neral avait promis
huit jours de permission exceptionnelle ou une forte
prime a celui qui ramenerait un prisonaier. Vous
devinez, ma Mere, si l'ardeur de nos braves 6tait
surexcit6e. Enfin, apres plusieurs combats, 6chauffourees, essais de toutes sortes, on parvint a s'emparer une
nuit d'une patrouille ennemie. Plusieurs soldats avaient
6t6 tu6s, 'un 6tait bless ; on nous I'amena. II parlait
parfaitement le frangais, donna les renseignements
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d6sires et subit je ne sais combien d'interrogatoires.
Son 6tat 6tait grave et cependant il se remit parfaitement avant d'etre dirig6 dans un camp de concentration, ravi de voir la guerre u finir pour lui n. C'6tait
du reste un placide pere de famille qui ne demandait
qu'une chose : ne pas aller en Afrique, car il avait peur
d'etre u mang6 par les noirs ». A quelque temps de
la, nous recevions le vaillant soldat (qui avait fait, au
peril de sa vie, cette precieuse capture), tout couvert
de blessures
Vous devinez, ma Trbs Honor6e Mire, s'il fut soign6 avec d6vouement, mais c'6tait un v6ritable apache,
un homme sans foi ni loi, qui nous donna beaucoup
de mal. En partant, il me recommanda surtout de ne
pas oublier d'aller le voir a Paris - il tient un ccbar
de nuit n dans les faubourgs. Je vous assure que
j'aurai d'6tranges connaissances apres la guerre!
Nous recevons, de nos chers soldats gubris ou convalescents, des lettres a encadrer ».
Notre formation est en perp6tuel mouvement; c'est
un changement continuel dans le personnel d'officiers
gestionnaires, de majors et d'infirmiers. Nous avons
perdu deux excellents majors des ambulances voisines
qui travaillaient avec nous depuis le d6but de la campagne. Ils ont &t6 d6cords de la croix de guerre pour
leur belle conduite au moment des gaz asphyxiants.

(L'un d'eux avait recu trois mille asphyxies la m&me
nuit!)
Les infirmiers changent de poste et de service a
chaque instant, ce qui ne facilite pas les choses. II
vient d'en partir tout un groupe pour Epernay oi l'on
fonde, parait-il, un nouvel h6pital de mille lits.
Io janvier. - « Je ne comprends pas comment elles
y tiennent, les soeurs, dans leur mansarde, l-haut, il
gele ou il fond, disait un soldat. - Qu'est-cc que tu
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veux que Sa lear fasse, r6pondit un autre, elles sont
sceurs, elles ne sentent pas tout ca. ,)
Vous voyez ma Tres Honor6e M&re, la bonne opinion que l'on a de nous! on nous prend djit pour des

corps glorieux! Queiquefois nous rions avec ma
compagne.
II nous est arriv6 de n'avoir pas eu le temps de diner

ni de souper. Un jour nous n'avons pris quelque
chose qu'ionze heares dusoir. L'attaque avaitit6 rude;
les majors travaillaient sur trois tables a la fois ; ma
compagne etait auprbs de ses grands bless6s on don-

nait le chloroforme; je servais ces messieurs. A tour
de r6le, ils s'etaient remplaces i l'heure des repas,
mais personne n'avait pens6 i nous. a Decid6ment ils
nous prennent tout a fait pour des anges, sommes-nous
heureuses I ) Et nous nous amusions bien ensemble.
Mais je me hate d'ajouter, ma Mere, pour rassurer
votre maternelle sollicitude, que ces grandsjexnes sont
tris rares (deux ou trois fois tout an plus depuis
que nous sommes a Parguy!). Ici l'on vit dans
l'impr6vu a chaque heure; impossible d'en parer toutes
les difficult6s; nous faisons le moins mal que nous
pouvons.
Nous rencontrons assez souvent des parents de nos
sceurs, toujours heureux de voir la cornette : Un jour,
un brave soldat m'aborde, pelle et pioche sur I'6paule,
me disant que sa sceur a un (grand chapeau a comme
moi, qu'elle s'appelle soeur Therese et qu'elle est en
Auvergne; il est tres 6tonnr
de ce que je ne la connaisse pas. Nous avons fait une bonne conversation
ensemble et je lui ai dit que j'esperais bien un jour
faire la connaissance de sa sceur. Impossible de me
rappeler son nom.
15 janvier. - Nous venons de a toucher j nos doubles masques : majors, sceurs, personnel. I1 a para
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une note au rapport annoncant qu'une instruction gen6rale serait donn6e avec r 6 petition; ces messieurs nous
ont demande d'y assister. Lors des attaques d'octobre par les gaz asphyxiants, beaucoup de nos pauvres
soldats ont &t6 victimes de l'ignorance ou de l'impr6voyance; quand ces nuages perfides se levent a
l'horizon colords d'ordinaire d'une teinte verditre on
jaune soufre, nos braves qui ne reculent pas devant
les balles on l'assaut, sont saisis de terreur... ils se
sentent impuissants, a la merci d'un lche et redoutable adversaire. Ceux qui ont recuml ont march6 a la
mort, car la nappe dangereuse les suivait pas a pas!
seuls, ceux qui sont rest6s sur place on se sont port6s
en avant ont &t6 sauvis (6tant rest6s bien moins de
temps en contact avec les gaz d6l6teres.) Certaines
iglises (dont Sainte-Genevievelde Reims) ont requ ces
jours-ci l'ordre de sonner le tocsin dbs que les gaz
asphyxiants seront signalds. Dans les tranch6es, il y a
tout un systhme de cloches et de sonneries installe
qui se met en branle a la moindre menace de danger.
11 y a des guetteurs qui inspectent sans cesse Phorizon.
Dbs qu'nn nuage suspect apparait, lartillerie tonne
et aussit6t tous les moyens de d6fense s'6tablissent :
mitrailleuses, fus6es, crapouillots, grenades, etc.,
donnent a la fois; cela, pour deux raisons : pour
influencer 1'atmosphere d'une part, puis d'autre part,
parce que ces nuages maudits dissimulent souvent
des forces ennemies qui en profitent pour avancer.
Que de tristesses et que de ruses ! Ia guerre est vraiment un terrible fleau. Quand Ie vent est favorable,
on est particulibrement en 6veil, d'autant plus que les
gaz asphyxiants sont incolores maintenant et d'une
toxicite de plus en plus grande. A la grice et & la
garde de Dieu, nous attendons d'un pied ferme.
Sr6 janvier. - Nous avions op6r6 hier une partie de
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la journke; a la nuit, de grands blesses sont arrives; je
ne saurais vous dire, ma Mere, le nombre et 1'6tat de
leurs blessures, c'6tait 6pouvantable! I'un est moft sur
la table, un autre a deux heures du matin (deux bons
chrtiens !). Un pretre-soldat demandas
l'un d'eux :
a Sais-tu ton acte de contrition? » Le pauvre petit avait
un ceil arrache, la t&te entierement bandee, il entendait a peine; alors, ilevant la voix dans un supreme
effort : a Mon Dieu, j'ai un extr&me regret de vous
avoir offens6... C'est y Ca que vous me demandez? ,
Ce fut son dernier acte de foi. Ce matin en descendant, j'ai vu l'escalier de pierre encore tAch6 de
sang. II y a des jours ouf I'on marche dans le sang.
17 janvier. - Un zeppelin nous a survoles aujourd'hui, semblant se diriger sur Reims; le canon n'arrete
pas de gronder dans la direction de Berry-au-Bac et
de Soissons. Tres violente fusillade pendant deux
heures.
18 janvier. - Nous avons recu hier soir un petit
brigadier d'artillerie mortellemement bless6; il est'
mort ce matin, a six heures, sans avoir repris connaissance (fils unique, engag6 volontaire, dix-neuf ans!).
Le pr&tre-soldat qui lui a donn6 les sacrements dans
la salle d'op6rations me disait avec 6motion : (( Est-ce
triste la guerre! Voyez done, je n'ai meme plus la
place de faire les onctions! , Pauvre, pauvre petit!
C'etait encore un enfant, mais courageux et, bien
trempe, au dire de ses camarades.
20 janvier. - Nos bless6s viennent de recevoir une
belle visite : une infante et plusieurs princes de la
maison d'Espagne, Don Carlos, le prince de Monaco,
(rev6tu de 1'uniforme francais), et toute une suite d'officiers et de hauts personnages! Les princes ont parli
a nos chers soldats, leur ont serr6 la main, se sont
intiressss A tout et a tous. C'etait touchant et char-
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mant. La princesse, qui est bien Franfaise, 6tait deso1Ce de ne pouvoir r6pondre a un brave Breton du Finistare qui ne comprend pas un mot de franqais! Elle a
promis de parler de la France et de ses vaillants d6fenseurs a son retour en Espagne. Tout l'h6pital 6tait
charm6 et I'on entendait dire : c Comme ces gens-lk
sont bons et simples, ils vous regardent et n'ont pas
peur de se salir les mains; quelle difference avec d'autres visites que nous avons revues! »
21 janvier. - Nous avons travail:' fort tard, hier
soir; sur quatre grands blesses qu'on nous amenait,
deux sont morts dans le transport; nous avons fait
deux laparotomies de suite (tres graves lesions, section complete d'intestins, perforations nombreuses,
mains arrach6es, etc.). Nous avions affaire a deux
bons petits chritiens; comme on exhortait l'un d'eux
a se confier a Notre-Dame de Lourdes, il dit : a Oui,
oui, mais je suis pret a mourir... peut-tre ne le
serai-je jamais autant, et puis, je souffre tant! » Nous
avons quelque confiance malgre 1'extreme gravit6 des
blessures.
22 janvier.- Amputation d'un bras droit, cettenmitu
une heure.
Aujourd'hui, reunion des majors de la r6gion. II
y en a une cinquantaine. Ils mettent en commun leurs
d6couvertes et nouveaux procedes.
Un certain nombre d'officiers malades sont arrives
a Parguy, oii une partie du chateau leur est r6serv6e; a
part quelques chambres d'officiers blesses dont nous
sommes chargees, ce n'est pas nous qui nous en occcupons. C'est le lot de deux religieuses d'une ex-clinique de Reims. Notre service comprend six salles de
" poilus n et une de sous-officiers. Nous sommes tres
satisfaites de notre part.'La nuit, c'est toujours notre
service qui est de garde.
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Mardi 25 janvier. - Mais je clos ce long journal,
ma Tres Honoree Mere, que vous pourrez lire, j'espere
malgr6 mon horrible 6criture. J'avais cependant bien
des choses B vous dire encore!
Nous avons 6t6 tres peinies et impressionnees de la
mort du sergent Chesnelong, qui nous avait donn6 une
telle impression de courage et de dignit6. C'est une
grande perte. Veuillez dire, ma Mere, a ma scnr
assistante la part que nous avons prise a son denil, et
lui presenter notre respect avec I'assurance de toutes
nos prieres. Que de peines, que de souffrances, que
d'angoisses partout! Aussi, est-ce avec joie que nous
acceptons ce qu'il peut y avoir de rude et de p6nible
dans notre vie, et cela pour deux raisons... premiirement parce que c'est un besoin pour tout coeurchretien
et franqais de souffrir en ce moment, ensuite, parce que
le bon Dieu est terriblement offens6 et qu'il faut faire
penitence! Quand on pense aux ruines matirielles et
morales qui s'accumulent tous les jours, on est 6pouvante. Les annbes de guerre sont tristes, celles qui
suivront seront peut-etre plus tristes encore!
Noos lisons avec attention et respect vos pricieux
avis aux sceurs des ambulances, ma Tres Honoree
Mere, afin de les suivre de plus en plus. Notre a exil )
se prolongeant, nous en ressentons davantage la necessite. Nous sommes exactes a nos exercices de pi&t6,
sans oublier la conference et la rep6tition d'oraison
une fois par mois. Nous gardons le plus possible It
silence aux repas, apres quelques minutes de lecture.
J'ai eu le bonheur, par une suite de circonstances
heureuses de faire une. journee complete de retraite
le 7 decembre et j'espere bien que, de temps en temps,
pareil festin m'est encore rCserve!
Sceur SAINT-PtREUSE.
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Extrait d'une lettre de ma saeu DEVILDER
4 xotre Tres Honoree Mre.
Reims, paroisse Sainte-Genevieve, 25 janvier t196.

Reims est dans une periode plus calme.
Le voisinage de nos terribles ennemis est toujours
1T; ils sont seulement un peu plus avares de leurs obus.
II y a quelques jours, on ne parlait que des gaz
asphyxiants; l'ordre 6tait transmis A M. le Cur6 de
faire sonner le tocsin a la premiere alarme; des masques nous ont 6t6 apportis... et nous attendons,
toujours pleines de confiance en notre Mere Immacul6e, notre vigilante gardienne.
Extrait d'une lettre de ma saur LABARSOUQUE.
Reims, paroisse Saint-Andrd, 4 mars 1916.

Nous vivons un peu d'angoisses, ces jours-ci; car,
toute la semaine, l'artillerie francaise a canonn- 1'ennemi et reciproquement, de sorte que la ville a recu
leurs terribles obus et aussi les tranchees occup6es par
nos braves soldats. De nombreuses victimes civiles et
militaires en ont 6t6 la cons6quence. Malgr- notre
confiance en Dieu, nous ne pouvons nous d6fendre de
trembler lorsque nous entendons tomber ces terribles
projectiles a droite et A gauche, sans &tre atteintes.
Nous nous faisons alors bien humbles et bien reconnaissantes.
Extrait d'e

lett;rede ma swr DESGARfET.
Reims, paroisse Sainte-Genevieve, 4 mars

I916.

Les plus mauvais joars de 1'annae derniEre se sont
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un coup formidable nous a r6unies a la chapelle pour
le rosaire et autres supplications que la frayeur inspire
de reciter.

Lettre de la saur DEMANGE a la Mere MAURICE,
Superieure gienrale.
Reims, Maison de Charite de Saint-Remy,
le 28 mars 1916.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec xous pour jamais!
Depuis quelque temps, je desirais vous 6crire pour
vous donner de nos notivelles, mais sachant combien
votre temps est pr6cieux, vos preoccupations ge6nrales
abondantes, je ne voulais pointy ajouter de surcharge.
Cependant, aujourd'hui, ma Tres Honoree Mere, je
suis press6e de vous dire combien.nous venons d'etre
encore l'objet d'une protection 6vidente.
Hier, un bombardement des plus violents a s6vi sur
notre quartier. La plupart des obus etaient incendiaires. Le feu a pris derriere chez nous, mais on a
r6ussi A I'6teindre aussit6t, alors qu'un peu plus loin
une usine devenait la proie des flammes. Ce bombardement a fait des d6gits 6 normes tout autour de nous,
et un nombre considerable de victimes. Un pauvre
homme venant demander sa nourriture a notre fourneau, a &et tu6 net pres de chez nous; car une maison
d'a c6te recevait cinq obus. Son cadavre et quelques
autres ont 6et d6pos6s chez nous pendant un moment,
car il ne fallait pas songer a aller plus loin. Or, ce
qui fait remarquer la protection 6vidente dont nous
sommes 1'objet, c'est la grandeur et la hauteur de nos
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bitiments, lesquels dominent .certainement tout le
quartier, et hier, alors que bien des maisons s'effondraient autour de nous, n.us n'avons requ que des
6clats, assez forts et assez nombreux, il est vrai, mais
qui ne nous ont fait aucun mal, ni d6egt, sinon quelques vitres en moins. Cependant, nos enfants ont eu
tres peur et deux se sont evanouies, mais cela a 6t6
vite r6par6: malgr6 tout, il reste toujours quelque chose
et les enfants me pr6occupent beaucoup. La sante de
nos soeurs laisse 6galement beaucoup a desirer, toutes
se ressentent de secousses pareilles, ce dont personqe
ne peut se faire une idCe.si on ne 1'a v6cu.
Soeur DEMANGE.

Lettres de la seur ROSNET c la Mkre MAURICE,

Supirieureginerale.
Clermont-en-Argonne, le 28 dicembre 19x5.

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
* Nous avons eu de belles f&tes de Noel; les Allemands qui avaient carillonn6 les premieres vepres par
des salves un peu trop nourries de leur artillerie lourde
ont eu la bonne idee de se taire la nuit du 24 au 25,
si bien que nos pretres-brancardiers ont pu dire leurs
trois messes dans les tranch6es de premiere ligne. Je
viens d'avoir la visite de l'un d'eux, un Pere j6suite,
a endiabl6 ), comme disent ses camarades, pour louer
sa crinerie qui n'a peur de rien. II me dit qu'il a c616br6 sa premiere messe a 3o metres de l'ennemi. Officiers et soldats ont communi6 et, sans souci du danger,
ont chant6 &pleins poumons le ( Minuit, chr6tiens ),
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c I1 est nt le divin Enfant v, a Anges dans nos campagnes -.
Voila une messe de Noel A laquelle j'aurais bien
voulu assister, ma Tres Honor6e Mire.
Entre les couplets, les Francais evtendaient les
ennemis chanter leurs noels allemands.
Ici, un seul regret, , la chapelle 6tait trop petite ,.
Corpme je vous l'ai dit, j'ai invit6 nos pretres de toutes
les formations sanitaires en residence on au repos a
Clermont A dijeuner A l'h6pital.
Tous ceux qui etaient libres ont r6pondu a 'appel,
vingt-deux. Le repas leur a paru bon, ils sont si peu
gates depuis dix-huit mois, mais ce qui leur a paru
meilleur encore, c'est I'accueil, l'intention et le bonheur de se trouver ensemble.
Ils m'ont demand6 une faveur quc je leur aiaccordee
sans h6siter, pensant aller au-devant de vos intentions.
Pour s'enlever quelques heures par jour au milieu
d6primant dans lequel ils sont obliges de vivre par le
fait meme du cantonnement, ils desiraient un petit
local, grenier ou cave, oiu ils pourraient se reunir,
causer, &crire, lire, en un mot vivre ensemble, s'•lever
au-dessus du terre A terre dans lequel ils pataugent
depwis dix-huit mois, se donner de temps en temps
une conference, etc.
M'inspirant de la pensee de notre bienheureux Pere
saint Vincent si empresse A venir au secours de la
d&tresse morale du clerg6, ce n'est ni le grenier ni la
caveque j'ai offerts Anos pretres, mais bien notre salle de
communaute. Elle a servi dix mois A notre etat-major
francais, elle servira le temps que le bon Dieu voudra
A notre etat-major "sacerdotal. Des le premier soir oi
nous I'avions-mise A leur disposition, ils se sont reunis
et... avec quel bonheur !
Soeur ROSNET-
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Lettre de la swur BOISSERIE i la Mere MAURICE,

Suprieure ginerale.
Saint-Did-des-Vosges, 23 decembre i915.

MA TRs HONORRE MERE,
La grdce de Notre-Setgneur soit avec nous pour jamais!

Nous sommes un peu dans le calme, les avious ennemis nous visitent malgr le froid qui ktait ces temps
derniers de 20 degres an-dessous de zero ; les Franqais
font.la chasse depuis huit jours, le canon tonne d'une
faCon 6pouvantable; il y a desheures d'accalmie, mais
parfois, le soir vers dix heures, nos croisies des dortoirs tremblent; la nuit, c'est plus triste encore.
Du Canada, nous recevons des secours pour soulager
nos chers soldats; nous comptons dijai ooo francs de
vers6s, on nous en promet encore; nous devons cela a
un de nos capitaines alpins qui fut grievement bless6
le 14 ao~t 1914et fut transporte dans notre ambulance.

Le bon Dieu lai ayant redonn la sante, le ministre
de la Guerre l'a envoye en mission au Canada; durant
cette mission, ma Mere, notre capitaine s'est autoris6
de son bon cceur en plaidant notre cause en faveur de
ses freres d'armes, aupres des soci6tes de bienfaisance,
lesquelles rbpondant A son appel nous envoient des
dons, ce qui nous permet de soulager nos chers soldats
en leur procurant des lainages chauds pour I'hiver et
en meme temps de leur donner quelques douceurs;
avec quelle joie nos chers d6fenseurs recoivent ces
petits paquets!
Ma Mere, si vous les voyiez revenir des tranchdes,

ce ne sont plus des hommes, c'est de la bone; tous
les dix ou douze jours, on fait la relive et nous en
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d6couvrons un bon nombre qui ne reqoivent absolument rien.
Si done, ma Mire, nous sommes priv6es en ce moment de soigner nos chers blesses, du moins nous
nous d6dommageons aupres de nos braves poilus, qui
sont si heureux de venir nous trouver; cela leur semble
tout naturel. Nos soeurs qui vont visiter les malades
pres de la ligne de feu voient encore de plus pres les
besoins pressants des soldats, car, en ce moment, ils
ont bien de la misere par ce mauvais temps.
Toujours confiantes en la divine Providence, nous
nous abandonnons de plus en plus a son bon plaisir.
Soeur BOISSERIE.
Nous avons peu de nouvelles des ambulances de l'arriare;

nous donnons, pour y supplier, le recit des obseques de la
digne soeur Maffre, superieure de 1'h6pital militaire et civil
de Tarbes; nous empruntons ce qui suit au Semeur des HautesPyrnies (12 avril

g916):

Les obseques de soeur Maffre, sup6rieure des Filles
de la Charit6 de l'h6pital Inixte, ont eu lieu mardi
matin A dix heures. La c6r6monie etait presidie par
Mgr 1'iveque, ayant A ses c6tes Mgr Lestelle, vicaire
general, M. le chanoine Arras et M. le chanoine Quidarr6, secretaire gen6ral de l'evclh6. Les trois cures
de la ville, le sup6rieur et les directeurs du grand
s6minaire, plusieurs autres pretres 6taient 6galement
pr6sents.
La messe a 6t6 chantee par M. I'archipr&tre de la
cath6drale. Le deuil 6tait conduit par la sceur et le
neveu de la v6n6r6e Sup&rieure et par M. l'abbi
Verges, Lazariste, sup6rieur du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul. A c6t6 d'eux se trouvaient: M. le prefet,
les membres de la commission administrative, ayant &
leur tete M. Gibrac, adjoint, faisant fonction de maire,
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et M. Giraudon, administrateur d6l6gu6; le lieutenantcolonel Villary, m6decin-chef de l'etablissement; le
lieutenant-colonel Gracy, commandant le d6p6t d'infanterie a Tarbes, bon nombre d'officiers, les docteurs
civils et militaires de l'h6pital. Parmi les religieuses,
venues en tres grand nombre, on remarquait la soeur
Penicaud, iconome de la Maison-Mere des Filles de
la Charite, rue du Bac, a Paris, et les sup6rieures des
h6pitaux de la region. Les diverses soci6t6s de la
Croix-Rouge 6taient aussi largement repr6sent6es.
Parmi les d6Ieguies, citons: Mme la prefete, Mine Bout,
Mme Pedebidou, Mmie lagenerale de Shze, Mme SainteMarie, etc.
Avant de donner l'absoute, Mgr l']veque a pris la
parole, et prononc6 l'eloge de la v6n6r6e d6funte.
Voici la substance de son discours :
Reconnaissance a tous ceux que r6unit la pensee
d'honorer les m&rites et les services de la regrett6e
Sup6rieure : la prefecture, la commission administrative et les administrateurs de l'h6pital mixte, le service
de sant6 militaire et les m6decins civils, la municipalit6 et la population de Tarbes s'accordent dans cet
hommage, sorte de.presentation des armes, manifestation touchante de 1'union des coeurs.
Tous, en effet, selon l'expression locale, sont perdants : les Filles de la Charit6 pleurent une soeur, un
exemple, un chef; les malades, les vieillards, les
orphelins, une mere; le clerg6, un drapeau, un symbole universellement respect6 de l'Ivangile qu'il
preche.
Souvenir a celle qui vient de disparaitre. Tribut
mille fois df, mais difficile a acquitter a cause de
l'obscuriti dont les Filles de saint Vincent de Paul
s'enveloppent. Devant ce devouement, anonyme comme
celui de nos grands chefs et de nos petits soldats, il y
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a lieu de se mettre a genoux; et c'est ce que nous faisons au passage de ce cercueil digne de toutes nos
v6n6rations.
La guerre termin6e par la victoire, nos soldats, ivres
de joie,'rentreront dans leurs foyers et y gofiteront
les douceurs de la paix. Pour la Sceur de Charit6, la
lutte se poursuivra contre I'ennemi que rien ne d6sarme:
la souffrance.
Imitation. L'hommage ne sera complet que si nous

nous appliquons, selon notre situation et nos devoirs,
a suivre les exemples que la devouee sup&rieure nous
a doanns. Si on ouvrait son cceur, on y trouverait
ces deux mots souvent rapproch6s au cours de cette
horrible guerre : Dieu et Patrie. Que dans nos cceurs
aussi vibrent a jamais ces deux sentiments : 1'amour de
Dieu et celui de la France!

Aprbs avoir pieusement ecoutW ce bel hommage
rendu &la v6nirie sceur Maffre, la foule accompagne

la d6pouiile au cimetiere de la Side, oiz elle reposera.
dans la concession r6servye aux Filles de la Charit6.

ALLEMAGNE
Un s6minariste de Theux a Atd fait prisonnier le 2 juin 1915;
il est interni k Blaye.

AUTRICHE-HONGRIE
Le frere Sebastien du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paut
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avait it6 interne a Garaison; il vient d'etre renvoye en Autriche qu'il avait quittie depuis vingt-trois ans.
M. Zdesar ecrit de Corse, le 7 mars 1916: " Chaque dimanche
je donne un petit discours de dix minutes en frangais, pendant
lamesse de neuf heures que je dis au dep6t. Chaque jour, je
fais une heure de philosophie s un seminariste des Missions
africaines de Lyon. Je suis aussi charg6 de la direction du chant
pendant la messe. Vous voyez done que mes cartes de visites
porteront desormais des titres fastueux: N. N., pr6dicateur en
frangais, professeur de philosophie, professeur de musique.
ccJe me recommande a vos bonnes prieres comme aussi a1
celles de tous les chers confreres de la Maison-Mere auxquels
je suis oblige & cause des prieres qu'ils offrent an bon Dieu
pour moi. n
ccAntoine ZDESA. n
Depuis la fin d'avril, M. Zdisar est dans notre maison de
Toursainte.

BELGIQUE-HOLLANDE
Nous avons regu des nouvelles concernant nos confreres
d'Ingelmunster. Les Allemands occupent encore une partie
de leur maison, mais une chambre seulement qui communique
directement avec la rue. Ils tiennent cependant des reunions
dans la'salle de recr6ation. II y a sept confrires et quatre
freres. L'annee derniere, ils ont fait la classe quatre de leurs
eleves, originaires d'Ingelmunster. Cette annie, deux de
Bruges sont venus les rejoindre. A la demande des parents,
les confreres ont accepte un certain nombre d'enfants d'Ingelmunster et des environs qui ue peuvent pas regagner leurs
colleges. Ils ont, depuis septembre dernier, une trentaine
d'C2lves.
On a la nourriture suffisante: des pommes de terreivolonti,
du pain A peu pres, une portion de viande par jour. Le fromage est introuvable, la graisse et le beurre i peu pres.
- Les bombes tombees a plusieurs reprises k Ingelmunster,
ont epargnu confreres et seurs. Ingelmunster etant dans le
terrain des opirations, nos confreres sont isolds du reste du
monde. Is ne peuvent pas sortir de la commune sans passe-
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qu'il n'est pas de trop... et je n'ai pas os6 dire, que
notre saint Fondateur avait une chambre sans feu!...
11 est vrai, qu'avec tout cela, j'ai r6ussi a observer la
Rggle, qui dit de u ne rien demander, de ne rien
refuser ,!
La vie ici continue son train ordinaire. Nous sommes
toujours contents de nos paroissiens; ceux-ci nous
donnent bien des consolations; il y a 6videmment de
1'ivraie parmi le bon grain, mais nous n'avons pas i
nous plaindre outre mesure. Le jour de la Saint-Nicolas, nous avons vu nos quinze cents enfants bien heureux! Ils 6taient r6unis dans la tc salle des Fetes -.
Saint Nicolas est venu en personne, accompagn6 de
quatre negres, leur distribuer les joujoux et bonboas,
qui, disait-il, lui avaient &t remis par les enfants de
Hollande. Comme secr6taire du comitY, j'ai envoy&
deux ou trois articles a quelquesjournaux. Je comptais
sur 5oo francs a peu pres; mais, mon Pere, j'ai ramass6
pres de 2000 francs! sans compter quelques caisses
de bonbons et de chocolat! C'6tait extraordinaire!..
HOFMAN.
Que nous 6tions contents!

ESPAGNE
M. HELLADE ARNAIZ
Suite (i)

Pendant les vingt et une ann6es que M. Arnaiz
demeura a la t&te de la province d'Espagne comme
visiteur, la Congr6gation prit dans ce cher pays un
grand accroissement, grace a son zele, d son activit6 et
A sa constante energie. Dix-sept maisons furent fon(i) Voir Annales, 1916, p. 56.

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION
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port. Ils sont si pres du champ de bataile qu'ils peuvent entendre les fusils. Qudnt au canon,ils l'entendent jour et nuit.
M. Hofman 6crit du camp de refuge de Uden, o4 il est toujours vicaire :
(N. B.), 23 decembre g195.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Je viens de parler de c mon humble cellule ,. Depuis
quelque temps, elle a subi des transformations, qui en
font presque un salon, sauf toutefois les dimensions,
car je pense qu'elle pourrait toujours tenir a pen pros
deux fois dans celle que j'occupais au corridor SaintLuc. Mon Pere, ne vous scandalisez pas! notre cellule
est tapisse !... II est vrai, que le vent entrait un pen
de tous c6tes par les interstices des planches, qui servaient de murs. Le commissaire dui gouvernement a
trouv6 que cela pourrait occasionner des rhumatismes,
et, ma foi, je crois qu'il avait raison! Je n'avais pas cru
a propos de lui dire que notre saint Fondateur n'avait
pas de chambre tapiss6e!... Mon Pere, ne vous scandalisez pas, mais, notre chambre est t linol6umise , !...

I1 est vrai encore, que 1'ann6e dernibre, aux mois de
fevrier, mars, avril, lorsque j'6tais assis, et que j'avais
les pieds sur les jointures, on plut6t, sur les ti disjointures , du plancher, cela me faisait I'effet d'avoir les
pieds poses sur des rasoirs. J'ai bien remedie a cet

inconvenient, enmettant des sabots, m&me a la maison;
mais M. le commissaire du gouvernement a trouv6 que
quelques metres carr6s de linoleum ne seraient pas du
luxe... Je n'ai pas os6 lui dire que notre saint Fondateur n'avait pas de tapis dans sa chambre!... Mon
Pere, ne vous scandalisez pas, mais, j'ai un poele! Et

je crois, avec M. le commissaire du gouvernement,

-443qu'il n'est pas de trop... et je n'ai pas os6 dire, que
notre saint Fondateur avait une chambre sans feu!...
11 est vrai, qu'avec tout cela, j'ai r6ussi a observer la
Regle, qui dit de , ne rien demander, de ne rien
refuser )!
La vie ici continue son train ordinaire. Nous sommes
toujours contents de nos paroissiens; ceux-ci nous
donnent bien des consolations; il y a 6videmment de
1'ivraie parmi le bon grain, mais nous n'avons pas a
nous plaindre outre mesure. Le jour de la Saint-Nicolas, nous avons vu nos quinze cents enfants bien heureux! Ils 6taient r6unis dans la ' salle des Fetes ,.
Saint Nicolas est venu en personne, accompagn6 de
quatre nigres, leur distribuer les joujoux et bonbons,
qui, disait-il, lui avaient &t6 remis par les enfants de
Hollande. Comme secr6taire du comit6, j'ai envoy6
deux outrois articles a quelquesjournaux. Je comptais
sur 5oo francs a peu prss; mais, mon Pere, j'ai ramass6
pros de 2ooo francs! sans compter quelques caisses
de bonbons et de chocolat! C'6tait extraordinaire!..HOFMAN.
Que nous 6tions contents!

ESPAGNE
M. HELLADE ARNAIZ
Suite (i)
Pendant les vingt et une ann6es que M. Arnaiz

demeura a la t&te de la province d'Espagne comme
visiteur, la Congr6gation prit dans ce cher pays un
grand accroissement, grice Ason zele, a son activit6 et
a sa constante 6nergie. Dix-sept maisons furent fon(z) Voir Annales, 1916, p. 56.

-

444-

d6es et toutes ces fondations se soutiennent libres de
toute dette, car M. Arnaiz eut toujours grand soin de
ne pas accepter d'6tablissement qui n'eit des moyens
d'existence.
Comme directeur des Filles de la Charite, M. Arnaiz
mit tout son zele a procurer leur bien spirituel et temporel et, sous sa direction, la province espagnole a vu
s'augmenter consid6rablement son personnel et ses
fondations. En janvier 1892, il y avait 4322 Filles de
la Charite dans la province et, a la mort de M. Arnaiz,
on en comptait 6425. Les 6tablissements de 4o3 monterent a 6oo. Ce fat sous M. Arnaiz, en 19io, qu'on
inaugura la belle chapelle de la maison centrale des
Filles de la Charite, l'ancienne 6tant devenue beaucoup
trop petite. La maison centrale tout entiere fut r6parde
et agrandie; on fit un nouveau seminaire et on r6para
grandement la maison des aumbniers. On fit aussi de
grandes ameliorations dans les deux maisons de retraite
de Valdemoro, oZ les soeurs anciennes et malades sont
soignees avec tout le d6vouement qu'elles meritent.
C'est grace aussi a 1'intervention de M. Arnaiz que les
Filles de la Charit6 possedent dans un faubourg de
Madrid une maison de convalescence. Le bon directeur
y fit installer une clinique r6servee aux Filles de la
Charite qui n'eurent plus besoin de recourir aux consultations des h6pitaux.
M. Arnaiz se consacrait done avec un devouement
inlassable au bien des Missionnaires et des Filles de la
Charit6. Un instant, on crut le perdre. Les qualit6s
exceptionnelles qu'il possedait, son jugement droit et
sfr, sa vaste erudition, son incomparable activite, sa
pi&t6, son experience et particulibrement, sa grande
prudence le firent remarquer par le cardinal Cascajares,
alors archeveque de Valladolid qui le proposa l la
reine Marie Christine, r6gente du royaume pendant la
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minoriti d'Alphonse XIII, pour occuper un ivkch6.
C'6tait en janvier 1897; notre Tris Hoaor6 Pere Fiat,
informe du dessein du cardinal par M. Valdivielso
r6pondit a ce confr re : cJe regretterai beaucoup qu'on
propose M. Arnaiz pour un 6vech6, mais j'espere que,
si cela arrivait, M. Arnaiz trouverait dans son amour
pour la Congr6gation et la province, des raisons suffisantes pour 6loigner ce peril. n
II en fut ainsi. M. Arnaiz fit connaitre an cardinal
la defense que saint Vincent fait a ses fils d'accepter
de telles charges et les raisons .qu'il avait pour les
refuser. La chose n'eut pas de suite. La province d'Espagne put continuer a jouir de la sollicitude de son
visiteur et la Congr6gation ne perdit pas un de ses ils
les plus devou6s. M. Arnaiz 6tait tres aime et appr6ci6
par le Trs Honore Pere Fiat, qui leconsultait souvent
et qui le chargea plusieurs fois de missions dificiles et
delicates au Mexique et aux Antilles. Cette estime que
le Trbs Honor6 Pere avait pour M. Arnaiz 6tait g6enrale, et nous en avons une preuve dans l'6lection que
l'on fit de lui comme assistant de l'Assembl6e de 1902,
la dernimre dont il fit partie. M. Arnaiz n'etait pas
moins apprecid par un grand nombre de prilats, parti-

culirement par les nonces de Madrid, qui le consultArent en maintes occasions.

Le ven&r6 visiteur d'Espagne avait toujours joui
d'une excellente sante, et c'est ce qui lui facilita l'entreprise de tant de travaux et ses nombreux voyages
qu'il faisait avec une regularit6 parfaite selon les regleP
de son office. En 1907, il fut pris d'un affaiblissement
genrxal et perdit presque la voix. Envoye aux eaux
d'Urberuaga, les mddecins constaterent que le cher
malade 6tait atteint du diabete et prescrivirent an
regime et des soins. M. Arnaiz ne voulut rien changer
a son travail, s'occupa toujours jusque dans les
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moindres d6tailJ du gouvernement de la province, faisant r6gulibreppnt les visites m&me aux Canaries. En
plus de la matadie dont il souffrait, il dut 6tre op6re
de la cataracts aux deux yeux, operation qui r6ussit
parfaitement.
On esperait done le conserver longtemps i la t&te
des deux familles de la province d'Espagne. En
juin I913, se sentant un peu mieux, ii voulut entreprendre la visite des maisons qu'il n'avait pas vues
depuis quelque temps, commenqant par I'h6pital de
Burgos et Ies maisons des alentours. Chacun etait dans
l'admiration de sa force de volonte, car, malgre son
6tat de grande fatigue, il ne se permettait aucune
omission aux moindres points de la rigIe. Ce fut a
Limpias, p;es Bilbao, que le cher visiteur dut arreter
ses travaux et rentrer precipitamment a Madrid. Les
m6decins ne crurent d'abord qu'! une crise de sa maladie, mais il fallut bient6t se rendre i I'6vidence :
M. Arnaij 6tait tres gravement atteint. Le cher malade
se rendait parfaitement compte de son ttat. II ecrivit
alors au Superieur g6enral et demanda a recevoir le
saint viatique.
La lettre au Sup6rieur general, la derniire de lui,
montre bien les sentiments admirables de ce vrai ils
de saint Vincent : t A la vue de mon 6tat, 6crit-il, et
dispos6 i accepter toujours de grand coeur ce que Dieu
voudra disposer de moi, je vous demande, mon Tres
Honor6 PKre, tres humblement pardon de toutes les
fautes que j'ai faites dans l'exercice des charges que
vous avez bien voulu me confier. Je remets toutes ces
charges entre vos mains. Accordez-moi ce pardon que
je vous demande en toute humilite et donnez-moi votre
benediction. R6sign, en tout a la volont6 sainte du
Seigneur, je reste en toute humilit6 votre fils humble
et ob6issant. ,
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Puis, apris sa signature, le cher malade voulant
exprimer encore davantage ses sentiments, ajoute en
post-scriptum : cc Vous savez, mon Tres Honor6 Pere,
que j'ai toujours eu une grande affection pour vous et
pour la Congr6gation et cette affectioA croit encore
dans les circonstances ou je me trouve. Recevez ma
filiale adh6sion, la plus intime, la plus cordiale et irrevocable pour votre personne sacr&e et pour toute la
Congr6gation. Avec toute l'humilit6 de mon cceur, je
vous supplie de prier Notre-Seigneur et notre bienheureux Pere, saint Vincent, pour qu'il veuille bien recevoir ce pauvre pecheur dans la Congr6gation du ciel. ,
M. Arnaiz recut le saint viatique le jour suivant.
Puis comme il s'affaiblissait visiblement, on jugea
prudent de lui donner les derniers sacrements, qu'il
recut avec toute sa connaissance, r6pondant tranquillement aux prirres du rituel, s'unissant a toutes les personnes prisentes : pr&tres, etudiants, freres, a qui il
avait fait distribuer auparavant une m6daille et une
petite image, afin que, gardant ce souvenir, ils n'oubliassent pas de recommander son ame a Dieu.
Pendant les jours qui guivirent, il y eut un peu de
mieux. S. Em. le cardinal Vico s'empressa de demander pour le cher malade la b6n6diction apostolique.
Dans les deux Maisons-Meres de Paris, on priait pour
lui. A la rue du Bac, se prechait une retraite, la Tres
Honor6e Mere Maurice demanda instamment aux trois
cents sceurs, qui prenaient part aux saints exercices de
la retraite, de solliciter de Dieu la gu6rison de celui
qui, pendant si longtemps, s'6tait devou6 pour les
oeuvres de la'Congr6gation. Dieu estima que son bon
serviteur avait suffiskmment combattu le bon combat
et qu'il etait temps de lui donner sa r6compense.
Le o1juillet, M. Arnaiz se sentit plus mal. Afin de
faciliter la respiration, on le mit dans son fauteuil, oi
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il devait mourir comme notre bienheureux Pere, saint
Vincent. A onze heures, on lui lut l recommandation
de l'ime, qu'il suivit attentivement, baisant souvent son
crucifix, la M6daille miraculeuse et celle de la SainteAgonie. It n4 perdit pas un instant sa connaissance et
sa s&rinit6 et vers six heures, sa belle ame avait abandonne son corps pour aller recevoir la recompense
6ternelle si bien m&ritee, par ses nombreux travaux
accomplis avec tant de zele pendant les cinquante ans
qu'il passa dans la Congrtgation.
Sur le cavean des Pratres de la Mission, au cimetiere du Montparnasse a Paris, on voit la statue de
saint Vincent montrant le ciel et on lit l'inscription :
Beati mortui qui in Domino moriuntur. N'est-ce point le
mausolbe qui convient le mieux a M. Arnaiz? Saint
Vincent dut accueillir avec joie an paradis ce fils qui
avait tant contribu6d propager son culte sur cette terre
b&nie d'Espagne et qui avait bati la premiere 6glise
publique a Madrid en son honneur. Beati mortui qui
in Domino moriuntur;opera enim illorum sequuntur illos.
Vie pleine, admirablement remplie, mort bienheureuse,
telles sont les gricesque fit Notre-Seigneur a M. Arnaiz,
ie zid visiteur de la province d'Espagne, dont la memoire sera tonjours en b6endiction. - E. NEVEUT.

ITALIE
VOYAGE DU TRES HONORE PIJRE VILLETTE
Suite (i)
SEJOUR A SIEINNE
i dicembre 1914. - Nous arrivons le soir Lla ville
de Sienne. M. le Directeur des sceurs, l'excellent
(1) Voir Atsrnae, 1915, p. 283; 1916, p. 89.
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M. Segadelli, nous attend. Nous gravissons les pentes
de la ville, nous traversons des rues 6troites, tortueuses, escarp6es; on se croirait dans une ville du
moyen age. Beaucoup de maisons ont encore des cr6neaux comme au temps des longues querelles intestines qui ont ensanglant6 la ville aux trois collines.
On songe naturellement aux Guelfes et aux Gibelins et
on s'attend a entendre le couvre-feu et a voir passer
quelque pat;ouille de lansquenets; mais si les maisons
ont un aspect guerrier, les habitants paraissent pacifiques; ils ont la reputation d'etre affables, polis,
prevenants, d'avoir des manieres agr6ables; nous
experimenterons chez les confreres et chez les sceurs
les douceurs d'une hospitalit6 extremement cordiale
et nous verrons se realiser pour nous ce que le sculpteur a grave sur l'une des portes de Sienne: Cor magis
tibi Sena pandit. C'est plus encore son cceur que ses
portes que la ville de Sienne ouvre aux 6trangers. Les
confrfres et les 6leves apostoliques nous accueillent
au seuil de la Casa Pia, qui a 6t6 donnee a la Congregation par I'archeveque. Mais il est trop tard pour
causer longtemps, nous allons prendre notre repos.
12 dicembre.- Les Missionnaires et les Sceurs sont
r6unis a la maison centrale pour la messe de communaut6 c6lebr6e par le Tres Honore Pere a cinq heures
et quart. Les apostoliques sont tous dans le choeur, en
surplis; ils nous 6difient par leur pi6t6 et leur bonne
tenue; la chapelle est remplie par les seurs de la
maison, les sceurs du seminaire et les sceurs du dehors
qui ont pu venir. Aprbs la messe, ce sont les presentations de toutes les ceuvres et la visite des diff6rentes
parties de la maison Saint-J6r6me.
Le Conservatoire de Saint-Jkr6me remonte au quatorzieme siiZle; ii fut I'un des plus c6elbres couvents
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des J6suates, religieux fond6s a Sienne par leiienheureux Colombini; les religieux oat convert les murs du
convent de fresques qui ont une certaine valeur artistique. Lorsque les J6suates furent supprimes par le
Pape Cltment IX, le couvent de Saint-Jer6me passa
aux mains des Oblates Dominicaines, appelies Vierges
abandonn6es, qui avaient pris naissance a Sienne, au
dibut du dix-septieme siecle; cette communaut6 dtant
tomb6e en dicadence vers le milieu da dix-neuvieme
si&cle, le gouvernement toscan songea a les remplacer
par les Filles de la Charit6, qui occnpaient d6ja plusieurs maisons a Sienne. C'est en i856 que se fit le
transfert; les Oblates devaient demeurer dans le conservatoire jusqu'a extinction. M. Etienne vint inaugurer la maison le 11 septembre 8.56, il nomma la
steur Cordere visitatrice, et M. Massuco, directeur de
la nouvelle province de Sienne.
Les Missionnaires furent install6s le 22 septembre
i la Casa Pia. Les soeurs ouvrirent les portes du Conservatoire, d'abord pour des ecoles aux petites files
pauvres, ensuite pour un orphelinat dont s'occupaient
des jeunes filles de la ville qu'on appelait les Demoiselles de la Charit6,
M. Etienne fit une seconde visite a Sienne, le 5 mars
1857; les ceuvres prosperaient; on ouvrit un asile en
i858,des classes payantes en 1861. Par suite des difficultes politiques, la province de Sienne fut supprim6e
en 1865 et rattach6e a celle du Turin pour 6tre r6tablie
en 1875.
Durant cet intervalle, le Conservatoire Saint-Jhr6me
vit deux ceuvres nouvelles s'ajouter aux anciennes : un
internat pour les jeunes flles de condition aisbe et des
classes payantes pour les petitsgarcons. Le s6minaire fut
rouvert en 1875; mais en 1890 on diminua l'asile i cause

del'exiguit, des locaux; en 1gor, on supprimal'orphe-
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linat et le pensionnat comme offrant des inconv6nients;
en 1911, mtme mesure pour les classes payantes
moins conformes a la fin des Filles de la Charit6.
Actuellement, la crche accueille quarante bebis
rev6tus d'un joli petit tablier qui couvre leurs v6tements souvent mise -ables; les 4coles externes gratuites

r6unissent deux cent cinquante 61eves, et c'est plaisir
de passer an milieu de toutes ces petites filles an
minois si Aveill; I'asile compte deux cents enfants;
il y a, en plus, an ouvroir professionnel, des oeuvres
postscolaires, un patronage, vingt-cinq petites seurs
du s6minaire; vingt-deux soeurs sont charg6es du
cat6chisme dans les diff6rentes paroisses de la ville
chaque dimanche. L'infirmerie, recemment construite, a
&te bien organis&e : noes en parcourons les salles, et
le Tres Honor6 PNre console et b6nit les sceurs malades; il leur explique le symbolisme des lis bris6s qui
sont peints sur I'autel de l'infirmerie, et il leur dit que
si la maison des soeurs est une chapelle, 1'infirmerie en
est le tabernacle, la partie la plus sainte et la plus
agreable au bon Dieu;
Apres cette visite, M. le Directeur nous conduit aux
differentes maisons de sceurs; en route, nous admirons
la ville extremement pittoresque ; on voit partout une
colonne surmontie d'une louve, ce sont les armes de
la ville; partout aussi l'image de la Vierge, c'est la
ville de Marie. Nous passons d'abord par la fameuse
place del Campo : elle a la forme d'une coquille; elle
ressemble aux amphith6atres de nos universit6s, mais
sans les gradins. C'est le centre de la ville, 1l se font
les courses de chevaux dites Palio qui ont une grande
r6putation et qui attirent un concours consid6rable de
personnes; sur cette place, une magnifique fontaine
Gaia sculpt6e par le fameux Sarocchi; l'eau est amen6e
de tres loin; autour de la place, des maisons, des pa-
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lais aux fenktres ogivales; le beau palais communal
avec ses cr6neaux, sa chapelle externe et surtout sa
tour del Mangia, haute de plus de 1oo metres et qui se
dresse menacante, prete A d6fendre ce qui a toujours
ite le bien le plus cher au coeur des Siennois, la liberte.
Nous parcourons les rues, nous ne nous lassons pas
d'admirer les beaux palais gothiques des treizieme et
quatorzimxe si8cles; les arcs, les loggia, surtout celle
des marchands et celle des papes; a toutes les maisons, de gros anneaux en fer; a un endroit, le pilori
oi I'on suspendait les condamn6s a mort; c'est un
rave, nous ne sommes plus au vingtieme siecle, nous
vivons sept siecles en arriere.
Nous arrivons i la maison des Sourdes-Muettes, oh
nos sorurs instruisent ces petites desheritees, d'aprss les
m6thodes du c~elbre P. Pendola.
Celui-ci appela les sceurs en 1844; en 1848, les sceurs
faillirent ktre chassees, et on avait-deja prepare des
capotes de soie verte et des ch5les i ramages pour
faciliter 1'6vasion; mais la popularit6 du P. Pendola
sauva les soeurs et elles continuerent leurs difficiles
fonctions.
Au d6but, on se servait des signes pour la m6thode
d'enseignement; plus tard, on substitua la parole articulee, qui a transform6 ces sourdes-muettes en sourdes
parlantes.
C'est merveille de voir les succes : les jeunes filles
nous parlent et nous comprennent comme si elles
n'6taient ni sourdes ni muettes : on ne s'aperqoit de
leur infirmit6 qu'au regard attentif qu'elles fixent sur
nos ltvres et aux petits gestes qu'elles se font & la
derob6e pour se communiquer leurs impressions.
Quelle patience ne faut-il pas pour arriver a un pareil
r6sultat!

Nous sommes pros du cimetiere Campo Santo; nous
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allons reciter un De profundis sur la tombe de nos
confreres et de nos sceurs; ce cimetiere est en forme
de catacombe; les allees sont souterraines et les tombes
sont dans les murs de ces alles, cela donne un aspect
extremement pittoresque au Campo Santo. Nous admirons qa et 1U de magnifiques sculptures. I1 y en a
deux ou trois dont le souvenir m'est reste : une PietM
qui tient Jesus mort sur ses genoux et qui est d'une
expression extr&mement touchante; la vision d'lz6chiel sur les ossements dess6ch6s est saisissante; le
vieux Tobie enlevant un jeune homme mort est si habilement sculpt6 qu'on a l'illusion non d'une sculpture,
mais d'une r6alit6. Nous admirons d'autres groupes de
l'illustre Sarocchi.
En quittant le Campo Santo, nous allons visiter
quelques 6glises; il y en a deux qui m6ritent une mention particulibre : I'6glise Saint-Francois et I'oratoire
Sainte-Catherine de Sienne.
A I'iglise Saint-Francois, le sup6rieur du convent
des Cordeliers nous attend; il nous fait les honneurs
de son 6glise et nous menage une surprise; a une chapelle tout illumin6e, le saint Sacrement est expose;
mais c'est un saint Sacrement particulier, si l'on pent
parler ainsi; ce sont des hosties miraculeuses qui subsistent dans le meme 6tat depuis des siecles. Elles ont
fait l'objet d'un rapport au dernier congrbs de Lourdes; une enquete scientifique a en lieu a leur sujet;
l'archeveque et quelques savants ont communi6 avec
quelques-unes de ces hosties qui remontent i une date
tris ancienne; nous v6enrons le saint Sacrement, puis
nous nous approchons d6votement et Ie superieur ouvre
le ciboire; nous contemplons respectueusement les hosties merveilleusement conservies sans corruption.
A l'Oratoire Sainte-Catherine, c'est un autre genre
d'6motion. La maison paternelle de l'illustre sainte a
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iti transformbe eh sanctuaire. Nous parcourons les
diff rentes pieces de la maison : la cuisine, la cellule
de la sainte, la teinturerie du pire, etc., partout des
tableaux, des fresques, des souvenirs de cette humble
fille qui, morte a trente-trois ans, a cependant joui un
si grand r6le, m6me dans les affaires politiques de son
pays! Les scenes de sa vie sont peintes sur les mnurs.
Voici la scene touchante de ses fiancailles avec Jesas,
son spasme; ici, toute petite, elle fait voeu de chasteti;
la, elle ramene le Pape d'Avignon; ailleurs, elle voit
l'&me d'un coadamn6e mort monter au ciel. Un pretre
nous fait v6inrer le crucifix duquel sortirent les rayons
qui produisirent les stigmates de la sainte. La ville de
Sienne est toute remplie du souvenir de cette jeune
fille; sa t6te est conservee dans 1'6glise Saint-Dominique; des fresques de Sodoma, de Pinturicchio en
differents endroits rappellent a tous ce que peut la
chastet6 unie a la pi6t6 et a l'amour de la patrie.
L'influence de Catherine n'a pas cess6; tous ceux
qui la voyaient ou s'approchaient d'elle se sentaient
plus chastes; on dit que les jeunes flles de Sienne
montrent encore actuellement par leur modestie, leur
tenue. leur maintien, qu'elles sont les dignes compatriotes de l'illustre Catherine de Sienne.
Nous voici arrives a l'hbpital Santa Mariadella Scala.
I1remonte au neuvibme ou dixiAme siecle. Au moyen
age, c'6tait une puissance par les richesses extraordinaires dont l'avaient dote les empereurs, les princes,
les papes. Les peintres les plus c61ebres de Sienne
decorerent ses murs de fresques qui font encore aujourd'hui I'admiration des connaisseurs. Sainte Catherine de Sienne venait y soigner les malades. L'6difice
est vaste. II a et6 confi6 nos sceurs en 1842; les commencements furent p6nibles, parce que le personnel
ancien nevoyait pas de bon ceil l'arrivee d'un personnel
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charg6 de r6former les abus. Enfui, a force de patience,
de prudence, les sceurs vinrent a bout des difficultis.
On a fait de nombreuses transformations pour rendre
cet h6pital aussi hygiinique qu'il est beau.
Le vestibule est particulibrement remarquable; sur
le maitre-autel de la chapelle, il y a une statue en
bronze d'un grand artiste dont j'ai oubli le nom et qui
repr6sente le Christ ressuscit6; nous admirons quelques-unes des immenses salles ornies de fresques
remarquables.
Nous allons saluer l'archev6que dont le palais-touche

a I'h6pital; il est malade, mais il tient a recevoir M. le
Superieur general. Nous sommes touches de son
aimable simplicit6, et nous nous retirons 6mus des
paroles si affectue.uses qu'il nous adresse. Tout a
I'heure, au diner, nous aurons l'occasion de constater
que cette charit6 qui est si ing6nieuse pour nos confreres et pour nos soeurs ne d6daigne pas de s'abaisser
jusqu'aux moindres ditails et de se rendre sensible
sous la forme d'un vin excellent.
Aprbs le repas, nous allons visiter l'immense manitcmio Saint-Nicolas, ou les soeurs s'occupent de mille
cinq cent soixante-dix pauvres insens6s. Le manicomio
remonte au dix-huitieme si6cle; il est situE un peu en
dehors de la ville sur le penchant d'une colline qui
domine la vaste campagne siennoise; le site est enchanteur. De magnifiques constructions, commencees
en 1870 et continuees pen a pen, ont donni A l'6tablissement I'hygiine et le confort qu'on trouve dans les
meilleurs 6tablissements de ce genre. Les Filles de la
Cbarite ea ont la direction depuis 1852. Elles sont
vingt-cinq environ s'occupant des services gen6raux,
cuisine, lingerie, et du service direct du quartier des
femmes; il y a des ouvroirs de tissage et de couture
-ue les sceurs dirigent; un quartier spcial est destine
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aux enfants idiots; une sceur qui doit avoir une
patience d'ange en est chargee, et elle arrive, par je ne
saisquel miracle, a faire penitrer en ieurs intelligences
endormies le rayon suffisant de lumiire pour qu'ils
puissent s'approcher des sacrements. Une belle chapelle est au milieu de l'6tablissement pour animer la
foi des soeurs en leur rappelant que Jesus-Christ a
voulu passer pour fou, in ftuorem versus est, et qu'un

roi d6bauchb, Herode, l'a rev&u d'une robe d'insens6,
lui qui est la sagesse 6ternelle.
Puis, pendant que le Tres Honore PNre recoit les
sceurs et leur donne la conference, je visite en d.tail
la cathkdrale. Le grand portail est une veritable dentelle; il serait trop long d'en redire les beautis; je
rappellerai seulement une particularit6 : il y a-des,
animaux heraldiques qui symbolisent les princpales
villes de l'Italie; la louve represente Sienne; la cigogne,
PNrouse; I'oie, Orvieto; 1'l66phant, Rome; le dragon,
Pistoie; le livre, Pise; le rhinoceros, Viterbe; le cheval,
Arezzo, etc., etc.

Je ne suis pas assez au courant de l'histoire de l'Italie
pour saisir la raison de ce symbole; je me contente
d'admirer cette facade, ou le marbre presente les trois
couleurs rouge, noir et blanc. Si 1'ext6rieur est gentil,
l'intirieur est fberique, le mot n'est pas exag6r6 : tout
est ravissant, tout, surtout le pave. De I'avis' des
hommes de l'art, c'est un ouvrage sans rival, unique
en son genre; aussi le conserve-t-on soigneusement et
le couvre-t-on habituellement d'un plancher; par
bonheur, il est a peu pros complitement d6couvert;
j'en profite et je regarde : tout ce pav6 est comme
un vitrail, comme une mosaique oh se retrouvent les
sujets bibliques incrustes dans le sol par des proced6s
particuliers. En outre des scenes tirees de la Bible, il
y a, dans les nefs lat&rales, toutes les sibylles avec des
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dessins curieux. Heraclide pr6sentelasibylle d'Hellespont; Euripide, celle de Libye; Chysippe, celle de
Delphes; Pison, celle de Phrygie; Apollodore, celle
d'Erythr6e; d'autres auteurs, d'autres sibylles; etsurtout
Virgile, celle de Cumes, par ces vers que je relis avec
plaisir :
Ultima cumaei venit jam carminis aetas
Novus ab integro saeclorum nascitur ordo
lam redit et Virgo, redeunt saturniaregna
jam nova progenies coelo demittitur alto.

Je n'ose pas examiner en detail le choeur et I'abside,
parce que les bons chanoines y chantent l'office, et
que ce ne serait pas respectueux de ne songer qu'aux
pierres pendant que les prieres s'levent vers le ciel;
je me joins quelque temps a eux et puis je redescends
le transept. Je lve alors les yeux vers le ciel aprks
les avoir fixes sur le sol. L'architecture interieure est
vraiment admirable, l'6glise a grand air, et dire que
les Siennois ne se declaraient pas satisfaits de leur
oeuvre, et qu'ils voulaient construire une immense
cathedrale qui aurait eu pour bras de transept la
grande nef de la cath6drale actuelle. On voit encore
au dehors les assises et les ruines de ce projet grandiose; s'il avait &tCexecute, la cathedrale de Sienne
aurait 6t, la plus grande du monde. Je m'arr6te quelque
temps autour de la chaire sculpt6e par Nicolas de
Pise, qui est soutenue par des colonnades gracieuses,
lesquelles reposent pour la plupart sur des lions.
M. Veneziani, a qui j'ai donnk rendez-vous A la
cathtdrale, vient me chercher et nous regagnons la
maison des confreres. Le soir, les apostoliques organisent en l'honneur du Trbs Honor6 Pere une petite
sance : il y a des chants, il y a des compliments en
italien, meme en frantais. Le Tres Honore Phie les
engage a cultiver la vertu et les sciences; il fait I'loge
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de leur supirieur, M. Segadelli, et chacun se retire
enchante et du Pere qui est si bon et des fils qui sont
si affectueux.
Lever matinal. Messe a quatre
13 dicembre. ont voulu y assister pour t6moiapostoliques
heures : les
gner leur affection a leur Pere. Nous montons dans
le train de bonne heure et nous n'en descendronsqu'assez
tard dans la soir6e quand nous arriverons a Turin.
A Pise (du chemin de fer), nous apercevons tres
bien les quatre monuments religieux c6elbres : le
Baptistere, Ia Cath6drale, la Tour pench6e et le Campo
santo. Le voyage s'effectue ensuite le long de la c6te;
il est a cause de cela extremement interessant; I'immensit6 de la mer dont les flots viennent mourir pres
de nous 6leve l'ame vers Dieu. A notre droite, nous
voyons les fameuses carribres de marbre de Carrare.
Nous traversons Sarzane, Genes, regrettant de ne pouvoir nous arr.ter pour saluer les confreres. Nous arrivons 1 Turin, et notre premier soin est d'aller saluer
une derniere fois le bon M. Orciuolo qui est a l'h6pital
Saint-Jean et qui se meurt.
14 dicembre. - Nous allons saluer les Sotas Nasasiennes, fondees par M. Durando. Leur fin principale
est d'honorer la passion de Notre-Seigneur; leurs
ceuvres sont l'education des jeunes filles abandonnees,
des orphelins et 1'assistance des pauvres malades i
domicile soit le jour, soit la nuit. Elles font un noviciat de cinq ans; a la fin de la premiere ann6e, elles
recoivent le saint habit et quatre ans apres elles font
les vceux de pauvreti, chastet6, obeissance et charite
'qu'elles renouvellent tous les ans le 21 novembre.
Trbis ans apres, elles font le voeu d'honorer la passion
de Notre-Seigneur par la miditation, le chemin de la
croix et autres pratiques semblables.
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Louise Borgiotti fut leur premiere Mere et Sup&rieure gen6rale; elle mourut en 1873 et on l'enterra
dans la chapelle de la Passion de nos confreres de
Turin. Nous visitons la maison : le Tres Honor6
Pert leur t6moigne sa grande affection, leur laisse a
chacune une image et. leur fait les plus sages recommandations, en particulier sur l'oeuvre de l'assistance
nocturne.

Nous ne pouvions pas omettre d'aller chez les Saeurs
de la Sainte-Agonie,qui ont une maison ATurin, puisque
elles ont &t6 fondees par un confrere, le' výener
M. Nicolle. Une visite au cardinal archevbque,,le
diner et nous reprenons la route de France. Nous
devions 6tre k Paris le lendemain matin i5, octave de
I'Immaculee-Conception, mais une temp&te de neige
nous bloque avant que nous traversions le tunnel du
Mont-Cenis; nous manquons la correspondance &
Lyon; force nous est de passer la nuit dans la gare de
cette ville.
15 dicembre. -

A quatre heures, le Tres Honore

Pere et M. Veneziani vont dans une maison de nos sceurs
pour dire la messe. Les bonnes soeurs ne s'attendaient
pas a une visite si honorable ni si matinale. Bien
qu'elles ne connaissent pas le Tres Honor6 Pere, elles
n'6mettent aucun doute sur l'authenticit6 de leurs
visiteurs, elles ne leur demandent pas le celebret et ainsi
le Tres Honor6 Pere peut c6librer la sainte messe.
II faut se d6pecher, car le train part a six heures.
Je suis reste pour garder les bagages et les places; je
crains un instant de partir seul, enfin le Tres Honor6
Pere arrive juste au moment ohi le train va se mettre
en btanle; quant a M. Veneziani, il manque a l'appel et
nous partons sans lui. Nous arrivons Ie soir a six heures
A Paris, et M. Veneziani nous suit de quelques heures.
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LES AMBULANCES DE LA GUERRE
Nous avons parli, dans le dernier numero, des. ambulances
de Sienne, Turin, Naples; voici quelques details sur une
ambulance de Rome.

22 aoit 1915. - La caserne Regina Margaeritadevait
Etre comme tant d'autres un h6pital de r6serve; mais
il n'en est pas ainsi. Jusqu'a present, et qui sait pour
combien de temps encore, c'est un poste d'observation
pour les cas suspects, une sorte de dep6t de soldats,
un melange de blesses et de malades qui restent ici
deux, trois, quatre jours, apris quoi ils sont envoy6s,
selon le genre de maladie, dans les autres h6pitaux
de Rome; bien vite, ils sont remplaces par d'autres qui
auront le meme sort. Quel travail pour remettre en
ordre, en douze heures, une section de quatre-vingtseize lits et avec l'aide de deux infirmiers seulement!
Mais le bon Dieu aide si bien qu'on y arfive.
. Nos chers malades, arriv6s mercredi soir, sont tous
partis bier, de six a huit heures du soir, pour le Quirinal, 1'Addolorata, le Celio (h6pital militaire), etc. Et
maintenant, vite, il faut defaire et refaire les lits,
laver toute la vaisselle, la remettre en place, balayer
et faire balayer, etc...; enfin, chez nous, le repos du
septieme jour n'est pas meme connu, mais que nous
sommes contentes!
Ces jours-ci, j'avais un petit alpin qui avait la
nostalgie des montagnes et un fantassin de Venise vingt ans - qui avait celle de sa lagune. Celui-ci avait
passe toute une soiree A fabriquer une gondole avec un
journal pour aaller se promener sur le grand cafal ,,
disait-il; ensuite, il la transforma en un cuirass6, il
l'orna de drapeaux et de m6dailles, il placa des canons
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en papier i droite et A gauche, il en 6tait fier. Le soir,
il me tendit son ecuelie pour la soupe : <<Je vous sers
le premier, lui dis-je, parce que, en deux heures, vous
avez fabrique un cuirass6! Quelle faim vous devez.
avoir! » Il est parti avec les autres, et le cuirass6 en
papier, d6pouill6 de ses drapeaux et de ses medailles,
est rest6 sur son lit. Qu'ils sont bons nos soldats! Ils
lisent le Courrier des petits, la Bonne Parole, Premieres
Lectures pour enfants bienelevis. Ce sont 1M les feuilletons que j'ai trouvis dans la grande salle abandonn6e.
Ce soir, de huit heures a minuit, elle se remplira de

nouveau. Le bon Dieu me fait des graces particulieres : le sommeil est le plus grand ami de votre sceur
Vincent... et il'faut y renoncer en partie... eh bien, je
ne m'en porte pas plus mal.
Comme il 6tait beau et 6mouvant le d6part de nos
blesses, samedi soir! En un moment, l'immense cour de
la caserne s'est remplie d'automobiles magnifiques
de la Croix-Rouge, de la reine-mere, de la reineH66lne, de 'arm6e, de riches particuliers. Ces autos se
sont align6es d'un c6t6 de la cour, et nos petits soldats
en ont pris possession. Puis, I'une aprbs l'autre, les
autos ont d6file sous un beau ciel bleu dans lequel la
lune mettait sa clart6 d'argent d'une paix ineffable. Et
si vous voyiez comme ils prennent gaiement leur sort!
11 y en a qui sont B leur huitieme h6pital. LU me
demandaient : t Ma Seur, oi nous envoie-t-on maintenant? - Je n'en sais rien, mais ce que je puis vous
dire, c'est que vous resterez i Rome. - Nous 6tions

si bien ici, ma Soeur.- Oui, mais vous serez aussi bien
lI... patience! , Ils sont admirables et nous, sceurs,
que nous avons a apprendre d'eux! Je n'ai qu'une peur,
c'est de me plaire trop ici, mais cette jouissance ne
vient pas de la nature, que Dieu ne veut pas que nous
contentions, done je suis tranquille.
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24 aodt. -- Mon Dieu, que le temps passe vite ici!
II ne m'a jamais paru long, mais maintenant c'est
effrayant! Et nous avons toujours la joie du renouveau... nos mal ades, arrives hier matin, partiront
demain matin; les miens arrives hier soir partiront
demain soir...tout & fait un cin6matographe que notre
caserne. Mais que c'6tait impressionnant bier matin!
A la premiere lueur du jour, pendant que dans la cour
on entendait le bruit des automobiles, le va-et-vient
des brancardiers et des infirmiers, les ordres des
chefs, etc., un jeune PNre Trappiste disait la sainte
messe dans notre chapelle, deux ou trois sours seulement y assistaient, les autres I'ayant dejk entendue.
Comme on se sent pr.s de Dieu!
8 septembre. - Nous sommes A une seconde phase
d'histoire dans notre ambulance. La troisieme fourn6e
de petits soldats a disparu vendredi, 3 septembre, et
comme on en annoncait mille autres pour le surlendemain, on s'est hbt4 de faire les m6nages en grand.
Dimanche, tout 6tait pret et aussi beau que possible,
mais nos chers soldats n'ont pas paru, aucune arrivie
n'est annonc6e et nous voill en parfait repos.
18 septembre. - Les voici qui arrivent, mais pas en
masse: dix, quinze, dix-huit A la fois, goutte A goutte.
Is sont plus blesses que les anciens. II y a n pauvre
aveugle d6couragt, triste 4 faire pleurer; quand il est
entr6, la salle 6tait dans la gaie et bruyante recreation du soir. A la vue de ce pauvre jeune homme
conduit par deux auties, tous se sont lev6s spontan6ment dans un silence emouvant et impressionnant! Et
maintenant, ces amis que le malheur fait surgir le promeneut dans la cour et l'entourent de mille soins. Eh!
que nos soldats sont bons et a quelle dure 6cole ils
apprennent a s'aimer les uns les autres! Si nous etions
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fid~les h l'Evangile,que cette leton serait douce et facile
2 novembre. - Je veux vous faire part des grandes
consolations que nous avons eues ces jours-ci. La
chambre d6signae pour la chapelle des soldats est trop
petite pour le nombre de nos chers malades; outre
cela, il leur est difendu, par ordre des m6decins, de
descendre avant le repas. Et cependant ces pauvres
soldats d6siraient ardemment entendre la sainte messe
le jour de la Toussaint et faire la sainte communion.
C'est pourquoi nous avons imagine de dresser un autel
sur un des paliers de l'escalier oh aboutissent quatre
salles, de sorte que nos chers malades out eu la messe
sans se drranger, sans descendre. Bien nombreuses
ont &et les communions! C'6tait vraiment touchant de
voir ces pauvres gens prosternbs a terre dans un sentiment profond de cette foi qui transporte les montagnes. Pour compl6ter la fete, nous leur avons donn6
a chacun un g.teau avec le cafe. Vous ne pouvez vous
fgurer la joie de ces braves, Djeu soit b&ni de tout!
6 novembre. - C'est par six cents que les malades
nous arrivent, et quelques heures aprbs que six cents
autres sont partis; A la premiere section, soixante-neuf
bless6s graves arrivaient et les memes automobiles qui
les avaient amen6s devaient emporter les soixante-neuf
qui venaient de se lever, car il n'itait que six heures du
matin. A l'instant (il est six heures du soir) les dernieres
automobiles emportentmes quatre-vingt-quatorze graves
bless6set on en annonce d'autres pour dix heures ce soir.
Ils trouveront Ie lit chaud de leurs frrres, ces chers
arrivants, qu'ils soient les bienvenus! On se sent vraiment un peu au front dans ce travail vertigineux et Ie
soir, il m'est doux de m'endormir dans la pensee que
le corps tout endolori et brise de fatigue est un merci
vivant au Seigneur J6sus qui a soutenu et double les
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forces pendant la journme. - Nos malades sont tous
des blesses des dernieres grandes journees du 24,
25 octobre. Mon Dieu! Que ces blessures fraiches et
saignantes doivent &tre douloureuses, puisqu'elles le
sont deji tant a notre coeur! Jusqu'ici, nous n'avions
eu que des convalescents qui avaient d6ja pass6 par
cinq ou sept b6pitaux, mais ces derniers n'ont sejourn6
que quelques jours a Bologne (nos soeurs en ont recu
quatre mille dans un seul jour) et de la, ils nous sont
arrives si souffrants des blessures recentes et des
secousses du voyage! J'admire toujours davantage
leur r6signation, leur h&roique esprit de sacrifice, leur
pieti profonde. Le premier soir, apres la petite priere,
une voix m'appelle: a Ma Sceur, faites-moi baiser votre
crucifix! , Et apres lui un autre, et puis bien
d'autres me demandent la m8me consolation : AAh!
disaient-ils, Lui seul pent nous consoler, Lui seul
pent nous sauver! , Heureusement que la salle n'etait
qu'a demi 6clairee par la petite veilleuse de nuit, car
je pleurais de tout mon cceur sur ces pauvres ( crucifits ) qui baisaient avec tant d'amour le Dieu du Calvaire, le premier qui a sanctifi6 la douleur, 1'unique
Consolateur! et, chaque soir, j'ai eu cette douce, cette
profonde emotion...
19 novembre. - Depuis le commencement du mois,
nous sommes au moins au dixieme depart et la onzieme
arrivie : Quel travail, dit sceur Antoinette, il n'y a
pas autre chose A faire qu'a se tuer et c'est assez! Et
il me semble que a quand on s'est tu6e , c'est assez
vraiment. Cependant ii faut avouer que, dans ce chaos,
dans ce mouvement continuel, nous avons de l'ordre,
parce que depuis le bon colonel jusqu'au dernier planton, tout le monde est a son poste, infatigable au travail le jour et la nuit. La rapidit6 des changements de
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scene rend prevoyants et sveltes et on arrive - Dieu
aidant - a faire en deux heures ce qu'autrefois on
faisait en deux jours. On sent que les bons anges travaillent avec nous et rtglent toute chose : ainsi nos
chers malades, nos plus chers blesses nous envahissent
juste au moment o& nous arrangeons le dernier lit ou
posons la derniere cuiller. Cette bonne impression
d'ordre, la princesse Torlonia, qui est venue demander
des blesses, I'a 1prouv6e et a fait de grands eloges au
colonel; celui-ci en a aussit6t attribu6 tout le m6rite
aux soeurs. Je le dis parce que cela fait plaisir au bon
Dieu, c'est la grace de la vocation.
Nos derniers soldats sont venus de Milan; l'un d'eux
me dit : - Ma Sceur, connaissez-vous ma soeur ~lisabeth, de Milan?- Non, je ne la connais pas. - Cependant, reprend-il d'un air tout 6tonne, elle est du meme
a regiment » que vous. - C'est vrai, ai-je r6pondu
trbs s6rieusement, mais elle n'est pas de la meme cir-conscription. , Nous sommes bien freres et soenrs; ils

nous enr6gimentent comme eux, ni plus ni moins!...
Je cours aux salles oiu les lits sont a pr6parer pour
I'arriv&e de ce soir, nos braves plantons ont d6ej fait
le grand m6nage. Je ne sais plus 6crire et je crois que
la plume n'est plus faite pour mes mains ou mieux que
mes mains ne spnt plus faites pour la plume.

Avec des morceaux de drap laisses par les partants
(vieux pantalons, vieilles tuniques), je suis en train de
confectionner des berets neufs pour ceux qui m'arrivent
nu-tete; autrement, ils emportent les bonnets blancs!
Mais quel travail! Voilt une coiffure que mes chores
compagnes fabriqueraient vite pendant la r6cr6ation,
avec un peu de laine grise ou marron... C'est une inspi-

ration qui a surgi sous ma plume, je la livre A leur
charit6.
Nous venons de recevoir des bless6s venant de
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Mestre. Li aussi, il y a nos soeurs. Si vous saviez comme
je suis heureuse quand, faisant la tourn6e de la section,
je vois que nos soldats ont de bonnes chemises de flanelle, de beaux bas de laine : " Vous avez chaud,
n'est-ce pas?... Oui, cela m'a ete donni par une sceur
a Milan, a Alexandrie, a Tortone, etc. , D'autres
blesses nous arriveront dans la nuit et demain matin,
ils seront plus de mille.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
Voici les nouvelles de Constantinople qui remontent au
24 f6vrier 19r6.

Hipitalfranfais.- On craignait qu'il ne fit tres probablement requisitionn6 par les Turcs et eit le mime
sort que l'h6pital de la Paix. En cons6quence, les seeurs
prennent leurs precautions; une maison est prkte pour
les recevoir en cas d'expulsion.
Orphelinat Saint-Joseph (Tchokour Eostan). - Cette
maison, depuis le d6part de l'ambassadrice d'Allemagne, est l'objet d'incessantes tracasseries de la part de
la police. Tantbt on demande des salles pour les blesses turcs; tant6t on y fait des visites qui indiquent le
projet bien arret6 de s'en emparer. Mais les Allemands qui y sont soign6s ont un espoir tres fond6
que l'orphelinat sera protege par eux jusqu'I la fin
de la guerre. Toutes les sceurs vont bien, tant celles
de l'ambulance et de l'orphelinat, que celles de la
maison centrale et de lamaison ccLouise de Marillac
qui s'y trouvent. Deux sceurs autrichiennes venues de
Salonique sont a l'ambulance, une grande partie des
enfants de la creche de B6bek ont 6te plac6s-dans les
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families, le reste est a I'externat sous la conduite de
sceur Brique. Sceur Genevieve s'occupe de 1'ceuvre des
pauvres de Galata et des malades dilaiss6s.
Hospice des Artisans. - Place sous la protection de
l'ambassade d'Autriche, il n'a pas 6t6 visit6 par la
police. La supbrieure a donn6 asile a un certain nombre de vieillards jetis dans la rue apres la fermeture
de l'asile des Petites Sceurs des pauvres. Actuellement,
soeur Agnes, tres malade, donne de serieuses inquietudes.
Hdpital Gerimia. - Depuis janvier 1915, la maison
n'a pas 6te inqui6tee. On s'est empar6 des magasins,
mais on ne semble pas convoiter i'h6pital qu'on trouve
sans doute trop modeste. On y reqoit gratuitement
beaucoup de malades.
Hdpital de la Paix. - Outre les deux sceurs autrichiennes venues de Salonique, il s'y trouve encore des
sceurs ottomanes. Le directeur se montre bienveillant
a leur 6gard. Apres une interruption de quelques
semaines, elles ont de nouveau la messe dans leur
oratoire. Un Pere j6suite ottoman y va chaque matin.
Le pharmacien etant venu a manquer, le directeur a
demand6 une huitieme soeur. C'est soeur Thirese, de
la maison Louise de Marillac, qui fait l'office. Les
santes sont bonnes.
Antigoni. - Deux sceurs autrichiennes venues de
Salonique ont &t6 jointes a la sceur Clotilde et a la
sceur Joseph de la Paix. Les orphelins install6s, partie
chez les Missionnaires, partie chez les sceurs, ont repris
leur vie ordinaire. Un pretre salisien ottoman dit la
messe et fait la surveillance. M, Proy s'y rend chaque
semaine et y passe toute la journ6e du mardi.
Dispensairede la Dette publique. - I1 a eu aussi son
heure d'angoisse. Les deux sceurs allaient partir lorsque l'intervention du directeur de la Dette a fait reve-
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nir la police sur sa decision. Depuis, tout marche
comme . 1'ordinaire, mais avec plus de pauvres que
jamais.
Crche de Chichli. - Les enfants de la creche qui
6taient a l'h6pital de la Paix au moment de l'expulsion
ont eit recueillis chez les saeurs georgiennes. La moiti6 a &t rendue aux nourrices, les autres sont soignes
par les sceurs avec un admirable devouement.
Aglise Saint-Benoit. - Les offices s'y font comme
en temps ordinaire, sauf quelques petites modifications imposees par les circonstances. Chaque mois a
lieu la reunion des enfants de Marie des diverses associations.
Risidences des Missionnaires. - Dans les premiers
jours de septembre dernier, les Missionnaires ont &66
expuls6s de 1'ancienne r6sidence des Frtres Maristes
et ils se sont installes dans un petit appartement de
la rue Hodja-Ali, a la mont6e de P&ra, a cinq minutes
del'eglise. Y habitent: MM. Dekempeneer, Proy, Picard
ainsi que le frbre Joseph. Tous vont bien.
M. Picard a 6te en butte a beaucoup de tracasseries
i propos de nos maisons de rapport et des impots;
mais, grace & Dieu, il s'en est toujours bien tire. Sa
sant6 se maintient, malgr6 ses nombreux soucis.
M. Lacambre est &1'h6pital Saint-Georges. Il espere
bien voir la fin des &evnementset chanter bient6t
1'alleluia.
M. Murat,aum6nier del'H6pital francais, se demande
qiuel sera son sort si la maison est prise. II est probable qu'il ira a l'h6pital G6remia,'d'oit il pourra continuer ses travaux apostoliques.
M. Lebarque, aum6nier de l'orphelinat Saint-Joseph
reside dans le bitiment de Saint-Eugene. II a &t6
malade durant deux ou trois semaines. 11 est mieux et
ila.pu reprendre son service.
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M. Vachette est aum6nier de G6r6mia et remplace
M. Blanchet. Plusieurs fois il a failli 6tre arrete et
conduit a la frontiere; mais grace a Dieu, il est encore
a son poste.
Mgr le D6legu6 et Mgr Pompili ont bien m&ritb de la
France et de nos families religieuses.
A la date du 6 mars, l'orage s'est abattu sur l'H6pital fran-

gais; les sceurs ont d le quitter pour se refugier dans une
maison qu'elles ont louie.

CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANQAIS D'ORIENT
Voici maintenant quelques d6tails sur nos confrbres qui
sont k Salonique ou dans les environs.
D'abord le Charles-Roux a termin4 sa mission; il a etC
ddsaffect6; il a transport6 trois cents malades de Salonique &
Marseille; les soeurs sont maintenant dans les ambulances de
Salonique. M. Heudre, qui 6:ait aum6nier, a accompagne les
malades en France, il est maintenant libre de tout engagement et il a depos6 ses galons de capitaine.
M. Bizart 6crit le 23 janvier 1916 de Dogandzi Karaoughou
a M. Villette, sup6rieur gienral.
MONSIEUR ET TRis HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait !
J'ai lu avec bonheur votre petit mot me remerciant
de ma lettre de fin de d6cembre. Tout ce qui vient de
la Maison-Mere fait tant de plaisir! J'ai parcoura
aussi avec une certaine 6motion votre lettre-circulaire
du premier de 1'an, que M. Scotto m'avait confiee lors
de mon passage & Topsin oi souvent je le rencontre
avec quelque... pelle ou balai en main.
La grande souffrance a la guerre ne vient pas des
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privations physiques, des fatigues, du danger, du man-

que du bien-6tre e16mentaire, du contact obligatoire
et perpetuel avec toutes sortes de gens..., mais de l'isolement moral.
On se fait- a tout, sauf a cette solitude implacable
qui, dans les cantonnements animes du front frantais
comme dans les campements pittoresques du corps
expeditionnaire, nous serre le coeur et nous donne la
nostalgie de la Communaute, des exercices de la maison, des taquineries entre confreres. Le soir, 6tendu
sur mon peu de foin, quand a la lueur d'une rare
bougie quelque pauvre pere de famille 6crit d'une
main lourde, au crayon, la lettre k sa femme, je me
reporte par la pens6e a ce que font les confreres a
pareille heure. Sept heures, on entend la cloche et,
d'un pas alerte, on va a l'examen particulier. Huit
heures et demie, il fait noir, on va a la salle d'oraison... Quelque 6tudiant ou s6minariste lit la priere.
Mais voila, un poilu ronfle, un autre retient a peine
un juron et voila que brusquement on se retrouve loin
de la Communaut6. Ces brusques reveils a la r6alite
sont penibles. Mais ne nous laissons pas attendrir...
En ce moment, la musique du 84!, un r6giment de
braves gars du Nord, donne un concert an camp...
c'est viril, enlevant... Tous courent faire cercle autour
de ceux qui ont subi les derniers chocs de la p6nible
retraite par les routes d6fonc6es. Ce serait mal A moi
de faire de la sentimentalitC, quand tous les coeurs
doivent se cuirasser pour se mettre a l'unisson des
sentiments qui doivent animer tous ceux qui veulent
la victoire de la douce et belle France.
Ici nous menons la vie au grand air... Rien que des
soldats, des tranchies, des fils barbel6s, villages point,
routes point. En face de nous les hautes montagnes.
de l'autre c6t6 du Vardar. Derriere nous une plaine
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fortement ondul6e, mais aride, ou l'oeil cherche vaine-

ment un arbre ou quelque buisson.
BIZART.

Le meme ecrit le i" f-vrier 1916, A M. Verdier, assistant de
la Congr6gation de la Mission.
CHER MONSIEUR VERDIER,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Nous soignons les malades des r6giments sous les
tentes tortoises.
Notre vie est exceptionnellement champetre; pour
palais on a la petite tente, pour couchette un peu de
foin sur la terre nue, pour repas un peu de bouilli ou
un peu de singe. Le merveilleux, c'est qu'on ne s'en
porte pas plus mal, au contraire. Parlez-moi du bienktre et du luxe. Ii n'y a rien de tel pour vous donner des
maladies d'estomac et vous jaunir le teint.
Malgr6 cette installation primitive, on reste quand
meme Missionnaire et meme (c'est le plus curieux)
directeur de s6minaire. Jugez plut6t. Un petit abb6,
certain M. Thuilliez, du Nord, a fait construire une
petite chapelle pour son bataillon du 84!. Deux murs
en terre, deux autres en t6le ondul6e, une croix sur
un plafond en toile et voici ane eglise authentique.
Tous les soirs, au salut a six heures les poilus accourent. J'ai entrepris de leur raconter la vie de j6sus et
d'en tirer des applications pratiques. On dirait que
nos braves poilus n'ont jamais entendu parler de cela,
car ils accourent tous les jours plus nombreux et plus
curieux. Le plus beau, c'est que les seminaristes et
pr&tres du 84" et du 284' m'ont invite, comme leur
aine et ex-professeur de grand s6minaire, a leur donner
une petite conf6rence de temps A autre, a pr6sider la
retraite mensuelle...
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Si vous nous voyiez le soir reciter complies en commun, vous seriez 6difi... Bref, on cherche des compensations comme on peut pour se refaire un temp6rament spirituel, malgre tout ce qu'il y a de materiel
et de vulgaire dans notre vie actuelle.
Des operations, je ne dirai rien. On active les travaux de defense et on attend 1'ennemi qui, jusqu'ici,
depuis la retraite, s'est contente de venir nous voir du
haut de ses taubes et aussi, depuis cette nuit, du haut
d'un zeppelin...
Naturellement, on leur fait payer ces visites inopportunes.
BIZART.
M. Lignier dcrit du camp de Nares, le 25 fevrier 1916:
Depuis le debut de la campagne, je voyage avec
mon groupe de brancardiers divisionnaires; nous avons
d6jk change trente-deux fois notre gitoune de place
et avec une grande variet6 de paysages. D'abord le
camp de Zeitenlik avec lapluie et laboue, puis depart
pour Demir-Kapou d'oi, arrives le matin, nous sommes
partis le soir; IA, nous avons eu une jolie petite aventure : un de mes camarades avait barbot6 un chou dans
un champ et I'6pluchait pres du ruisseau, quand passe
un poilu qui lui dit : q.- Eh! tu as li un bien beau
chou! - Tu l'as dit, mon vieux; on se debrouille comme
on peut; je l'ai pris dans le champ que voici. - T'as
raison, va! a et le poilu fait demi-tour pour s'en aller
laissant voir trois galons de capitaine, sur son calot
qu'il avait mis le devant par derriere; c'6tait le capitaine, gardien de la gare et du champ de choux!!!
De 1U nous avons 6t6 a N6gotin et sommes arrives en
pleine bataille a Vosarei. Hl6as ! c'tait pour reculer
et revenir coucher dans la neige a 3 kilometres en
arriere. Krivolak, PNp6lischte, Dubljani, Strumitsa,

-

473 -

Gjevgjeli, Dantli, Lalinova, Doiran, etc., ont 6tC nos
6tapes avec moult pluie, boue et neige et obus! Enfn
le camp de Semli; enfin le kilometre 14 et le kilomitre 19, oi nous sommes actuellement au beau milieu
d'un camp formidable.
Nos petites gitounes sont faites de six toiles de
tente boutonn6es ensemble. On est lU dessous assis sur
sa couverture et 1'ombre d'un pen de paille; impossible de se tenir debout, malgrA les prodiges d'ing&niosite d6ployes pour hausser on approfondir notre
logis. On couche naturellement tout habill6, en 6tendant sous soi une peau de mouton pour 6viter l'humidit6 de la terre. - Quand il pleut, j'ai une petite
gouttiere qui me tombe droit sur la tate : je conseille
le moyen a ceux qui ont des difficultis pour se r6veiller; tout notre 6quipement doit tenir dans le petit
espace r6serv6 a chacun, aussi il faut voir comme on
s'est d6brouill pour ne pas perdre de place; une
petite claie de roseaux fait itagere. Un clou (chose
pr6cieusement conserv6e) est enfonc6 dans le piquet de
tente et soutient le quart, le bidon, le coupe-choux, et
m&me un saucisson recu de France dans un paquet, le
kepi et le casque, la musette, le sac, etc., chaque
chose a sa place. Mais un conseil important, s'il vous
arrive de coucher sous la tente : que rien ne touche a
la toile ! sans cela vous &tes arros 6 des qu'il pleut, car
l'eau passe a l'endroit touch6; comme bureau, on a
ses genoux avec un bout de carton venu de France.
Nous sommes cinq dans notre tente; bons camarades
nous faisons de la musique le soir aprbs la soupe. J'ai
pris des roseaux pour faire des flites, et sur un bout
de planche, j'ai monte une cithare. C'est magnifique,
mais je ne vous conseille pas la cithare comme instru
ment, car il faut 1'accorder et c'est une grosse difficult6... nous n'avons pas de pinces. On peut y arriver
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avec deux gros clous et du fil de fer... et on est heureux.
Nous sommes six pr&tres augroupe.Nous avonscreuse
une petite chapelle dans la colline (il ne faut pas ktre
vu des avions ennemis) et tous les jours nous pouvons
dire la messe et prier pour les amis de France. Je
vous demande une priere aussi pour moi, car si la campagne m'a ete favorable en mettant en fuite les microbes que j'avais rapportes de Chine, le traitement a
6t6 rude.
Adieu, plaise a Dieu que bient6t nous soyons reunis,
apres la victoire de la France.
LIGNIER.
M.

Levecque kcrit le 6 mars 1916 a M. Cazot, procureur

gineral :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous e jamais!
A son arrivee a Salonique, le service de sant6 ne
trouva que notre etablissement pour y installer les malades appartenant aux regiments des Dardanelles envoyes en Serbie. Un moment m6me, les Grecs voulurent installer leurs soldats dans notre 4tablissement,
afin de ne pas y laisser entrer les n6tres. L'energie de
M. le Visiteur vint a bout de la mauvaise volonti des
Grecs. On logea jusqu'i plus de six cents malades dans
nos classes, dortoirs, corridors, et le grenier lui-meme
en recut pres de deux cents. Les Grecs ne faisant aucune
facilit6 pour I'installation d'h6pitaux dans les locaux
libres de la ville, le service de sante frangais utilisa
alors notre proprikt6 en y construisant de nombreux
pavilions. Deux h6pitaux temporaires y furent ainsi
organists. Nos sceurs furent admises a donner leurs
soins aux malades dans les deux h6pitaux, en collabo-
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ration avec les infirmiers militaires et les dames de la
Croix-Rouge appartenant a diverses soci6t6s.
Cela rappelle un peu les temps de saint Vincent, ou
les Filles de la Charit6 n'taient encore que les auxiliaires adjointes par le saint Fondateur aux dames gen6reuses qui voulaient bien 1'aider dans ses oeuvres de
charite. On peut sans doute trouver des inconv6nients
a employer aujourd'hui cette m6thode, mais elle a
donn6 de grands avantages. Les deux h6pitaux install6s dans notre propri6t6 contiennent plus de deux
mille lits.
Des petits jardins anglais ont 6t6 construits un peu
partout, autour des pavilions, ce qui agrimentera le
sejour des malades. Du reste, vous savez vous-meme
combien est agreable le sejour de notre propriete en
fin mars, avril et mai.
Comme les eccl6siastiques sont tres nombreux dans
les formations sanitaires de l'arm6e d'Orient, nos
confreres ont 6videmment song6e
leur faciliter le
sejour en terre 6trangere.
Des le d6but, plus de soixante messes 6taient c616br6es au s6minaire, sans compter celles qui se disaient
chez nos soeurs. On offrit meme le petit d6jeuner aux
eccl6siastiques, et nos confreres se mirent a leur disposition pour leur procurer vin et hosties quand ils
6taient sur le front. M. Blanchet caressait toujours
I'id6e de faire des reunions sacerdotales, et sa pens6e
se portait surtout vers les infirmiers eccl6siastiques
affect6s aux deux h6pitaux de Zeitenlik, mais le riglement ne leur laissait aucune libert6.
Le salut vint d'ailleurs. Tous les soldats furent autoris6s a aller en ville de dix-sept k vingt et une heures.
Imm6diatement, on mit a leur disposition notre grande
salle de communaut6 avec une bibliotheque theologique, asc6tique et instructive, ainsi que tout ce qui
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6tait n6cessaire pour la correspondance. De suite les
ecclesiastiques, seminaristes et religieux vinrent en
grand nombre. L'autorisation de sortir fut ensuite
6tendue aux infirmiers des h6pitaux.
11 fut possible alors de songer a la reunion sacerdotale que M. Blanchet fixa au jeudi A six heures et
demie du soir. La premiere se tint dans notre oratoire
qui fut bien trop petit; la seconde et les suivantes se
tinrent dans la chapelle des sceurs. La pluie n'arrete
pas les bonnes volont6s; un soir, socs une pluie torrentielle, comme ii y en a en Orient, et qui retenait
tout Ie monde sous la tente, plus de quatre-vingts
ecclesiastiques eurent le courage de venir a la r-union.
Du haut du ciel, saint Vincent doit &tre heureux
de yoir cela. Qui eat pens6, jadis, que notre s6minaire
pat ainsi r6pondre si parfaitement A sa destination!
Au camp, oh je reside toujours, nous avons obtenu
pour les troupes r6sidant dans les d6p6ts intermediaires d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie, que
les travaux soient retardes le dimanche jusqu'a huit
heures. Une messe se dit Asept heures, au centre de
tous ces d6p6ts; j'y pr&che r6gulierement a uneassistance excessivement nombreuse. Nous avons a notre
disposition une baraque pouvant contenir au moins
sept cents soldats, mais je crois que nous serons obliges
de c616brer en plein air pour permettre A plus de
monde d'assister A la messe et d'entendre la pr6dication. A dix heures, je c6lebre a mon tour aux brancardiers de corps et je pr&che : 1'assistance, cette fois,
comprend surtout des officiers.
J'ai annonc6 que, pendant le careme; je ferai deux
predications, le mercredi et le vendredi, A dix-huit
heures et demie, dans la chapelle des Filles de la Charite de Zeitenlik; je ferai, publier la chose dans
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l'Opinion et l'ndipendant, afin que plus de monde
encore soit averti. De cette sorte, nous pourrons
atteindre un plus grand nombre d'ames.
A cet apostolat directement spirituel et eccl6siastique, mon sbjour de bient6t treize ans en Macdoine, ma connaissance des langues me mettent a
meme d'exercer un apostolat indirect qui, je le sais,
porte des fruits qui muriront a leur heure. Tres souvent, en effet, des officiers me prient de les accompagner en ville et de leur expliquer les curiositis de la
ville. Je les conduis dans les magasins oi, grace au
Missionnaire, ils sont moins cc estampis n. Cela les
frappe. Ils sont emerveillis de voir combien la langue
francaise est parl6e a Salonique, et ils ne tarissent pas
d'6loges a notre egard quand je leur dis que les premieres -coles francaises furent ouvertes par nous.
Dernierement, j'en avais conduit quelques-uns dans
une famille turque ou nous rencontrimes deux anciens
61kves de nos confreres de Cavalla. L'un d'eux fit
cette d6claration aux officiers : ( Si on parle le franjais en Mac6doine et si on y aime la civilisation francaise, c'est grace aux Missionnaires... n Quand les officiers qui entendent de tels propos sont pratiquants,
ils sont heureux de constater 1'influence de leurs pretres catholiques residant a l'6tranger. Quand, malheureusement, ils ne sont pas pratiquants, beaucoup de
leurs pr6jug6s contre le clerg6, les ordres religieux et
la religion s'effritent et disparaissent peu a peu.
Jules LEVECQUE.
M. Lobry 6crit de Salonique :

22 fevrier

1916.

Salonique est devenu un centre qui attire l'attention,
et aussi une base d'operations militaires des plus importantes. On ne croit pas que l'ennemi vienne attaquer ce camp retranch6 redoutable dans lequel nous
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sommes. Dans notre propri&te de Zeitenlik il y a
deux mille lits. Nos soeurs ont li deux h6pitaux
temporaires dans lesquels elles se d6vouent. Comme
les vivres sont rares et hors de prix, mnme le pain, le
g6neral Sarrail, sur ma demande, a permis A notre
mission et aux maisons de nos soeurs de s'approvisionner a l'intendance de l'armee. Je lui en ai exprim6
ma bien vive gratitude.
La tranquillit4 & Salonique serait complte, si des
taubes et un zeppelin n'etaient venus et ne venaient
encore semer des bombes sur la ville; mais les avions
francais font bonne garde. Un jour, A la r&creation
de midi, nou- avons vu un de ces taubes entour6 des
flocons blancs que laissent les projectiles dirig6s
contre lui.
Ce fait do guerre eut des suites; nos aviateurs firent
un raid sur plusieurs villes, et entre autres sur Monastir, le dimanche 23 janvier. Ils jethrent des bombes,
en ayant soin d'6pargner nos ktablissements, ce qui
fut remarqu6.
Quand j'appris cette exp6dition, j'eus des inquietudes au sujet des n6tres; je craignis des represailles.
Voici ce que j'ai appris, le 14 fevrier seulement. Le
24 janvier, notre maison de Monastir fut cernee;

M. Bergerot, le frere Loudenot et un pretre de rit
oriental qui residait chez nous furent arr&ets, et I'on
se mit en mesure de les diriger sur Sofia. La soeur
Raymond, apprenant cette arrestation, alla trouver les
autorit6s militaires pour protester. On lui repondit
que les sceurs aussi devaient se pr6parer 'a tre traitees
commo M. Bergerot. Pourtant, le lundi 7 fevrier nos
soeurs n'avaient pas encore quitt6 Monastir; depuis,
je n'ai aucune nouvelle. La sceur Raymond a 6crit a
la reine de Bulgarie; mais j'ai des motifs pour douter
de l'efficacit6 de ce moyen.
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C'est la guerre, et ses lois sont dures; mais j'avais
esp&ir que tout le passe de notre mission de Monastir, le devouement et la mort de M. B1lieres, le
devouement de M. Bergerot a l''gard des prisonniers
autrichiens, celui de nos sceurs qui, apres les Serbes,
avaient soigne les bless6s bulgares dans leur ambulance, auraient inspire une ligne de conduite tout autre
a tl'gard des n6tres, surtout dans un pays nouvellement conquis.
Le 9 avril g196.

M. Bergerot et le frere Loudenot sont a Philippopoli, dans l'ancien college des Peres Assomptionnistes. Ils y seraient bien et en la compagnie de
Mgr Petkoff, 6veque des Bulgares unis de Thrace.
Les sceurs Eucharistines sont dans leur maisonmere de Paliortzi. Leur situation est delicate, sinon
dangereuse; car c'est, en plein, la zone de guerre.
M. Alloatti s'y trouve aussi. Je n'arrive pas a leur
faire arriver un peu d'argent.
A Zeitenlik, dans notre propriet 6 , deux h6pitaux
temporaires ont 6et organis6s avec mille lits chacun;
vingt-trois de nos soeurs sont dans ces h6pitaux, dix
dans l'un et treize dans l'autre. Une consolation
pour ma sceur visitatrice et pour moi est de con-.
stater combien nos sceurs sont appr&ciees des m6de-

cins-chefs et des soldats. L'appoint de nos six
soeurs du Charles-Roux, parmi lesquelles la soeur Ponsonnet de Brousse, nous a 6t6 des plus pr6cieux, a
la suite du d6sarmement de ce bateau-h6pital. L'aspect
de Zeitenlik est des plus gracieux. Partout, entre les
baraquemenfs, ce ne sont que plates-bandes, pelouses,
jardinets et jardins d'agrement. De tout notre mieux,
et k tous points de vue, nous avons soin de nos soldats et sp6cialement des blesses et malades. Mme Bompard nous a envoye deux ballots de choses utiles. Nos
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dames de charite qui ont dit quitter Constantinople
veulent bien travailler pour nous encore & Paris.
Dans la chapelle de nos seurs de Zeitenlik, M. Levecque preche A nos soldats et les prepare a leurs
paques. Le camp francais est tout proche. La chapelle
des sceurs est trop petite. M. Levecque preche aussi
au camp plusieurs fois chaque dimanche. Les memes
r6unions de soldats oat lieu dans notre 6glise de
Salonique. Les pretres soldats sont nombreux. Notre
salle de communaut6 de Zeitenlik a &t6 mise i leur
disposition. M. Blanchet fait chaque semaine une conference aux pretres. Je fais de meme pour les soldats
pretres qui se trouvent dans la region de Calamari.
Nous avons en moyenne, de chaque cote, environ
soixante-dix pretres qui se groupent en ces reunions
sacerdotales.
Le dimanche, il y a des messes sp6ciales pour les
soldats dans notre eglise, a Zeitenlik, A Calamari et &
Cavakia.
Zeppelins et taubes sont venus a differentes
reprises survoler la ville de Salonique. Le lundi
27 mars, un peu apres cinq heures, pendant l'oraison,
nous avons subi un v6ritable bombardement. Une
bombe de taube est tombee a 20 metres de l'h6pital
de nos sceurs. En ville, il y a eu des victimes. Un
petit d6p6t de munitions, frappi par une bombe, a
saut6 au camp frangais pros de Zeitenlik. Les vitres
du s6minaire et de la maison de nos soeurs ont vole en
eclats. Des fenetres et des portes, sons la pression de
la commotion de l'air, ont et6 arrach6es. Quatre
taubes ennemis ont 6te abattus. Nos rapports avec
les antorit6s militaires sont excellents. Sur ma demande, comme lees vivres sont rares et chers, le gnral Sarrail, commandant en chef l'arm&e d'Orient, a
permis que toutes nqs maisons puissent s'approvi-
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sionner a l'intendance militaire. Son aide de camp
vient chez moi, au moins chaque semaine, et me donne

l'assurance que le g6n6ral Sarrail veut bien m'6tre
agr6able, en tout ce qui est possible. J'en ai eu, du
reste, une sirie de preuves, bien que je me montre
fort discret.
Nos confreres soldats dans nos r6gions viennent

nous voir aussi souvent qu'ils le peuvent. Inutile de
dire avec quel coeur nous les recevons et nous leur

rendons tous les services possibles. Tous vont bien, et
ils font beaucoup de bien autour d'eux. Voici leurs
noms : MM. Scotto, Lignier, Blanc, Lampe, Bizart,
Dagouassat, le frere Touz6 et le frere Broutin.
F. X. LOBRY,
D'une lettre adress6e par ma sceur Jaspierre a la Tres
Honor6e Mhre, nous extrayons le passage suivant :

Je vous disais, ma Tres Honor6e Mere, que notre
h6pital 6tait occup6 par nos Franqais. Parmi eux, que
de beaux traits i citer: Un capitaine bless6 a la cuisse
est reste environ un mois. En arrivant avec d'autres
plus blesses que lui, il voulut aider a les d6shabiller,
a les faire coucher; pour lui, il ne souffrait pas qu'on
lui rendit aucun service. II raccommodait lui-meme
ses chaussettes, mettant le bout de sa pipe en place
de boule; sa capote ayant 6t6 trouee par les balles,
il l'a reprisie, disant: a Je sais travailler, ma Sceur! a
Comme ses soldats I'aimaient! II avait hate d'etre
gu6ri pour retourner au feu! ( II faut souffrir, disaitil, » content de tout, trouvant tres bien tout ce qu'on lui
donnait; dbs qu'il put marcher avec sa canne, il allait
chaque jour faire sa visite au saint Sacrement a la
paroisse. Voulant faire la sainte communion, une de
nos soeurs lui propose un Missionnaire. a Merci, ma
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Sceur, je me confesse A, mon sergent-major ,, (prtre

soldat).
Un autre jeune lieutenant, malade a notre h6pital,
dis qu'il put sortir, venait le dimanche a notre chapelle, entendait la sainte messe, faisait la saintecommunion avec une pi&t6 exemplaire. Quoique
faible encore, le major l'a 6vacue pour le camp de Zeitenlik, voila quinze jours. Cette semaine il icrivait a
ma Soeur sup&rieure : , Oserais-je vous demander si je
pourrais le jour de Noel et le lendemain venir
entendre a six heures la messe a votre chapelle et y
faire la sainte communion; j'ai mon petit garcon qui
doit faire. sa premiere communion le jour de Noel et
je serai heureux de m'unir a ce cher enfant et a ma

femme en cette circonstance. II ajouta je n'ai pas la
permission de sortir du camp; j'ai dii demander de
venir

a cette heure pour prendre un bain a votre 6ta-

blissement, on n'a pu me refuser. , C'est bean, ma trbs
Honoree Mire! Et nos pretres soldats, comme ils
sont fervents a Zeitealik, a Calamari, a notre paroisse!
que de messes chaque jour! et parmi nos braves soldats, que de communions, comme ils prient bien! ,
Sceur JASPIERRE.

ASIE
PERSE

Nous avons reu trop tard pour I'inserer dans le dernier
num6ro la lettre suivante de Mgr Sontag concernant les troubles d'Ourmiah; nous la donnons aujourd'hui, elle compldtera
sur un certain nombre de points le journal des sceurs qui a
6t6 publid pricidemment.
Ourmiah, 17 octobre

xgx5.

MONSIEUR ET TRES HONORE PIRE,

Volte binddiction, s'il vous plait!
Je puis enfin vous adresser une petite relation sur les
tristes ;v~vnements de cette ann6e terrible.
Comme vous le savez, les troupes russes ont pris
en 1911 possession de l'Azerbedjan. Alors que les chrtiens s'en r6jouissaient, les musulmans le regrettaient
ambrement. Aussi bien, la guerre europ6enne semblaitelle a ces derniers le moment propice pour secouer le
joug etranger. A cet effet, ils s'entendirent avec les
Turco-Kurdes qui, dbs le mois d'octobre de I'ann6e dernitre, se jeterent sur plusieurs villages chritiens qu'ils
r6duisirent en cendres. Nous perdimes ainsi deux
6glises, une troisieme, toute en pierre, fut seulement
pillee. La ville 6tait quelque peu menacee, mais comme
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les Russes ont recu du renfort, les hordes kurdes prirent la fuite durant la nuit, pour revenir plus nombreuses au mois de decembre. Ici encore, nos Allies
leur firent subir de lourdes pertes, quand arriva l'ordre
de se retirer : le Caucase paraissait menace. Vous ne
sauriez, mon PNre, vous imaginer la consternation des
chretiens. Ceux qui le purent partirent avec les Russes;
parmi ceux qui restirent, les uns se rifugierent dans
les villages musulmans, les autres en plus grand
nombre vinrett en ville demander asile A la mission
amiricaine et a la n6tre. Les protestants ont ainsi
hbberg6 dans trois vastes 6tablissements de huit mille
A dix mille personnes et nous, conjointement avec les
sceurs, environ trois mille cinq cents. Durant les cinq
mois qu'a dur la r6clusion, les premiers ont d6pens6
165ooo francs pour frais de pain, et jusqu'A I'heure
actuelle ils out requ 3ooooo francs pour ces pauvres
chr6tiens. Quant a nous, nous avons dfi y aller beaucoup plus modestement; nous avons cependant distribu6
journellement cinq cents pains et deux cents portions.
Mais n'aurions-nous pas dfi partir avec nos allies?
La prudence humaine nous le conseillait. Alors que,
sous le r6gime precedent, les nationaux des pays bellig6rants avaient 6te expulsis, il semblait que le mxme
sort devait nous etre riserv6. Mais le percute pastorem
el dispergenturoves gregis nous revenait instinctivement
A l'esprit, puis nous comptions sur la protection divine
et la bonte de notre cause. L'evinement nous a donne
raison. Comme notre mission s'est toujours contentee
de remplir ses fonctions charitables sans se miler des
affaires politiques, nous avons trouv6 des d6fenseurs
dans les personnages persans. Peut-etre aussi ces derniers songeaient-ils que nous pourrions leur etre de
quelque utilitk quand les Russes reviendraient dans le
pays. Quoi qu'il en soit, nous sommes rest6s et nous
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sommes heureux d'etre rest6s, bien que l'6preuve ait 6t6
longue et p6nible. Nous avons ainsi sauve la vie a des
milliers de chr6tiens, nous avons surtout assure le salut
a ceux que la mort nous a ravis.
A peine les Russes eurent-ils quitte le pays, que les
musulmans irrit6s, exasp6rbs pour des motifs divers, se
sont jetbs sur les villages chretiens, massacrant les retardataires, outrageant et enlevant les femmes et les
filles, emportant tout ce qui 6tait transportable, brisant
et cassant le reste. Ainsi trois de nos eglises out ete
encore. brfiles, et dix-huit pill6es et plus ou moins
endommagtes. Aussi lorsque les Turco-Kurdes sont
entr6s dans la plaine d'Ourmiah, l'oeuvre de destruction sur les chr6tiens 6tait a pen pres consommbe. Nos
conquerants n'ont rencontr6 de resistance qu'd Gutapa,
petite ville oii douze villages s'6taient reunis avec leur
petit avoir. Ces malheureux chr6tiens, debord6s par
leurs ennemis, allaient tous passer par le fil de l'6pbe
quand le m6decin de la mission americaine qui connaissait les chefs kurdes obtint pour eux la vie sauve
moyennant la reddition des armes. Le seul obstacle
6tant ainsi enlev6, les Turco-Kurdes ont fait leur entr6e
en ville dans la nuit du4 au 5 janvier. Des le lendemain

matin, une cinquantaine se pr6sentirent a notre porte,
mais la trouvant fermee et trop solide pour 1'enfoncer,
ils s'en allerent piller une maison voisine d'oh ils pouvaient plonger dans la chambre de communaute de nos

saeurs. Nous pensions que notre derniere heure avait
vraiment sonn6. Cepend4nt les autorit6s turques et persanes, averties de ce qui se passe, accourent dans le
quartier et abattent cinq de ces Kurdes; les autres

laissent la leur pillage et disparaissent. Nous 6tions
sauv6s pour cette fois. Et maintenant, il s'agit d'eviter l'expulsion, qui jvidemment entrainerait le pillage
et la d6vastation de nos deux maisons, qui entrainerait
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aussi la mort de quelques-uns d'entre nous qui ne pourraient pas supporter ce voyage en plein hiver travers
les montagnes du Kurdistan. Nous allons d6nc voir le
chef turc, qui nous reooit convenablement,.et en nous
retirant nous avons l'impression que celui-la du moins
ne nous fera pas de mal.
Les jours s'6coulent et rien d'extraordinaire ne se
passe notre egard. Cependant, le I2 fevrier, alorsque
j'6tais en adoration devant le saint Sacrement expose
pour les quarante heures, on vint me dire que le consul
ottoman etait dans la maison. Je sors de l'eglise et, an
lieu du chahbender, je vois son secretaire et le commandant de la place. J'essaye a deux reprises de me
presenter, mais ces messieurs affectent de ne pas me
voir. Je me suis done retire, laissant nos aimables visiteurs avec l'intrepide M. Dinkha. L'officier parcourt
rapidement la maison, poussant les hommes devant lui;
il va ensuite chez nos soeurs, oiu il fait de meme. Une
femme r6ussit cependant

a cacher son mari sons son

tablier. 151 hommes se trouvent ainsi recueillis et conduits au petit trot a la mission orthodoxe servant de
consulat ottoman. Le lendemain, 90 sont relich6s,
quelques jours plus tard, 5 autres.
H6las! les 56 restants sont destines a la mort sans
que nous nous en doutions. Dans la nuit du 22 au 23 f&vrier, 4 sont pendus, et 52 fusillIs, mais 8 d'entre ces
derniers proftant de l'obscurit6 s'6chappent. Ne
pouvant pas nous occuper directement de la s6pulture
de ces pauvres malheureux, nous avons pri6 la mission
americaine de s'en charger. Ces messieurs tilQphonent
au consul ottoman et au gouverneur persan pour les
pr6venir de leur dessein, mais personne ne r6pond. Le
mot est done donn6, I'on ne veut pas que les chr6tienSs'approchent des victimes. Mais en attendant, les musulmans s'y transportent en foule, mutilent horrible-
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ment les cadavres et achevent, sans doute, ceux qui
devaient encore respirer. Ce n'est que le lendemain
que les Turcs permettent a la mission americaine d'enterrer ces pauvres gens.
Le soir de ce meme 23 fevrier, une d6elgation de ces
Turco-Kurdes se transporte dans un village chretien
voisin de la ville, ramasse d'abord 5ooo francs, puis
r6unit les hommes (une soixantaine) d'un c6te et les
femmes de 1'autre, celles-ci pour en abuser et ceux-la
pour les fusiller.
Le lendemain, le bruit court que nous allons 8tre
expulsis. Je prie M. Shedd, chef de la mission
am6ricaine, de vouloir bien aller aux informations. Le
consul ottoman lui r6pond : i Si ces messieurs ne s'occupent pas de politique, ils ne seront pas inquiet6s. ,
P-videmment nous ne nous melions pas de politique,
mais nous n'ktions pas rassur6s pour cela; les Turcs
pouvaient toujours nous soupconner, et ils 1'ont fait,
d'avoir des relations avec nos representants et agir en
consequence.
Le 25, nous allons voir Raghil Bey, nouvellement
arriv6 et pr&c6demment consul ottoman a Ourmiah.
Dans la courte entrevue que nous avons eue avec lai,
il nous fait ses excuses de I'affront qui nous avait ete
inflig6 et nous assure qu'il a recu des instructions a
notre sujet.
Enfin, dans la nuit du 27 au 28 f6vrier, une centaine
de pillards se presentent devant la porte de notre quartier. Heureusement que les gardiens musulmans sont
assez fideles pour ne pas ouvrir, mais nos chretiens sont
dans tons les 6tats, ils montent sur les toits, pleurent,
crient, appellent au secours. Ici encore, graces A Dieu,
1'on en a iti quitte pour la peur; 'autorite turque prkvenue de qes agissements a disperse la foule. Mais que
d'emotions!
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Avec le mois de fivrier, 'on peut dire que F'ere des
massacres est close. Environ un millier de chritiens out
trouvY la mort dans cette tourmente; nous y avons
perdu sept pretres, dont un semble 6tre martyr au sens
canonique du mot. Comme ailleurs, les musulmans
traquaient done le pr&tre Monchil et les chr6tiens d'Abdoullah-Kend et leur proposaient la mort ou l'apostasie. Mais voyant l'inatilite de leurs efforts, certains
mahomitans plus humains leur conseillerent de simuler simplement I'apostasie en se rifugiant a la mosquae. Les chretiens accepterent la proposition, mais
notre pr&tre ne donna pas ce scandale. Seance tenante, ii se met a genoux et recommande son ame i
Dieu. Les bourreaux veulent alors lui tourner la face
vers La Mecque (c'est ainsi que les musulmans font leur
priere), mais notre martyr risiste jusqu'au bout, et,
chaque fois, il recoit un coup de poignard. Ce n'est
done que peu 4 peu que notre pretre a vu arriver la
mort, mais cette constance est une marque de plus de
'hiroisme de sa foi, une marque de plus de sa mort
pour la vraie religion. Par contre, le pretre orthodoxe
de la meme localite a abjur6 et n'a pas laisse pour cela
d'etre massacre.
Un autre de nos pretres s'est r6fugie dans son
6glise et c'est la qu'il a &et massacre. Enfin un troisiýme, le vicaire general, venerable ecclesiastique, a
aussi montr6 un courage surhumain. La nuit de Noel
(A l'orientale), une douzaine de ces Turco-Kurdes
pinetrent dans sa maison, y prennent ce qui leur plait,
emmenent le venerable pretre et le conduisent l'ancien
consulat ottoman. La, ils lui arrachent la barbe, lui
mettent le couteau sur la gorge, le menacent de pendaison. Le vicaire general se moritrant imperturbable, les
boarreaux finissent par lui demander 5oo tomans
(2 5oo fr.). Le pr&tre proteste qu'il n'a pas cet argent,
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qu'il a fallu leur procurer sur l'heure.
Mais si nos pretres se sont bien montres dans cette
crise formidable, ii en a &t6 de meme de nos laiques.
Au commencement de fevrier, des musulmans 6taient
venus, au nom d'un grand personnage, me prier de
laisser imprimer chez nous le Djaad, ou l'appel a Ta
guerre sainte. Vvidemment j'ai refus6. Plus tard notre
imprimeur va au consulat ottoman, et l1 le consul luimime lui demande d'imprimer ce cri de guerre. Mais
notre jeune homme trouve dans sa foi le courage de
rep6ter le xon possumus du prince des ap6tres. Le consul etonn6 lui demande des explications sur son
refus, notre imprimeur les lui donne et le Chahbender
n'insiste pas davantage.
Enfin la grace a op6re des merveilles en deux Kurdes
qui sont morts pour la foi. Le premier, Michel, s'6tait
converti en 1911 au christianisme en embrassant 1'orthodoxie. Surviennent nos tristes ev6nements, Michel
erre d'abord a droite et a gauche et finit par se r6fugier chez nous. Pour se fortifier dans la foi, il fait ses
devoirs religieux.et attend les 6v6nements avec confiance. II est pris lors de la visite du 12 f6vrier. Pour
avoir la vie sauve, on lui offre par trois fois de retourner a l'islamisme et par trois fois il refuse. Aussi dans
la nuit du 23 fevrier, il expje sur la potence son crime
de rester chritien. Le second Kurde, appel6 Varmon, n'6tait encore que catechumine. Quand les TurcoKurdes sont entres dans le pays, il a erre de c6t6 et
d'autre, mais il a fini par etre d6couv.ert chez son fils.
Sur-le-champ il a 6t6 attache a un arbre et fusille;
son fils allait avoir le meme sort s'il ne s'6tait pas
declar6 musulman.
J'ai dit plus haut qu'avec le mois de fevrier s'est
termin6e l'ere des massacres, mais je ne puis pas en
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dire autant.du pillage. Depuis leur arriv6e jusqu'a leur
depart, les Turco-Kurdes n'ont pas cess6 de voler les
magasins, les dep6ts de farine, de blA et de raisin sec.
Sous le moindre pretexte, ils arr&taient les gens, soit
musulmans soit chr6tiens, et ne les relichaient qu'aprbs
une amende plus on moins considerable. C'est ainsi
que notre Mellatbachi, chef de la communaut6 catholique, a 6itsaisi, et nous avons di emprunter
10000 francs pour le dilivrer. C'est ainsi que 1'6veque
orthodoxe, sujet persan, a da debourser 27 500oo francs
pour recouvrer sa libert6 apres six semaines de detention. Les plus mod6irs estiment que le pays a fait
Lne perte de I3o millions de francs, sans compter les
degits materiels subis exclusivement par les chretiens.
Ne pouvant pas sortir de la ville, nous avons dO
jusqu'au i" mars enterrer les morts, soit trois cents,
dans notre cour. A partir de cette date, le devou6
M. Renault accompagnait chaque jour au cimetibre le
convoi funebre escort6 de soldats persans. C'est dans
une de ses courses charitables que notre confrere a
6itarreti par des Kurdes et menace de mort; comme

il a pu nous prevenir de son incident, il a 6t6 assez vite
delivrt.
Comme je viens de le laisser pressentir, la mort
faisait done des ravages parmi nos r6fugi6s : la scarlatine, la dysenterie, la typhoide faisaient tour A tour
leur oeuvre de mort. Nous trouvant ainsi au milieu de
malades et de mourants, nous avons fini par &tre
atteints de I'Ipid6mie. M. Renault, qui s'6tait d6pensk
corps et ame pour ces pauvres gens, qui leur a donne
jusqu'a sa literie, en a 6t6 la premiere victime. Et
comme il itait d6ji epuis6 par ses travaux apostoliques, le mal en a eu vite raison. Le 27 avril, notre
charitable confrere rendait sa belle ame aI Dieu. Dans
le m&me temps, trois Filles de la Charit6
ataient
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clou6es sur le lit de douleur, atteintes elles aussi de
la typhoide. Enfin, un peu plus tard', M. Dinkha
et votre serviteur, nous lui avons aussi payi notre
tribut.
Une derniere 6preuve 6tait reserv6e a nos chr6tiens.
Trois semaines avant la fin de ce r6gime de terreur,
parait 1'ordre d'inscription pour les chr6tiens a partir
de quatorze ans. Quand nous nous pr6sentons au
bureau du recrutement, le chef d6clare tout haut que
s'il est encore en vie c'est grace a la France. I1 nous
a done regus tres aimablement, ce qui a donne un peu
de courage aux chr6tiens qui, avec raison, n'attendaient rien de bon de ce recensement partiel. Mais
Dieu veillait sur nous : le i5 mai, les Turco-Kurdes
prenaient precipitamment la fuite, et le 24, fete de
Notre-Dame Auxiliatrice, nos allies reprenaient possession du pays.
Dans la plaine de Salmas oii se trouve notre maison
de Khosrova, les m&mes scenes de pillage et de
cruaut6 se sont deroulees. Mais alors que les 6difices
ont kt6 moins endommag6s qu'a Ourmiah, le massacre
s'est perp6tre avec plus de barbarie : ainsi un de nos
pr&tres a et 6Ccorch6 vif. Il y a eu 1a-bas environ
huit cents victimes. M. Decroo a recueilli beaucoup
d'6loges pour son d6vouement & 1'6gard des fugitifs.
Et maintenant, mon Tres Honor6 Pare, il s'agit de
ne pas laisser les survivants perir d'inanition, de relever les ruines, de reb&tir les 6glises. Si comme la malheureuse Pologne nous n'avons pas besoin du secours
de 1'univers catholique, encore fant-il que nous ne
soyons pas oubli6s dans ce cataclysme. Vous voudrez
bien, mon Pere, tre un des instruments de la mis6ricorde divine et nous permettre de faire revivre la
mission, de Perse.
En attendant je la recommande avec instance a vos
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prieres, Monsieuret Trs Honord PNre, et reste en J6sus
et Marie Immaculte
Votre fils tres respectueux.
SONTAG.
M. Abel Zayia nous est arrivi de Perse dans le dessein de
quEter pour son malheureux pays. Voici la lettre de recommandation qui lui a &te donnie par Mgr Sontag, d~l~gui
apostolique, par Mgr Thomas Audo, archeveque d'Ourmiah
et par Mgr Aziz, eveque de Salmas :

Parmi tant de nations 6prouv6es par cette guerre
meurtriere et d&vastatrice, se trouve le malheureux
peuple chald6en, habitant les confins de la Perse et
de la Turquie. Comme il demeure parmi les musulmans et les Kurdes, races barbares et cruelles, il a
toujours &tesoumis

&toutes sortes de vexations. Aussi

devait-il s'attendre a bien des malheurs a l'occasion
de ce bouleversement universel.
Des le commencement de cette annke 1915, les Chald6ens de la Perse ont ete traques, pillks et massacres
avec atrocitA; leurs villages au nombre de cent quatorze ont ete ruines en l'espace de trois jours, leurs
6glises d6truites, leurs femmes et leurs filles outragees, enlev6es et musulmanistes par force, d'autres
ont 6t6 coupbes en morceaux apres avoir souffert des
tourments inouis. Cette nation, innocente et sans
d6fense, a souffert et souffretout cela sans autre motif
que celui d'6tre chretienne. Le fanatisme musulman
ne cherchait qu'une pareille occasion pour d6truire le
christianisme dans ce coin de la Perse.
En septembre dernier, les Chald6ens de la Turquie
ont eu le m6me sort. Les survivants sont venus en
grand nombre chercher un refuge chez nous, a Salmas
et & Ourmiah. La misere est done grande, tres grande
parmi ces malheureux chritiens. Beaucoup d'entre
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eux sont d6ji morts et meurent chaque jour de froid,
d'inanition et de maladies contract6es par les privations. Ceux qui restent sont destines a disparaitre, si
I'on ne vient promptement A leur secours.
Voila pourquoi, nous adressant a tous ceux qui ont
dans leur coeur le sentiment de. 'humanit6 et de la
charit6 chritienne, nous les prions instamment, au
nom de Dieu et de l'humanite, de vouloir bien venir a
leur aide par un prompt et genereux secours. Sans
doute nous savons que la charite est beaucoup sollicitee par ce temps de guerre universelle; mais qu'il
nous soit du moins permis de ramasser les miettes qui
tombent de la table du Seigneur, qu'il nous soit permis
d'avoir part a la g6nbrosit6 du coeur humain, afin de
pouvoir donner a manger aux affames, v6tir les nus,
abriter ceux qui sont sans couvert, entretenir les orphelins, rebitir les eglises d6truites et soulager les pretres
d6pourvus de tout.
Dans ce but, nous avons envoy le R. P. J. Abel
Zayia; Prstrede la Mission des Lazaristes. Nous esperons qu'il sera accueilli avec bienveillance par les
fideles, et qu'il aura la consolation de nous faire parvenir, gu plus t6t, le secours si d6sir6 et si necessaire.
Dans cet espoir, nous vous offrons nos remerciements
anticip6s et nous prions le bon Dieu de vous combler
de ses meilleures ben6dictions.
Ourmiab (Perse) le 8 f6vrier zig6.
SONTAG,

Ddligu6 apostolique.
(L. S.)

Thomas AUDo,
A rchevque d'Ourmiah.

(L. S.)

Pierre Aziz,

Evique de Salmas.
(L, S.)
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CHINE

LES CEUVRES CATHOLIQUES
La Chine est divisie en quarante-neuf vicariats
confi&s a onze congr6gations.
Voici une petite statistique qui permettra de se
rendre compte de 1'importance de cette Mission et du
besoin qu'elle a de Missionnaires.
Sur 476 millions d'habitants que compte la Chine,
les Missions etrangeres de Paris en ont 137 millions a
dvangiliser; les Franciscains, 85 millions; les Lazaristes, 69 millions; les Jesuites, 61 millions; les Missionnaires de Scheut, 35 millions ; ceux de Milan,
25 millions; les Dominicains, 21 millions et demi; les
Missionnaires de Steyl, 12 millions; les Augustiniens,
S1 millions; les Missionnaires de Parme, 8 millions;
ceux de Rome, 4 millions; il y en a 8 millions dans
le diocese de Macao qui est administr6 par les pretres
sdculiers.
g
476 millions ! Messis multa!
Les Chr6tiens sont 6valu6s a i'581 430; les Lazaristes en ont 455678; les J6suites, 3o8 218; les Missions itrangeres de Paris, 283 246; les Franciscains,
216370; les Missions de Scheut-lez-Bruxelles, 85586;
les Missionnaires de Steyl, 74325; les Dominicains,
53 924; les Missions etrangeres de Milan, 48 565 ; les
Missionnaires de Rome, 13824; les Augustiniens,
5 054; et les Missions 6trangeres de Parme, 4640. Les
pr&res s6culiers de Macao en ont 4oooo0000.
Si nous considerons l'accroissement, du nombre des
chretiens pendant l'ann6e 1914, nous avons les chiffres
suivants : Lazaristes, 44033 ; Franciscains, 12525;
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Missions etrangires de Paris, 7 366; J6suites, 6966;
Missionnaires de Scheut, 5667; Missionnaires de
Steyl, 4 569; Missionnaires de Milan, 3 727; Missionnaires de Parme, 827 ; Augustiniens, 700; Mis-

sionnaires de Rome, 400- Ce qui fait un total, avec
Macao, de 91 780; mettons en chiffre rond oo0ooo.

Combien y a-t-il de pretres europ6ens et indigenes
pour une telle moisson ?
D'abord les pr6tres europeens: les Missions 6trangeres de Paris en ont 389; les Franciscains, 233; les
Lazaristes, 187 ; les J6suites, 178; Scheut, 170; Steyl,
66; Milan, 55; les Dominicains, 27; les Augustiniens,
26; Rome, 12; Parme, rI.

Les pretres indigenes sont 212 chez les Missions
6trangeres de Paris; 81i chez les Lazaristes; 135 chez
les Franciscains; 93 chez les Jsuites; 49 chez les Missionnaires de Scheut; 23 chez ceux de Milan; 14 chez
les Dominicains; 13 chez les Missionnaires de Steyl;
6 chez ceux de Rome; 2 chez les Augustiniens; ii n'y
en a pas chez les Missionnaires de Parme.
Puisque nous'en sommes aux ouvriers, donnons le
tableau des apprentis ouvriers, grands seminaristes
seulement, car il y a trop d'alka chez les petits seminaristes pour qu'il en soit fait mention. Les Missions
6trangeres de Paris ont 140 philosophes et theologiens; les Lazaristes, 138; les Franciscains, 128; les
Jesuites, 47; Steyl, 18; Milan, 17; les Dominicains,
14; Rome, 3; Parme et les Augustiniens n'en ont pas.
Aux predicateurs et aux pretres, il faut des 6glises
et des chapelles.-Donnons encore une statistique: elle
servira peut-&tre a exciter la g6nerosit6 de quelque
bonne ame qui comprendra que tant de maisons ne se
construisent pas, ne s'entretiennent pas, ne se r6parent
pas sans argent. Les Lazaristes ont 1819 6glises et
chapelles ; les Franciscains, 1752 ; les Jtsuites, I 564;
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les Missions 6trangeres, o8o; Scheut, 427; Milan,
391; les Dominicains, 362 ; Steyl, 200; Rome, 77 ;

Parme, 70; les Augustiniens, 6o. Ce qui fait avec le
dioctse de Macao un total de 7921 6glises et chapelles.
Si 1'on ajoute a cela les catichistes, les catechum6nats, les h6pitaux, les orphelinats, les ecoles, on
verra que les pauvres Missionnaires sont bien excusables de nous tendre la main.

VICARIAT DU TCHE-LI SUD-OUEST
SACRE DE MONSEIGNEUR DE VIENNE

Mgr Coqset, vicaire apostolique du Tche-li m6ridiooccidental, dont la sante est fortement 6branlke
depuis un an, avait senti le besoin de s'adjoindre un
coadjuteur. Au mois d'aoit dernier, Rome satisfaisait
i sa demande en nommant M. de Vienne.
Arrive en Chine aussit6t apres les tristes 6 vdnements
de 1goo, M. de Viennecommengait son apostolat dans
le district de Tien-tsin, qui faisait alors partie de
l'immense vicariat de P6kin. Peu de temps apres, ses
sup6rieurs l'appelaient au grand s6minaire pour la
formation du clerg6 indigene. En 19g2, il 6tait nomm6
directeur de mission; et en aoit dernier, M. le Visiteur de la province du Nord lui confiait la direction
du s6 minaire interne, a notre maison provinciale de
Cha-la. C'est li que Rome vint le chercher pour le
donner comme coadjuteur a Mgr Coqset.
Le 13 novembre, le nouvel l6u arrivait A Tchengting-fou et commencait, des le lendemain, son apostolat en disant aux chr6tiens qui remplissaient 1'6glise
le pourquoi de sa venue.
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Pendant toute la semaine, les Missionnaires presents
& Tcheng-ting-fou se d6pensaient aux pr6paratifs du
sacre qui devait avoir lieu le 21. Ilsvoulaient que tout
fut digne de cette magnifique c6r6monie. Prevoyant
une nombreuse assistance et que l'6glise serait trop
petite pour contenir tout le monde, on vit s'6lever,
comme par enchantement, des tribunes dont 1'6chafaudage disparaissait sous les tentures, tandis que le
chceur se parait de verdure et de fleurs. Monseigneur,
entre temps, pr6sidait aux rep6titions de c6r6monies
qu'il voulait belles, dignes de l'acte qu'elles figuraient.
L'6glise cependant n'absorbait pas tous les soins,
car si Tcheng-ting-fou devait faire admirer les beaut6s
d'un sacre, il ne devaitpas oublier, non plus, les h6tes
distingu6s qu'il devait recevoir. Ici encore, I'activitA
de Mgr de Vienne trouvait k se d6penser, rencontrant
il est vrai, des bonnes volontes A son service, comme
il avait rencontr6, pour la d6coration de l'6glise, des
aides infatigables et aux goiuts d6licats.
Le vendredi, arrivait Mgr Jarlin, 6v&que cons6crateur; puis c'6taient M. le Visiteuir, NN. SS. Geurts,
de Young-p'ing-fou, Fabregues de Pao-ting-fou, tous
deux 6vbques assistants, Dumond de Tientsin, accompagn6s de quelques pr&tres de leur vicariat. M. le
ministre de France, protecteur d6vou6 des Missions
en Chine, nous faisait 6galement I'honneur de sa pr6sence, accompagn6 du premier secr6taire de la 16gation de Russie, du docteur Bussiires, m6dccin-major
du d6tachement militaire & P6kin, et d'un secr6taire
de la 16gation francaise. Il ne manquait, pour que
notre fete ftit complete, que nos trois chers confreres
actuellement sur le front en France.
Le dimanche 21, d&s six heures du matin, 1'6glise
regorgeait de chr6tiens dont mille cinq cents A deux
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mille venus de loin pour recevoir la premiere býzidiction du noavel Wveque et de paiens de la ville, attires
par la rarete des cer6monies d'un sacre. A huit heares
et demie, un nombreux cortege sortait de l'Fglise pour
ailer chercher le nouvel ilu et aussit6t de retour, la
cer6monie commengait. H61as ! 1'Flment paien dans
1'6glise me portait guare au recueillement; la lecture
des bultes, la prestation da serment et l'examen se
firent dans le bruit; chacun voulant trouver une place
convenable pour voir les cer&monies. Heureusement,
an debat de la messe, le calme 6tait retabli et durait
jusqu'A la fin.
Je n'entreprendrai pas de dire les beautis des cer6monies d'un sacre, tes magnifiques enseignements qui
ressortent des paroles liturgiques; it faut pour les
goiter, lire et miditer le Pontifical.
Les likves du grand seminaire, dans l'accomplissement des c6remonies, ceux do petit auxquels s'6taient
joints les enfants de la Sainte-Enfance pour l'ex'cution des chants, y mirent toute leur bonne volinte et
nous firent voir tout ce que l'o peut obtenir, m&me
en Chine.
Apres la bn&ediction et le ad maltos annes donne et
chantC par le nouvel klu avec uBe 6motion bien comprehensible, le cortege se remettait en marche pour
reconduire Monseigneur A ses appartements. Et c'!tait
la foule piease ou curieuse, les deux peut-4tre A la
fois, agenoaille poor recevoir la benBdiction et se
relevant.pour admirer M. le Ministre, dont ct costume
chamarr6 d'or brillait sous les rayons d'ua beaa soleil.
Pen apres, car la c6r6monie n'avait pas dard moins
de deux heares, tout le monde se riumissait A la mrme
table dans des agapes simples et fraternelles. A la fin
du repas, Mgr de Vienne se leva pour remercier M. le
Ministre d'avoir bien voulu accepter son invitation,
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exprima le vceu de voir se renouer bient6t les relations
de la France avec l'glise, et sut trouver .pour chacun
de Nos Seigneurs et de ceux qui les accompagnaient,
comme pour tous ses collaborateurs dans l'avenir, un
mot aimable. A son tour, M. le Ministre se leva et dit
quelques mots delicats et enjou6s. Puis on se s6para
pour bient6t se retrouver au salut du saint Sacrement.
Aussit6t apres, M. le Ministre exprima le d6sir de
voir toutes les oeuvres en honneur a Tcheng-ting-fou.
Et voilA Son Excellence, avec une touchante simplicit6, au milieu des enfants abandonnies, des bons
vieux et vieilles, visitant les ouvroirs et 1'asile, remerciant les sceurs du ddvouement qu'elles appottent A
soulager tant de mistres. Puis ce fut la visite des 6coles
chinoise et franjaise, avec la surprise d'un compliment
en francais, voire mume la visite aux frtres et aux
sceurs indigenes, faisant comprendre a tous, que malgri
les tristesses de l'heure prcsente, la France s'intressait a tous.
Le soir, un feu d'artifice offert par 1'6cole chinoise,
car en Chine il n'y a pas de fete sans p6tards, cl6turait
cette fatigante, mais belle journie.
Le lendemain, quelques mandarins rlpondant a
l'invitation de Mgr de Vienne, venaient partager notre
repas, prouvant ainsi les bonnes relations qui existent
entre 1'1glise et les autoritis civiles.
Enfin, chezcun se s6parait pour reprendre le travail
des missions, emportant un excellent souvenirde cette
belle journ&e.
Pour nous, nous n'avons qu'un souhait a formuler,
mais nous le disons de tout cour; et ce souhait c'est
celui que l'•glise met sur les levres du nouvel 6veque:
ad multas anns !
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Lettre de M. SEGOND, Pritrede Ia Mission,
a M. VILLETTE, Supirieur gineral.
Shanghai, le

to

octobre 91S5.

MONSIEUR ET TRkS HONORt PtRE,

Votre binediction, s'il vous plait!

Quelques jours apres la mort du regrett6 M. Bouvier, M. le Visiteur m'a envoy6 ici a notre procure
pour tenir la maison et m'occuper de la direction des
soeurs, comme il vous 1'a d6ja 6crit.
Dans la semaine qui a suivi mon arrivee nous avons

fait notre petite conference ordinaire sur les vertus
que l'on avait remarqu6es en M. Bouvier.
Nos chers freres Barriere et Jolly, qui seuls avaient
v6cu pendant longtemps avec M. Bouvier, ont parli
a peu pres tout le temps.
Ils ont fait remarquer sa g6nerosite au service du
bon Dieu. Lui qui avait &et toute sa vie avec des
jeunes gens a Wernhout, qui aimait tant la jeunesse,
n'a pas h6site, quand on le lui a demand6, a laisser ce
qu'il aimait pour venir A la procure de Shanghai, oh
ses occupations 6taient du tout au tout differentes de
celles qu'il avait eues et aimees jusque-la. II a laiss6
sa vieille mere qu'il avait le bonheur de voir chaque
ann6e quand il 6tait en Hollande.
On a fait remarquer sa charit6 pour tous les membres de sa petite famille de Shanghai et pour tous
ceux qui avaient i traiter quelque chose avec lui; son
d6vouement sans bornes au service des Missions (il
6tait toujours pret a rendre service et excitait les
autres a l'etre aussi); sa r6gularit: dans ses exercices
de pi6t6; son 6galit6 d'humeur qui 6tait tres grande
(il savait supporter sans rien laisser paraitre les petits
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proced6s ind6licats de quelques-uns de ceux qui passaient parfois par la procure).
Sa prudence dans les affaires 4tait tris grande au
jugement de ceux qui s'y connaissent.
Mais une des choses qui frappaient le plus chez lui
au premier abord, c'6tait sa grande amabilit6 envers
tous. Aussi il 6tait tres aime et est tres regrett6. J'ai
vu un employ6 du consulat g6n6ralde France (je crois
que c'est un vice-consul ou interprete) pleurer quand
on lui parlait de M. Bouvier. Le bon Dieu s'6tait servi
de la bont6 de ce cher confrere pour le ramener a lui.
Au moment de sa mort, le bon Dieu a &tebon pour
lui comme lui-meme l'avait 6et pour les autres. 11 lui
a donn6 une r6signation, une tranquillit6 et un calme
admirables. J'ai entendu la superieure de l'h6pital
Sainte-Marie, qui l'a assist6 jusqu'k sa mort, redire
a plusieurs reprises : a Oh ! que je voudrais mourir
ainsi ! »
E. SEGOND.
D'une lettre kcrite par la sceur Lebrun, visitatrice, nous
extrayons le passage suivant :
Shanghai, 24 novembre a195.

Quelques-unes de nos maisons 6taient plong6es
dans une v6ritable angoisse en voyant la diminution
considerable des allocations de la Sainte-Enfance, et
voila que, d'Amerique, on nous annonce pour trois ou
quatre de nos maisons, des sommes assez importantes,
et, a P6kin, au Jen Tse T'ang, quelle n'a pas 6t6 la
surprise joyeuse de 1'excellente soeur Raynal, en
voyant un immense pli pr4sidentiel contenant i ooo
dollars, lui 6tre remis de la part Yuen Ch6 Kay luim&me pour ses orphelines... Comment oserions-nous
douter de la Providence divine ?
Sceur LEBRUN.
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Lettre de la sceur HENRY, Fille de la Chariai,
a a mere MAURICE, Supitieure geinraie.
Shanghai, Maisoa CentaRn,

5, avenue Dubail, 4 mars ta6.

MA TRtS HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pow jamais!
C'est l'6poque d'une grande retraite en ce moment a
la maison centrale; ma smeur visitatrice la fait ellememe, plusieurs compagnes de ma s•ear Wagensperg
sont du nombre des retraitantes et Vouvrage surabonde a I'hospice Saint-Joseph... Voili powrquoi, ma
Mere, ne voulant pas trop retarder I'envoi d'un petit
ricit qui vous int&essera comme tout ce qui touche
a la gloire de Dies et au bien des ames dans notre
chire mission,j'ai accept6 de vous raconter, impersonnellement et tout simplement, les touchantes f&tes de
la b6nediction de la nouvelle chapelle de t' Pou-yaodan ). Ce vous sera du reste une preuve de plus
de la bonne entente qui regne entre les diff&rentes
maisons de Shanghai, oit toutes vos flles ne veulent
former qu'un ctur pourtravailler par tous les moyens
possibles au salut des pauvres Chinois.
Vousl'aimez bien, j'en suis sfre, ma Mire, ce grand
hospice Saint-Joseph, oii sont abrites pros de douze
cents malheureux de toute cat6gorie; vous l'aimeriez
plus encore si vous le connaissier, et vous auriez saintement joui mercredi dernier au milieu de cette immense famille de pauvres qui est la v6tre puisque
c'est celle de vos filles. Le demon qui ne l'aime pas,
lui, avait bien essay6 de remuer la queue A plusieurs
reprises, pour emp&her I'achevement des constructions, mais il n'a pas eu de succis, et grice a de vrais
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prodiges d'activit6, de bonne volont6 et de d6vouement, tout a pu Etre termind pour le 29 fevrier,
jour fixi pour la benedictioa de la chapelle de SaintJoseph. Elle est simple commre doit I'6tre une 6giise
de mission, mrais de tres boa go4t, avec sa voute
elevee, formie de poutres apparentes entremnlees de
grandes rosaces de bois sculpti, assez vaste pour
permettre a la nombreuse population de Pou-yao-da n
de s'accroitre encore. Dans le cheur, vaste egalement,
trois jolis autels, sobrement dkcor6s d'inscriptions
d'or en caracteres chinois; saint Joseph, patron de
l'hospice, surmonte le maitre-autel; a droite, I'autel du
Sacr-Coeur, et a gauche, celui de la Vierge Immacul.e.
Le 9afevrier, ; sept heures du matin, avait lieu,
sans apparat ni invitations au dehors, la benidiction
ext6rieure et intkrieure de la chapelle, par le R. P.
Gillot, supiriewr provincial des Jisuites de Shanghai, as de ceux qui a Ic plus travaillk pour obtenir

que l'cem•re soit confide aux Filles de la Charitd. A la
ce6lbration dela sainte messe qui suivitimmadiatement
la benediction, premiere messe dite dans la chapelle,
on remarqua son air rayonnant chaque fois qu'il se
retournait pour le Dominus obiscum. C'est si consolant,
,en effet, de voir enfin s'61ever un temple au vrai Sei-

gnear, dans ce pauvre quartier tout paien, oiL il n'y
avait que des pagodes pour le diable... Tante la
journke, ma soeur Wagensperg et ses compagnes durent se multiplier, car il s'agissait non seulement
-d'ormer la maison du bon Dieu pour la c&remonie du

lendemain, mais de preparer plusieurs salles de reception et de refection pour les diff6rentes cat6gories
d'invites, bienfaiteurs et autres. En Chine, plus qu'ailleurs encore peut-etre, le c6t. materiel a son impor-

sance, il fallait bien faire leschoses, et c'tait toujours
I'intertr des pauvres que de se minager des sympathies.
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Le 1" mars, messe solennelle de Monseigneur,
c'itait le grand jour. De bon matin, nous nous dirigions en < pousse-pousse, vers Saint-Joseph, ma
sceur visitatrice, plusieurs seurs de la maison centrale
et moi, par un beau froid ensoleill. Le soleil etait
aussi dans les ames, et en voyant la joie sur tous les
visages, a notre arriv6e chez nos seurs, nous aurions
voulu, ma Mere, que notre Tres Honor6 Pere et vous
soyez l1 pour en jouir. Quel dommage que la rue de
Sevres et la rue du Bac soient si loin de Shanghai!...
Apres un coup d'ceil admiratif sur les differentes salles
de festin, la plus grande surtout destin6e aux invites
de premier ordre et magnifiquement d6coree la chinoise bien entendu, nous nous rendions Ala chapelle
d6ji presque remplie; tout le Shanghai catholique y
6tait repr6sent: : prktres et religieux de diff6rents
ordres, Meres auxiliatrices, Petites Soeurs des pauvres,
Seurs Franciscaines (la bonne Mere Justine, nomm6ment invitee, avait 6t6 retenue par ses occupations,
nous i'avons bien regrette), bienfaiteurs et bienfaitrices, en t&te desquels le g6nereux M. Lo, fondateur
de la maison et vrai saint Vincent de Paul de la Chine,
puis, tous les hospitalis6s a peu pres valides : cent
soixante petits garcons formant un beau carre, bien
fiers dans leur robe bleu chinois; environ le meme
nombre de petites filles toutes proprettes, elles aussi,
avec leur longue natte serr6e aux deux extremit6s par
lapetite torsade trýs appr6ci&e de laine rose vif; les
bons vieux, les bonnes vieilles, les aveugles, les
infirmes. Saint Joseph et saint Vincent devaient regarder avec bienveillance cette grande famille de
pauvres qui s'abritent sous leur patronage, et je ne
crois pas avoir jamais chant6 le Pauperes Sion de
meilleur cour que dans la circonstance! A huit
heures, entree de Mgr Paris, benissant la foule sur
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son passage, an milieu d'un silence recueilli, peu ordinaire en Chine. Messe solennelle par Sa Grandeur,
qui donna la sainte communion i pros de deux cents
personnes (le meme nombre au moins d'hospitalises
avaient communie a la premiere messe) sermon persuasif, en chinois, par le bon Pere aumonier, qui
n'6tait pas le moins emu et le moins heureux. nfin,
comme il n'y a pas en Chine de grande fete sans petards, canonnade fournie depuis l'6l6vation jusqu'a la
sortie de la messe... Je n'entre pas dans le detail de
ce qui a suivi, n'y ayant pas assist6; je sais seulement
par ma soeur Wagensperg, qui devait etre un peu partout, tout en s'effaaant le plus possible, que huit discours ont &t6prononces dans la grande salle (ancienne
chapelle provisoire), oil se trouvaient r6unis une
soixantaine de pretres et de notables. Dans deux petites salles, cinquante dames chinoises invitees; plus,
une distribution d'environ quatre cents tasses de mi et
de th6 a tous les non-invites venus se joindre aux premiers, et un regal pour les enfants, vieillards.et malades qui ne pouvaient &tre oubli6s! Monseigneur
n'a voulu accepter qu'un dejeuner priv6, auquel ma
soeur Wagensperg avait demand6 a ma soeur visitatrice d'assister; il s'est montr6 tres bon, tres simple,
et tres satisfait de la chapelle.
Le soir, a deux heures et demie, notre respectable
Pere directeur, M. Guilloux, venu expres de Kia
Shing, donnait le salut solennel qui devait terminer
cette consolante journe, a laquelle ont dd sourire du
haut du ciel les bons anges de tant de pauvres malades et enfants arrach6s au d6mon par la fondation
de I'hospice Saint-Joseph et aussi les saintes ames qui,
apres en avoir pr6pare la realisation, jouissent maintenant lM-haut de leur recompense.
S(eur HENRY.
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VICARIAT DU TCHi-KIANG ORIENTAL
Lettre de la sawur GILBERT e la Mkre MAURICE,
Supiriesre gin•rale.
Ning-Po, le I ftvrielx q6.

MA Tits HoNoREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Dans ce moment de trouble et d'anxite', nous fai-

sons prier Le Sacr6-Coeur de Jesus pour nos deux maisons-meres, centre de toutes nos affections. Nos chers
petits enfants font la sainte communion tous les jours,
pour obtenir la paix a notre- chhre France tant eproav6e. Que ne puis-je vous dire, ma Tres Honoree Mire,
nos consolations en Chine I Tous les jours, des ames
paiennes viennent a notre porte pour etre recues dans
I'arche de Nob.
Cette euvre des petits estropibs, fond6e par notre
regrettie Mere Havard, sauve chaque anne beaucoup
de petites Ames encore toutes neuves qui s'ouvrent au
souffle divin de la grace
Un tout petit exemple pris entre mille. Un pauvre
petit aveugle de cinq ans qui a souffert le martyre
avant d'etre chez nous! Sa maritre lai donnait des
coups de poing, des coups de bAton; son petit corps
6tait tout bleu des coups recus. Vrai petit martyr, le
petit aveugle est apport- chei nous par une bonne
chritienne. Je le recois comme 1'envoye du ciel. Nous
le soignons de notre mieux. Ce cher enfant a 6t6 baptis6 sous le nom de Joseph; ii a un joli teint, son petit
estomac s'est remis, son petit corps est au naturel;
1'enfant est si gentil, si pieux; il a appris son cat6chisme, il a fait sa premiere communion A six ans et

-

507 -

demi, et depuis le cher ange est devenu un s6raphin,
il fait la sainte communion tous les jours, et il jedne
tous les vendredis en souvenir de la passion de notre
bon Sauveur.
Cette semaine, un enfant de huit ans a 6te apporte
chez nous par un chrztien; l'enfant est entierement
paralyse.
La semaine dernidre, un petit de six ans a ete d6pose
dans la rue; I'homme a disparu et a laisse le pauvre
petit enfant, tout en larmes; je l'accueille dans mes
bras, le console et le porte dans la ruche.
Je m'arrete, j'aurais un journal a remplir de toutes
les mis&ricordes du bon Dieu en Chine!
Saur GILBERT.

AFRIQUE
TUNISIE

SIX MOIS DE MISSIONS EN TUNISIE
Par M. DURAND (suite)

Cependant, au Missionnaire, il faut, tous les ans,
quelques jours de recueillement prolongi. II doit
retremper son ame dans la ferveur de la retraite. Janvier parait etre le mois tout indiqu6 pour ce renouvellement int6rieur. Une mission pr6vue dans l'Ordo ne
put avoir lieu pour des raisons ind6pendantes de ma
volont6. Ce temps de libert6 me permit de connaitre
serieusement les douceurs de la solitude. Oh! les heureux jours passes dans la villa Saint-Vincent! seul,
dans une cellule minuscule, pendant qu'au dehors le
vent, la pluie, la tempete font rage... C'est l'id6al, et
j'en vis la ralit6 en l'an de grace 1915. Une seule visite, et combien agr6able ! celle de M. Verdier, assis-

tant de la Congregation, apporta quelques distractions
et des nouvelles h6las! bien douloureuses de la petite
Compagnie et de nos ceuvres si 6prouv6es du nord de
la France et d'Orient.

Normalement, je devais donner trois missions avant
Paques, une dans Tunis, les deux autres dans des petits
centres perdus dans les campagnes. Quelle aubaine

J'allais enfin etre ap6tre aux champs et connaltre le
c6t6 le plus interessant de la Tunisie. Que seraient
ces nouvelles missions ? Quels nouveaux obstacles allait
rencontrer la parole de Dieu? J'6tais impatient de le
savoir, et j'ecrivis a ce sujet aux cur6s de Kairouan et
de Kef, chez lesquels devait s'exercer mon apostolat
hors ville. La r6ponse ne se fit pas attendre, et je fus
parfaitement 6clairk.
Le premier me disait: a La paroisse ne me donne pas
du tout satisfaction. La grande majorit6 de la population est italienrne : deux a trois cents qui ne vont
jamais a l'6glise; une quinzaine de families franhaises
quelques femmes seulement pratiquent. Le dimanche,
l'eglise est au trois quarts vide. Presque pas d'enfants
au catechisme; les parents se d6sint&ressent t peu pris
totalement de leur education religieuse. L'ann6e dernitre, il y eut une retraite italienne : pas un Italien
n'y arriva II y a trois ans, une retraite semblable n'eut
pas plus de succes. C'est un 6tat d'indiffrence religieuse, le regne du moindre effort, la satisfaction de
tous les plaisirs, des affaires, de l'argent, la vie materielle... ) Pas flatt6 le tableau !
Le second, moins explicite, relevait de quelques
degres le niveau religieux de ses ouailles, et ajoutait :
( En ville, a c6t6 de trois cents Francais, sept cents Italiens, h qui il serait utile de faire des instructions
dans leur langue. Comme la chapelle qui sert actuellement d'bglise paroissiale est relativement- petite et
ne pent contenir qu'une bonne centaine de personnes
assises, il sera necessaire de grouper la paroisse par
s6ries. , L'ensemble des renseignements n'6tait pas brillant, et donnait un aperqu trbs net des difficultes et
aussi du besoin des missions. Chapelles souvent insuffisantes, habitations dispersbes et fort bloignees, annexes multiples, milange de populations reclamazt la
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predication au moins en deux langues, ignorance religieuse g6nerale, abandon des pratiques chr&tiennes,

vie de bien-&tre : tel est l'etat moral de la presque
totalite de ces contrees. En somme, c'est an pays de
missions, presque aussi pres de la Chine que de la
Bretagne. Mais il n'y a pas de quoi decourager un
Missionnaire qui 1'est pour de bon. L'experience demontre qu'il peut s'y faire beaucoup de bien.
Jeme preparais Apartir quand une lettre de Mgr 1'Archeveque vint bouleverser tous mes plans. J'6tais
retenu, comme predicatear de cartme, a la cathedrale
de Tnils. C'tait an nouveau mnfait a mettre au compte
de la guerre, qui retenait en France le pr&re d4sign6.
J'avais le prestige de l'inconn,; et j'imagine que ce
fut Israison principale qui me valut tant d'honneur.
Pria i l'improviste, ix extremis, n'ayant que quelques
sermons de mission, et pour toute bibliotheque mes
souvenirs et quelqnes vieux livres arrives par hasard
i Is villa Saint-Vincent, j'etais dans de beaux draps,
et Saint-Vincent dut bien lire du tour qu'on me jouait.
Qae faire ? Ob6ir, puisque aussi bien la petite Compagnie, par I'organe d'un de ses reprisentants officiels,
m'invitait i accepter. Je m'efforgais done de me convaincre que des instructions i I'apostolique, noarries
de doctrine et sans pr&tentions littraires, ne seraient
peat-etre pas deplacees meme dans Ia principale chaire
de Tunis.
Je ne me trompais pas : le careme de 1915 a la cathiidale de Tunis a donne, comme les prCcedents,
d'excellents r6sultats et de nombreux xetours. 1 eat
vrai, I'auditoire ftait bien prepar•; Mgr Pons, depuis'
cinq ans, de novembre A la Septaag6sime, y r6unit antour de la chaire L'fite de la socidt tunisienne. Tous
les dimanches, A la messe de onze heues, lTglise est
comble. Cette ann6e surtout, le sujet trait a la Guerren>,
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y avait attire une assistance exceptionnelle. Les juifs,
les protestants, des incredules de tout acabit s'y confondaient avec les catholiques. C'est que l'orateur a le
don de fasciner par sa parole toujours ildgante et par
l'actualiti doat 1i se noarrit. Je trouvais done un terrain bien caltiv&. Seulement, c',tait la uae raison de
plus pour moi de trembler. Comment oser paraitre
dans mae chaire si biea occupbe ? Je das m'en expliquer
dbs mon premier sermon. Le contraste 6tait frappant
et pouvait produire le vide. Inexperiment6 dans l'art
de bien dire, je n'avais pour moi qu'ane assez longue
carriere de professorat et l'habitude de parler thiologie. Heureusement cela ne d4plut pas. L'homme aime
le changement' et mon genre parut nouveau. Les Ames
avides de doctrine ~vangitique, les catholiqaes convaincus applaudirent, et il y eat encore de belles reunions. Le travail le plhs fructueax se fit dans les retraites
successives des enfants, des femmes,des hommes. Cela
ressemblait d'assez pros a l'oenvre des missions, et j'y
fus l'heoreux t6moin desm&mesmerveilles de la grAce.
An reste, les temps 6taient propices pour remuer les
ames. L'gglise cilebrait les grands iv6nements da
christianisme, et le drame sanglant de la guerre ,levait
les esprits aux pensees sdrieuses. Mes predications de
carime i la cath6drale ne me sipar&eent pas tout i fait
de loeuvre plus apostolique des missions.
Je fus assee favoris6 pour trouver le temps et la
force de coop6rer, avec M. Pages, a 1'6vanglisation
de la paroisse da Rosaire. Plac6e sur les haateurs de
Tonis,elle De comprend pas moins de seize mille catholiqnes. Les Peres Salesiens en ont La direction et s'y
dvouent depuis des aanmes avec an succes reel et
hautement apprecik. Leur faible, c'est la jeunesse; les
enfants, c'est leur passion. Hritage de famiile que
leer 16gua leur saint Foadateur, dom Bosco. Au Ro-
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saire, ils ont etabli un superbe patronage, oh rien ne
manque de ce qui peut attirer 1'adolescence. Le bien
n'y est pourtant pas facile. Ici encore, nous rencontrons des catholiques de diverses nations, oi l' elment
sicilien domine, et de beaucoup. Quelle prudence il
faut au pasteur pour m6nager l'amour-propre national
de ses ouailles! Ce n'est pas toujours ais6 de rester
exclusivement, et en toute circonstance, sur la note
catholique assez harmonieuse pour flatter toutes les
oreilles. Que de fois 1'oeuvre de la jeunesse, en particulier, risqua de se disloquer pour une question de
drapeau, de couleurs ou de musique!
La mission semblait bien faite pour contenter tout
le monde. Comme les prc6dentes, elle renfermait des
instructions italiennes et franqaises. De fait, l'6glise
ne d6semplit pas. Le matin mrme, nous efimes un auditoire d'6lite, grice a la congr6gation des enfants de
Marie, dirig6e avec fermet6 et intelligence par les Soeurs
de Saint-Vincent-de-Paul.
Pourtant, la partie sicilienne voulut avoir des predications exclusivement g elle et on prolongea de huit
jours les saints exercices. Justement deux confreres
siciliens, MM. Messina et Madonia, se trouvaient a
Tunis a 1'occasion des petites missions de careme. On
les fait donner tous les ans pour l'el6ment 6tranger.
Les deux jeunes Missionnaires firent d'excellente besogne, et contribuirent grandement a la sanctification
des ames. Un journal local disait de l'un d'eux-: (cCet
orateur a vraiment le don de plaire par son eloquence
chaude et captivante. La v6rite qui sort de ses livres
p6netre sans peine dans 1'ame de ses auditeurs, car il
salt l'entourer de tous les charmes d'un talent reel
qu'il joint h toute l'ardeur d'une foi inebranlable. ,
L'6loge est m6rit6. Sans doute, chaque nation a son
genre special, et on ne parle pas a des Parisiens

-

513 -

comme a des Siciliens. L'important, c'est de faire du
bien. MM. Messina et Madonia en out fait largement.

Le premier voulut bien se charger du supplement
ajout6e notre mission du Rosaire, et il y obtint des
r6sultats bien consolants. M. le Cure a voulu lui-m6me

raconter dans la Semaixe religieuse le grand mouvement de pitt6 qui se manifesta a cette occasion dans
sa paroisse. Je n'insiste pas : la mission, 1l comme
ailleurs, produisit des fruits merveilleux.
Pendant ces divers travaux, la Providence me m6-

nagea l'occasion de faire un touchant phlerinage et de
c6l6brer la gloire -de quelques martyrs d'Afrique.
Chaque annie, pour la fete des saintes Perp6tue,
Flicite et lears compagnons, 1'amphithi.tre de Carthage voit se grouper dans son arine un grand nombre
de pelerias. Ils viennent 1a assister par la pensbe aux
combats livris pour la foi par leurs fr&res et sceurs
ain6s. Sur ce sol arros6 de tant de sang chritien,'le
P. Delattre a 6rig6 un modtste oratoire oui, le 6 mars,
on voit affluer les families religieuses de Tunis. Le
primat d'Afrique en personne ne manque pas de presider la c6remonie.
Cette fois encore, il fut fidele au rendez-vous, malgr6 les nombreuses ann6es qui pbsent sur ses 6paules,
mais qu'il porte allegrement. Ce fut d'abord une procession imposante dans le deambulatoire que les
fouilles ont fait d6couvrir autour de I'arene. Derriere
la croix, en rangs serr6s, marchaient les religieuses et
leurs enfants, les membres du clerg6 de Tunis et de
la Goulette, les dignitaires et les chanoines, les
Peres Blancs, les 6veques auxiliaires, et enfin
Mgr Combes.
Des chants de circonstance faisaient monter vers le
ciel les pens6es graves qui agitaient les ames. La procession termin6e, la schola des VPres Blancs executa
33

514avec art le morceau si impressionnant de Laurent de
Rillk : les Martyrs aux arenes. Vint alors mon tour de
parler a la foule. Quel plus beau sujet que celui-la!
Quelle plus heureuse circonstance pour le traiter!
J'essayai de faire revivre le passe 1 mille sept cents
ans de distance. Je montrai les martyrs arrivant sans
peur au lieu du supplice... la multitude paienne avide
de sang humain... Ie repr6sentant de Cesar donnant
le signal de la f&te barbare.., les betes feroces se
jetant sur les douces victimes... les gladiateurs achevant 'oeuvre sanguinaire par le tranchant de l'6p6e.
Ce n'6tait que de l'histoire, mais combien parlante en
ce lieu sacr6! Je terminai en adjurant les assistants
de ne point souiller cette terre sainte, mais de se montrer dignes de Jesus-Christ. Mgr Combes b6nit l'as-

semblie, et le salut du saint Sacrement cl6tura le
ptlerinage. Ce fut une de ces belles journ6es dont on
garde bon souvenir.
Cependant Piques 6tail arriv6e... avec Ie miracle
habituel de la resurrection des ames.
A Tunis, elles furent nombreuses celles qui.revinrent a Dieu apres des annees d'Wgarement. N'est-ce
pas la meilleure preuve que la foi et la vie chretienne
y ont dbji pouss6 de profondes racines?
Le soir a vepres, je c6lebrai le resurrezit, celui de
Jesus-Christ, celui de I'Eglise, celui du chritien,
celui des nations. Ma mission en Tunisie prenait fin
dans les jours de l'Alleluia pascal. Combien je sentais
le devoir imperieux de la reconnaissance ! Dieu venait
de me faire connaitre une partie ignor6e de son
royaume sur terre, et justement le pays oh passa notre
Bienheureux Pere saint Vincent. II semble qu'il y a
m6ritý des graces sp6ciales pour ses fils, et qu'il les y
appelle a sa suite pour y travailler au salut des ames.
Leur ceuvre est encore bien modeste, mais elle est
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benie de Dieu et des hommes. Le clerg6 se f licite de
leur apostolat, et le v6nerable archev&que insiste pour
les avoir a la tate de son s6minaire.
Former le clerg6 et 6vang6liser les paroisses, n'est-ce
pas precis6ment I'id6al de saint Vincent? Avec l'espoir de le voir bient6t realis6 sur cette terre d'Afrique,
je quittais la Tunisie le mercredi apres Piques, 7 avril,
apres six mois de bon travail. Le Duc de Bragance me
ramena i Marseille, et le 9 au soir, je me retrouvais
dans la solitude de Toursainte oh, depuis quatre ans
d6ja, je n'ai connu que d'heureux jours.
J. DURAND.
Lettre de M. FATTOMEO e M. VERDIER, assistant de la
Congrigationde la Mission
Tunis, 4 janvier 19g6.

BIEN CHER MONSIEUR L ASSISTANT,
La grdce de Notre-Seignenr soit avec nous pour jamais!
Apres une travers6e plutot bonne, du moins pour
moi, j'arrivai ; minuit 5 Tunis. LU, je m'adressai a
un commissionnaire de 1'agence pour me d6brouiller,
craignant de ne trouver personne a cette heure tardive.

Mais quelle fut mon agreable surprise quand je me
sentis interpeller par mon nom... C'6tait le brave Peppino qui ne vous a point oublie, et me parle souvent
de vous, lequel, en l'absence de M. Pages, 6tait venu
m'attendre au port.
Le lendemain de mon arrivee, M. Pages qui pra-

chait la mission de la Goulette, seul, puisque le compagnon attendu tardait A arriver, vint me chercher, et
je continuai avec lui la mission. Je vous assure que
les premieres impressions furent excellentes, a voir le
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grand nombre des personnes accourues et profitant
de la grace de la mission, et 1'immense foule qui vint
au cimetiere, le jour des morts, pour honorer les tr6passes et &couter les deux Missionnaires, les exhortant l'un en fran-ais et I'autre en italien, a secourir les
Ames en d6tresse. D'ailleurs, ces premieres impressions ne firent que se confirmer dans la suite, comme
vous allez voir. Mais auparavant, je dois vous raconter
un petit incident qui vint m'eprouver an tantinet.
Une d6p&che du Tres Honore Pere ; M. Durand
me destinait a Girgenti; cela se passait un petit mois
apres mon arrive a Tunis. Mais les raisons pour lesquelles M. Descuffi venait a Tunis militaient 6galement pour mon maintien. Cela fut expos6 au Tres
Honor6 Pere, qui, gracieusement, les prit en consideration, et me laissa A Tunis. Entre temps je passai
une retraite h M. Descuffi, pour etre pret a partir au
premier ordre de M. le Superieur g6neral. Et lorsque
sa r6ponse arriva dans le sens indiquk ci-dessus, je
pus donner, en italien alors, une retraite aux enfants
de 1' ( Orfanotrofio Margherita di Savoia , dirig6 au
point de vue disciplinaire par les Sceurs Missionnaires
Franciscaines d'Egypte et sons le rapport spirituel par
le digne et v6n6r6 Mgr Forconi. A noter que ces
retraites, nous les pr&chons pendant les quelques
jours de repos qui s6parent deux missions. Et en effet
c'est un repos relatif par rapport aux travaux d'une
mission. Vous allez en juger vous-meme d'apres les
deux dernieres que je viens de donner dans deux
annexes de la paroisse de La IManouba, tandis que
M. Descuffi en faisait autant dans deux autres de la
meme paroisse.
Done pendant que M. Pages pr&chait one mission
de quinze jours a l'eglise paroissiale de La Manouba,
un soir en italien, et an autre en francais pour faire

-517face aux besoins de ces deux 61ements, et sans compter

les aotres exercices ordinaires de la journee, je donnais deix missions de huit jours chacune : la premire
A Djerajara, la seconde a Saida. Dans ces deux
centres, il n'y avait que des Italiens, ou pour 6tre plus
exact des Siciliens. Par consequent, tout devait se
faire en langue italienne. Je m'empresse de vous dire
que ces populations italiennes dela Tunisie sont mieux
conservies que celles que nous connaissons. Je n'ai pas
encore cherchi a en connaitre la cause, mais lorsque
je l'aurai trouv6e, je vous la communiquerai.
Dans le premier centre, si centre on peut I'appeler,
il y avait de trois cents a quatre cents personnes, mais
vivant sur leurs terres et, par consequent, assez eloi-

ganes les unes des antres. Les plus iloign6es &taient &
5 kilomitres au moins. La distance ne les arretait
pas, et vous auriez pules voir arriver le matin et le soir
arec leurs voitures, et apportant leurs chaises pour
prendre leurs places a l'iglise. L'6glise! appellons-la
de ce nom pour Le moment, mais je crois qu'elle est
devenue ce qu'elle 6tait auparavant, c'est-a-dire ure
vulgaire cave mise a la disposition de Dom Vidal, Salsien de La Manouba. Le proprietaire est un brave monsieur de San Giuseppe lato. Sa famille nombreuse et
bien chritienne avait tres bien arrange ce local, moyennant des feuillages et de la draperie, en sorte qae le travail du Missionnaire fut diminui d'autant et le sejour
de Notre-Seigneur bien prepare. Pendant huitjours eut
lieu Ia mission que le bon Dieu voulut couronner de
succes, puisque de nombreux.retours et quelques-uns
de tres loin s'opererent. Dieu en soit b6ni, et j'aime
croire que notre bienheureux Pere, saint Vincent, devait
sourire du haut du ciel, content de voir un de ses
enfants s'appliquer, dans ce coin du monde cher a son
ceur, aux missions telles qu'il les voulait. Pour moi, je
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fus 6difit de la pi&et profonde et de la tenue irreprochable de tous ces braves gens et de leur generositi a
apporter ce qu'ils avaient pour rehausser l'6clat de la
maison de Dieu improvisee; elle en avait bien besoin!
Une des causes de ce succes est due A un fait bien
simple : les habitants de cette localit6 sont tres d6vots
saint Calogero, dont un grand tableau dominait I'autel,
je suis de Naro, oit saint Calogero, comme vous savez, est
honore, done... Tant il est vrai que le bon Dieu se sert
parfois de causes bien faibles pour operer de grandes
choses.
La seconde mission a Saida, oii demeurent de six a
sept cents habitants, tous Siciliens, fut plus fatigante,
il est vrai, mais aussi plus consolante, si c'est possible.
J'ai dit tout arranger moi-meme, avec l'aide dequelques
personnes de bonne volonte. On portait de jolies convertures, des draps de lit, des tableaux, des fleurs
artificielles, etc. Chacun tenait A honneur A transformer I'6table en une demeure digne du roi des rois.
Je dois avouer qu'on y reussit pas mal, grace A la
bonne volonte de tout le monde et surtout d'un fermier
tres riche, dont la dame 6lev6e au Sacr6-Coeur de
Lyon, si je ne metrompe, mit a ma disposition toutes les
palmes dont j'avais besoin. Avec elles, je couvris les
murs, et pour rompre la monotonie de la verdure, je
suspendis de loin eh loin des rangees de dattes. C'6tait
splendide. La nuit de Noel surtout fut ravissante;
jamais les jeunes du village n'avaient assist6 a la messe
de minuit; c'6tait d'ailleurs la premiere fois depuis
que Saida existe qu'il y avait I'office de nuit. II n'y
manquait pas m&me la musique. Un organetto, silencieux depuis la guerre, fut pr&te benivolement par les
proprietaires, et les morceaux jug6s moins indignes
de retentir dans une 6glise vinrent 6gayer la f&te. Au
Gloria in excelsis, le voile qui couvrait la creche tom-
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bait et le cri de Viva Gesi Bambino! 6tait pousse par

tous les assistants. A cette messe, le local, qui 6tait
assez grand pourtant, 6tait devenu trop petit, mais
comme il faisait froid, on s'y pressait un peu. MWme
nombreuse assistance a la deuxieme messe cel6br6e a
neuf heures et demie et a la troisieme a onze heures.
J'ktais un peu fatigue, mais une fatigue aimee, car
beaucoup avaient recu Notre-Seigneur dans leur coeur,
et quelques personnes, en assez grand nombre, apres
le lui avoir tenu ferm6 depuis longtemps. Dieu soit
b6ni,.et saint Vincent remerci6.
M. FATTOMEO..
La Semaine catholique de Tunisie (18 mars 1916) donne sur
les missions de nos confreres les details suivants :
MISSIONS DIOCESAINES

Au Khanguet-gare,il n'y a pas d'6glise; il n'y a meme

pas de maison assez spacieuse pour servir de lieu de
reunion. M. l'abbA Descuffi, missionnaire dioc6sain,
accepta de Jonner la mission dans une cave de 13 metres

de long sur 5 de large.
Cette mission commenca le 20 fevrier. Le r6sultat a
e6t

des plus consolants.

Il y a 1i quatre-vingts families catholiques en situation de contribuer a'1'6dification d'une 6glise paroissiale; ce qui est chose convenue. La bonne moiti6 est
revenue sincerement a la pratique religieuse; les autres
ont ete fortement 6branl6s. Toujours est-il que le suc-

ces du P. Descuffi s'est affirm6 chaque jour davantage. Le dernier jour de la mission, la cave-eglise fut
trop petite.
Tous ont senti le besoin d'entretenir le feu sacr6
allum6 dans les ames par le missionnaire. Et une collecte a fourni les ressources n&cessaires a la location,
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pour deux ans, d'une grande salle de 8 metres de long
sur 4 de large, dans laquelle M. le Cure du Khanguet
viendra chaque dimanche dire la sainte messe et pourvoir aux besoins religieux de ce centre.
Et, apres les ricoltes, on commencera la souscription pour la construction de la future eglise.
W'est le 19 fivrier que M. I'abb6 Pages se rendit au
Goubellat pour y donner, durant une semaine, les
exercices d'ane mission.
Le Goubellatest une paroisse exclusivement frangaise,
privee depuis le debut de la guerre de son cure. Un
pretre s'y rend une fois par mois pour donner aux
catholiques l'occasion d'assister a la sainte messe, de
s'approcher des sacrements et porter aux enfants un peu
d'instruction religieuse.
Les catholiques du Goubellat r6pondent toujours a
l'appel du pretre; et les jours de visite du pretre sur
semaine (car il n'est pas possible d'assurer ce service
le dimanche) sont de vrais jours de fete, oh on laisse
un peu ses travaux pour suivre les offices religieux.
Malgr6 l'absence d'un cure, les fidiles se reunissent
tous les dimanches en grand nombre dans leur pglise,
ou ils r6citent le chapelet, chantent des cantiques et
prient pour la France.
On devine combien cette population fut heureuse de
la visite d'un Missionnaire, de lui offrir une g6ndreuse
hospitalite et de suivre fidlement les exercices de la
mission.
Deux fois par jour, le Missionnaire reunissait les
fideles a l'6glise. A neuf heures, messe avec predication; vers trois heures, le salut du tres saint Sacrement
avec instruction. Les enfants avaient une r6union sp6ciale i midi.
A chaque exercice, 1'eglise se remplissait de fid~des,
qui, presque tous, venaient de tres loin et s'imposaient
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de grands sacrifices pour gagner la mission, car le
Goubellat est un centre de colonisation, o4 les habitants
sont presque tous 6loignhs de 5 a 12 kilometres du
village. Aussi 6tait-il beau de voir le soir, comme le
matin, quinze a vingt voitures autour de l'6glise:
Si les fideles furent heureux de la visite d'un Missionnaire, M. Pages fut satisfait de 1'empressement
de toute la population a remplir ses devoirs religieux;
tous les jours, on pouvait compter de nombreuses communions et plusieurs retours a Dieu. Des hommes qui,
depuis de longues annees, ne s'6taient pas approchis
des sacrements furent reconcilies avec Dieu et out donn6
a la paroisse la joie d'un 6difiant exemple.
Maintenant que tous les fideIes se sont renouveles

dans la pi6t6, nous esp&rons que Mgr l'Archeveque
pourra bient6t donner a la population si chritienne du
Goubellat un pretre a demeure, qui puisse lui assurer
r6gulierement le service religieux.
Le dimanche de la Sexag6sime, le 27 fevrier, se cl6turait cette mission qui avait donnu de si codsolants
r6sultats.
Le lendemain, le Missionnaire quittait le Goubellat
pour evangeliser Mornaghia.
Lundi, vers dix heures, I'infatigable ap6tre arrivait
dans cette paroisse et bien que I'ouverture de la mission ne fut annonc6e que pour le soir, A huit heures,
quelques personnes se trouvaient deja a l'6glise pour
assister a la messe du Missionnaire.
Deux exercices avaient ete annonc6s, le premier a

huit heures et demie du matin et le second a huit heures
du soir, sans compter celui de midi destine aux enfants
du catechisme.
A Mornaghia, comme en d'autres centres de colonisation, les fideles sont 6loign6s de 1'6glise, car les
fermes sont a plusieurs kilometres du village.
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Le temps n'a pas ete favorable a la mission, et au
lieu de six reunions du soir il n'y en a eu que quatre.
Ce fut plut6t une retraite qu'une mission.
N6anmoins, les exercices 6taient bien suivis. Beaucoup d'hommes manquent actuellement, la guerre les
ayant appeles sur le champ de bataille. Mais les jeunes
ont bien r6pondu a l'appel du Missionnaire.
Avec quel entrain ils chantaient les cantiques et avec
quel int&ret ils 6coutaient la parole de Dieu!
En sortant de la modeste 6glise, a neuf heures et
demie, on entendait dire : que c'est beau! et quel dommage que la mission doive si t6t finir.
Nombreuses aussi furent les communions durant ce

temps de la mission. Il est a croire que si le temps
(h6las! trop court), n'a pas permis de faire lever toute
la semence que le Missionnaire a jetee sur le champ
des ames, a Piques, on verra a Mornaghia une abondante moisson.

Mornaghia manque de prktre depuis le debut de la
guerre.'Son cur6, M. l'abbe Ousset, actuellement sur le
front comme brancardier et aum6nier auxiliaire, sera
heureux d'apprendre le bien qui s'est fait dans sa
paroisse. Esp6rons qu'il pourra bient6t nous revenir et
continuer l'oeuvre qu'il avait entreprise avant son
depart : la construction d'une nouvelle eglise.
On lit dans la Semaine catholiquede Tunisie du I" avril 1916:

Au Sacre-Ceur, de Tunis. VoilH une paroisse,
bonne, excellente m&me, compos6e surtout de pauvres
Maltais, mais comprenant, h6las! un certain nombre de
non-pratiquants, qui a 6te remuee a fond.
Pendant quinze jours, les cloches ne cessaient d'appeler h l'6glise les chritiens du quartier et de dire a
toute la ville qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire a Bab-el-Khadra.
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Pendant quinze jours, le matin i toutes les messes,
I'apres-midi et le soir, hommes, femmes, enfants, jeunes
gens, jeunes filles, se pressaient dans les murs trop
6troits de l'6glise, d6bordaient dans les cours des patronages et dans la rue jusqu'au cimetiere arabe.
Quel plaisir pour moi et quel interet a voir cette
foule attentive, a suivre avec elle les instructions
chaudes, entrainantes, i la fois doctrinales et pratiques
de M. Pages, d'6couter cette parole si claire, si franqaise, s'interrompant brusquement pour faire place a
quelque spirituelle remarque en italien! M. Fattomeo
a un autre genre d'apparence plus timide: ce qui n'emp&che pas de faire passer de bonnes v6rites, t6moin
son sermon contre le blaspheme oi on sentait la douleur d'entendre profaner les saints noms de Dieu et de
Marie. Que dire des conferences dialoguees du soir,
objections et r6ponses si difficiles a manier, et pourtant
mani6es de main de maitre?
Pas d'embarras, pas de phrases creuses, mais du fort
cat6chisme, des comparaisons prenantes, des exhortations convaincues, une intelligence et un coeur qui
parlent et donnent de leur trop-plein. La pr6dication
se changeait souvent en dialogue entre le Missionnaire
et ses auditeurs: a Promettez-vous d'etre fiddles a la
priere? a la confession? a la communion? - Oui, mon
Pere, nous le promettons? - Pour combien de temps?
- Toujours! Toute la vie! - Qui communiera demain?
- Moi, mon Pere, moi n, et les mains se levaient.

« Bien, mes enfants, nous vous confesserons ce soir. *
Je regardais la figure de M. le Cure, il etait tout bonnement radieux. Le bon pasteur avait tant travaill6 pour
sa paroisse. Dieu seul sait, en particulier, ce qu'il a
fait avec l'aide de son vicaire pour preparer cette mission.
Aussi les r6sultats immediats sont l1, tangibles; plus
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de quatre mille communions, nombreux retours, douze
i la piocessioa du dimanche, une
cents enfants
foule que je n'ai pu 6valuer a la cl6ture, dimanche
dernier. S&rieux espoirs de persiv6rance, car M. le
chanoine Miquet et M. Galia sont lU pour entretenir
le feu sacr6 et continuer la mission.
A Matea. - Le P. Descuffi, missionnaire dioc6sain,
a precht tout dernierement une retraite a la population italienne de cette paroisse. Le zble infatigable et
l'ardente charit6 du missionnaire ont produit des merveilles. Nombreux sont les retours a la grace et a la
pratique religieuse, et les ames v6ritablement chr6tiennes ont eu l'occasion de retremper leur foi et
leurs bonnes dispositions.
Les excellents effets de cette retraite seront durables; et M. 'abb6 S6bastien, cure de Mateur, aujourd'hui compIltement remis est tout heureux des espArances que lui donne le mouvement de foi qui vient de
se produire a Mateur sous l'action du missionnaire.

MADAGASCAR
Lette de M. CASTAN, ?ritre de la Mission
t la saxm BOULLET, Fille de la Ckariti.
TuMar, leIc

dicembre

gi5S.

MA CHERE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamaist
J'ai eu la consolation d'envoyer l'autre jour un
jeune homme de vingt-cinq a vingt-six ans par train
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express (je l'esp:re) en paradis. Un disciple du bon
larron qui, je le souhaite, a &t bien accueilli par son

patron.
Voici ce dont ii s'agit. Ledit jeune homme pour
s'approprier une somme rondelette de 5oo francs
transporte par un autre Malgache, son compagnon
propos d'assassiner le porteur du
de route, jugeai
tresor et de se cacher; la police informee, eut. tt fait
de saisir le malheureux et d'instruire sa cause au
crimineL
La sentence rendue unanimement, et le recours en
grxce rejet6 par Ie chef d'Etat frangais, on signifa
aa condamn6 qu'il allait payer sa dette a l'humanit&.
Je suivais I'affaire de ce pauvre paien que le diable
attendait dans 1'aatre monde, et je m'empressais
de saivre le parquet; des que la justice humaine ent
averti le coupable, je demandai aux autoritis de me
permettre d'essayer le sauvetage de cette ame noircie
par le crime. On parut sceptique : nanmoins on me
laissa approcher de celui qui n'avait plus que quelques instants a vivre, car dej. le piquet d'ex6cution
itait devant la prison et on allait partir an champ de
moat. Imimdiatement, en bon malgache, je demandai
au patient si, apres avoir souffert ici bas et avoir commis le crime, il voulait bien expier son forfait, et etre
heureux pour 16ternite dans 1'autre vie : Je venux
bien, certes, me r6pondit-il, qne faut-il faire?
- Mon ami il faut croire en Dieu, I'aimer, esprer

ean lhi!
- Mais qui est ca, Dieu? pourquoi l'aimer? pourquoi esp&rer.? ,
Rapidement j'expliquai nos dogmes merreilleux et
cette pauvre ame s'ouvrait A l'espoir, cette face morne

s'6clairait; son d6sir de voir Dieu augmentait; il vouJut devear 1'enfant de Dieu, de 1'1glise, et je r6ge-
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nerai par le saint bapteme cette ame que la grace
venait de toucher.
Une foil baptis6, le condamn6 parut heureux de
pouvoir expier publiquement son forfait; il marcha
d'un pas allfgre au poteau situ ai 1 2oo metres de la
prison. Entre les deux rangees de soldats, baionnette
au canon, *Uivis d'une foule compacte mais respectueuse,
nous (le prisonnier et l'aum6nier) allions en priant,
recitant Ig chapelet, ou bien l'un exhortant, encourageant. Pl'utre ecoutant avec attention et soumission.
Arriv6s i la place d'ex4cution, je renouvelai mes
encouragements, qui furent acceptes de la facon la
plus ~4diante. J'embrassai le prisonnier et lui offris
la croin qu'il baisa avec ferveur; il se laissa lier au
poteau dans le plus grand calme. 11 refusa le bandeau
qu'on lui presentait pour couvrir les yeux, declarant
qu'il a'avait pas peur de la mort puisque pour lui la
vie allkit suivre avec le bonheur, et il fixa le peloton
des 4ouze fusils braques sur lui a 4 metres de sa poitrinq,
Encore une exhortation, une derniire b6endiction
et It commandement (( feu , retentissait, qui supprimait I'existence fragile de celui qui avait tu6 et dont
l'e4piation acceptee apres la regeneration envoyait
l'nm0 aupres de Celui qu'il venait de connaitre et
Sd'aimer.
Les gens qui assistaient a ces diverses scenes 6taient
touches de l'energie, du calme de ce pauvre ex6cut6
et b6nissaient la religion qui donne tant de courage
devant pareille mort. *
Nos Malgaches, en general, sont vaillants a leur
heurq derniere et nous n'avons pas de peine a -les
exhorter et a leur faire accepter avec resignation
cette triste visiteuse.
J.

CASTAN.
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FRERE PIERRE RENAUDIN
Nous avons refu de Mgr Crouzet la notice suivante sur le
frere Renaudin.

Un cablogramme, portant la date du 31 janvier et
venu de Madagascar, m'annonce que le frere Pierre

Renaudin s'est Ateint doucement a Fort-Dauphin. Le
bon Dieu a done rappele a lui un homme dont la vie
entiere, depuis son entree en commt.naut6, a 6t6 consacr6e dans sa sphere modeste, a la prosp6rit6 de nos
missions dans les pays itrangers. Frere Pierre, nous

lui donnions toujours ce nom, 6tait un modeste et un
laborieux, un homme de devoir. I1 me semble avoir
droit a ce qu'on le dise; car il est un exemple. J'ai i
mon tour le devoir de le dire. Prbs de vingt-huit ans
je l'ai eu ý mes c6tes. Je sais done les services qu'il a
rendus.

Lorsque le 24 decembre 1888, je d6barquai a Massawah et que je demandai A M. Cabrouiller des ren-

seignements sur le personnel de la mission, dont je
ne connaissais que deux ou trois membres, ce v6n&r6
confrere me signala un groupe de freres coadjuteurs
dont le genre de vie 6tait 16gendaire. A l'6poque ou
Mgr Touvier construisait a Keren nos grands 6tablissements pour les ceuvres de Missionnaires et les oeuvres
de soeurs, il s'6tait d6sign6 lui-meme architecte et chef
charpentier. II envoya les freres coadjuteurs dans les
for&ts et 1a, plusieurs ann6es durant, ces bons freres
menaient la vie de bucheron. Choisissant les arbres
les meilleurs et les plus propres aux constructions, ils
les abattaient, les 6quarrissaient, les chargeaient sur
des chariots disposes a cet effet et train6s par des
boeufs et, a travers bois, rochers et torrents, les transportaient a K6ren.,
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Forts, robustes, g6enreux, ils rentraient le samedi
soir a la maison, passaient le dimanche en famille et
se remettaient en route le lundi emportant leur bonne
humeur et leur provende pour la semaine. Elle n'itait
ni riche ni varibe leur provende; mais ils avaient bon

oeil, des armes excellentes dont ils se servaient avec
adresse. L'un d'eux avait fait la campagne d'ltalie,
caporal et medaillk; an autre comptant sept ans de
service militaire avait le grade de sergent et conservait, conserve encore, car il est vivant, le petit pas
reglementaire du pousse-cailloux.
Les pintades, les antilopes, les sangliers eurent
souvent i sonffrir de leur voisinage tres incommode
pour leur tranquillit6, mais en retour les freres
eurent

a se preserver des visites trbs incommodes

aussi des hyines, des I6opards et des lions qu'attirait
1'odeur de la viande fraiche. Les travaux en plein air,
en pleine vie sauvage, ne nuisaient en rien au bon
esprit ni a l'attachement a la vocation.
Le frere Pierre faisait partie de cette equipe de
braves gens.
Le gros de 'ceuvre 6tait termin6 a mon arriv6e dans
le vicajiat apostolique d'Abyssinie. Le frtre Pierre
avait dit adieu aux grands arbres et aux vastes horizons. L'obbissance l'avait appel6C Massawah, le poste
le plus difficile, le plus ingrat, le plus meurtrier de
toates les rigions qui nous 6taient devolues.
Rien qu'en prononcant le nom de Massawab, on
sent venir a la figure une bouff6e de cette chaleur suffocante. qui, a cette 6poque oh nulle condition de
bien-8tte n'existait encore sur cette ile de la mer
Rouge, faisait tant de victimes.
LU, au milieu de ce brasier incandescent, frrre
Pierre remplissait l'office de cuisinier et aimait a dire
en plaisantant qu'il avait moins chaud aapres de ses
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fourneaux qu'au milieu de la cour, et, mon Dieu, je
crois qu'il avait raison.
La cuisine ne suffisait pas A son activit6. II remplissait les fonctions de commissionnaire, de sacristain, et reprenant sa scie et sa hiche de charpentier
ou ses outils de menuisier, il bousillait, selon son
expression favorite. Je tremblais de le voio si souvent,
couvert de sueur, rouge a croire que le sang allait
jaillir de ses pores, nu-tete, a peine abrit6 par un
mince toit; et alors, sans se presser, il allait se tremper
dans la mer dont les vagues d6ferlaient jusqu'au
perron de notre pr6au, en ressortait et se remettait au
travail. c (;a fait ben tout de m8me n, disait-il, en
s'6pongeant avec un grand mouchoir bleu. Et puis,
ajoutait-il, ( ca distrait ,.
Et il s'est distrait ainsi jusqu'au mois de f6vrier
1895, ann6e de notre d6part force.
I1 acceptait tous les 6v6nements avec une grande
philosophie et, quand on le pressait un peu, il se contentait de dire d'un air myst6rieux et d'une voix pos6e : (c C'est ben embetant tout de meme, mais le bon
Dieu s'arrangera ca. ,
Lorsqu'il vint en France, j'etais en route pour
1'Amerique du Sud et ce fut un de mes regrets de ne
pouvoir saluer, apres leur expulsion, les vieux Missionnaires si m6ritants de 1'Abyssinie.
Au mois de janvier 1896, notre depart pour l'ile de
Madagascar etait d6cid6. II ne restait qu'a fixer le

jour. Je m'itais preoccup6 du personnel qui devait
m'accompagner, malgr6 le conseil qui me fut donn6
d'aller seul.
Le nom du frere Pierre fut ua des premiers qui se

pr6senta a mon esprit avec les noms des frires Joseph
et Cazeau, ce dernier encore heureusement vivant,
tous les trois de l'6quipe d'Abyssinie dont j'ai deji
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parle. Ils accepterent avec cette simpliciti, cette
bonhomie qui caracterisent tous leurs actes, et, le
26 fevrier de la meme ann6e, je les retrouvai sur le
bateau des Messageries nous emportant vers notre
mission.
Un de mes amis personnels qui vint me saluer a
bord ayant cause avec eux, frappe par leur calme,
leur dit : c Mais alors, vous allez comme cela a Madagascar? - Et, sans doute, lui r6pondirent-ils, et
puis vous savez, ca ne sera pas pire que l'Abyssinie et
on se connait avec Monseigneur. »
Oui, ils avaient raison, je savais que je pouvais
compter sur eux, et je ne fus point trompe.
A Madagascar, oh il est mort apres vingt ans ininterrompus de sejour et de travail, le frere Pierre fut
ce qu'il avait 6t6 en Abyssinie, toujours lui-meme.
Rien n'etait encore en ordre, aucun de nous n'avait
eu le temps de s'installer et dbji son atelier de charpentier et de menuisier 6tait monte. II ouvrait les
caisses, en fabriquait des chaises, des tables, des armoires, et visitait les bois environnants, choisissant
de l'mil les arbres qu'il faudrait couper pour nos constructions projetees. Des que cela. lui fut possible, ii
partait tous les matins avec les ouvriers et ne rentrait
que le soir, apres une journ6e bien remplie.
Nqus lui devons toutes les maisons_ et toutes les
6glises du district de Fort-Dauphin. Elle en serait
longue, l'enum6ration. On lui disait quelquefois sous
forme de plaisanterie : a Frere Pierre, si on entassait
sur votre tombeau tout le bois que vous avez travaill 6 ,
on vous 6l6verait un monument aussi haut que la tour
Eiffel. - Oh! bien plus haut, repondait-il. »
Ce travail continuel ne lui suffisait pas' II avait repris ses fonctions de sacristain, de sonneur de cloches,
de gardien de l'6glise; et de tout cela et de bien d'au-
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tres choses, il s'acquittait avec une r6gularite edifiante. A Madagascar, il n'a pas v6cu en foret, mais
combien de jours et de mois il a pass6s dans les villages, avec ses ilives, pour 6lever des chapelles et des
abris pour les Missionnaires. Toujours content de
tout et souvent ayant k sa disposition une nourriture
suffisante, sans doute, mais des plus primitives.
Comme les bons vieux de l'ancien temps, il ne savait
lire que les memes livres, son paroissien et le petit
volume des Constitutions. Son travail termin6, il se rendait a l' glise ou se promenait en r6citant son chapelet. Je puis dire en toute verite qu'il a vraiment bien
m&rit6 de la Congregation et j'ai la douce confiance
que son exemple sera suivi et que Dieu mettra en
bonne place ce frere coadjuteur de la Congregation
de la Mission.
Mais, me dira-t-on peut-6tre, il n'avait done pas de
d6faut, ce cher homme dont vous parlez avec tant de
complaisance. Mais si, mais si. II avait des d6fauts,
les siens. Setlement, voile! on parle tant de nos defauts pendant notre vie qu'il est bien juste de dire
quelque chose de nos qualit6s quand nous avons disparu.

AMERIQUE
MEXIQUE

M. Goni 6crit de La Havane:

20 dicembre 1915. - Le typhus fait beaucoup de
victimes au Mexique. M. Amo en est mort h Oaxaca.
Nous tremblons pour la maison de Lourdes (missions) de Merida de Yucatan comme aussi pour la
maison de Oaxaca; cette derniere est celle qui a le
moins souffert de la revolution mexicaine parce que
cet ttat est presque ind6pendant; Carranza essaye de
s'en emparer.
II janvier 1916. - Le typhus, terrible 6pid6mie,
vient de faire une nouvelle victime dans nos rangs
dij~ diminu6s. Le 2 de ce mois est mort, a Tacubaya,
M. Malacara Trejo Jean, quarante-cinq ans d'age,
vingt-trois ans de vocation. Sa mort a t6 6difiante
comme sa vie. II 6tait appr6cie de tous par ses
bonnes qualites et vertus. Bien que malade, il a travaill6 jusqu'd 1'6puisement. La province du Mexique
perd beaucoup par la mort de ce pieux et 6difiant
Missionnaire.
20 janvier 1916. - Le Mexique ne va pas visiblement mieux; dans quelques t tats, cela va pire. Nous
avons travaille a recouvrer la maison de Puebla; elle
est en nos mains de nouveau. Par contre, voici un
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mois que nous avons quitt6 la propri6t6 du college
catholique de Merida de Yucatan; il ne nous reste
plus en cette ville que la maison des Missions
(Lourdes) avec sa belle 6glise, propri6te de la Congr6gation; nous la quitterons bient6t. Le gouverneur
Alvarado, jacobin furieux, vient de chasser de son
Etat douze pretres et il a dit qu'il les chasserait tous.
Parmi ces douze pretres expuls6s se trouve notre confrere M. Aguilar, Mexicain. Apres I'expulsion des
Espagnols viendra celle des Mexicains.
Je crains beaucoup que nos confreres de Chihuahua
ne viennent a se retirer de cette ville.
Des dix maisons que rious .vions dans la R6pablique mexicaine, lorsque commenCa la revolution actuelle, il y a plus de cinq ans, trois seulement sont
fermres totalement au moment oi je trace ces lignes,
a savoir : le s6minaire de M&rida, le college catholique de la meme cite et le s6minaire de Monterrey;
les autres sept maisons vivent toujours : a savoir,
celles de Mexico, Tacubaya, Puebla, Oaxaca, Lourdes
de Merida, Chihuahua et Chilapa. Inutile de dire
qu'elles vivent au milieu des mille difficult6s de la
guerre, la famine et la peste. Le typhus regne en diff6rents points, surtout a Oaxaca, Puebla, Mexico et
Tacubaya.
GONI.

VOYAGE
ASSISTANT

DANS

DE M.

VERDIER

DE LA CONGREGATION

L'AMERIQUE

DU SUD

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

Vous m'avez demand6, pour nos Annales, une petite
relation de ma visite a quelques-unes de nos provinces
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sud-americaines. Qu'il en soit fait selon vos d6sirs;
voici ma relation. Petite? Longue? C'est affaire d'appr6ciation. Long est tout ce qtri ennuie; ce qui plait est
toujours bref.
Puisse-t-elle ne pas etre trop longue!
Avant toute chose, je dois prevenir vos lecteurs et
vous meme, qu'ils ne trouveront dans ces pages le recit
d'aucune d6couverte sensationnelle, pas meme celle de
l'Am6rique, Christophe Colomb s'itant charg6 de ce
soin, voila d6ja longtemps et non sans succes. Pas
d'aventure extraordinaire, point d'horrifique tempete
ni de terrifiant naufrage; pas d'avalanche qui m'ait
englouti parmi les Cordilleres neigeuses; ni de chute au
fond des abimes c6toy6s; ni boa, ni tigre,.pas meme de
lion; tout au plus des crocodiles, d'assez loin et a l'air
tout pacifque, presque avenant. Rien d'6motionnant
enfin, rien pas meme de sous-marin. Sous le b6n6fice de
ce court : L'auteur au lecteur, entrons en matiere, ou

tout simplement dans le train de Bordeaux en attendant le transatlantique.
C'est le 22 avril 1915, au matin, un jeudi,que ce train
de Bordeaux emporte le Tres Honor6 Pere, M. Ven&ziani, assistant, M. Fayollat et votre serviteur vers la
capitale de i'antique Guyenne. Demain 23,le Phre, avec
ses deux compagnons, prendra le chemin de Dax,.du
Berceau et de 1'Espagne. Apres demain 24, je m'embarquerai sur la Flandrepour Buenos-Ayres. Au soir du 22,
Le Bouscat nous accueille avec sa bonne grice habituelle.
Selon le programme, le Tres Honore Pere s'embarque dans la matin6e du vendredi pour Dax. Bon
voyage! heureuse traversee! au revoir!...quand?... dans
quelques mois?... quand il plaira 5 Dieu! C'est plus
sur.
Formalites de tout genre; elles sont serieuses et 16-
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gerement ennuyeuses; c'est la guerre: reponse ais6e et
us6e. Papiers et passeports A faire viser, contr6ler,
timbrer, parapher A la prefecture, au commissariat, au
bureau de navigation; passage A arr6ter, cabine a retenir, - j'en aurai une pour moi seul (chose avantageuse), - s'informer de 1'heure du depart. C'est pour
demain midi et il faut etre A bord des onze heures;
nous y serons et meme avant.
Samedi 24 avril, anniversaire de la naissance de
saint Vincent de Paul. Bon augure pour commencer un
voyage de visites A ses oeuvres et A ses enfants d'Am6rique.
A midi, pendant que les passagers prennent des
forces pour affronter les fatigues du voyage, la Flandre
leve l'ancre et majestueusement descend la Garonne
puis la Gironde, puis entre, non sans quelques secousses,
dans I'Oc6an. On part, on est parti!
Le golfe de Gascogne, chacun sait Ca, a mauvaise reputation. C'est le sort des choses de la province qu'il
baigne,et ne l'ignore pas qui a habit6 les Landes de
Gascogne. Eh bien! justice veut (car il faut rendre
justice m&me A un golfe, fut-il gascon), justice veut que
je proclame au monde entier par vos Annales qu'il fut
meilleur que sa reputation. Bien est-il vrai, que, s'il
avait voulu... (et il nous le fit l6gerement sentir), mais,
comme la Garonne il ne voulut pas, de quoi les passagers de la Flandre lui furent et sont encore reconnaissants.
Jolibateau, la Flandre,i 5oo tonnes, coquet, propret,
bien d6coup6, peint A neuf, tres eugageant; bon marcheur, presque point rouleur, avec toutefois (qui est done
parfait ici-bas?) tendance A tanguer. Sur l'Ocean, aux
vagues larges et longues, cela ne manque pas d'un certain charme relatif; dans la M6diterran6e, lames courtes
et seches, ce serait plut6tdesagr6able. Autrefois affec-
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tee au service de I'Ambrique centrale, puis armie en
course au d6but de la guerre, actuellement pacifique et
d6sarm6e, la Flandre fait la ligne Bordeaux-BuenosAyres.
Pen de passagers, deux cents environ. Dame! le
temps n'est pas aux voyages d'agrement. Tris aimablcs
et courtois les officiers, serviables les employes, bonne
la cabine, confort moderne selon 1'expression consacr&e, cuisine soigaee ou parfaite, je ne sais trop quelle
est en cette matiere 'expression consacree. Pour pen
que la mer y mette de la bonne volont6 et elle y en
mettra, n'en doutez mie, le voyage sera bon.
En attendant, la Flandre fend les flots de sa prone
infatigable, si bien que, dans 1'avant-midi du 26 avril,
nous sommes dans les eaux du Tage. Lisbonne notre
premiere escale. Nous en avons encore quatre: Dakar,
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo.
Un jour de reliche. Avertis, MM. Caullet et Ballester viennent me prendre A' bord. Quelques coups de
rame et nous sommes A terre. Nos confrtres sont en
clergymen; car le port de la soutane est interdit en
Portugal; ainsi le veut la liberti. Tout de meme, nous
traversons la ville en voiture d6couverte sans que la vue
de ma soutane nous attire le moindre d6sagr6ment. A
Saint-Louis, je retrouve le bon et presque v6nerable
M. Souza, un ancien compagnon d'6tudes de SaintLazare, ce n'est pas d'hier. C'6tait au temps ou nous
6tions jeunes, tous deux. Pensez s'il y a longtemps. On
cause choses et personnes du vieux temps. Les choses
& Saint-Lazare, n'ont guere change, malgr6 l'electricit6; mais les personnes! !! mais oi sont les neiges d'antan!
Le lendemain matin, messe a l'H6pital franqais. II
est desservi par les Filles de la Charit6. Le meme
esprit de libert6 qui interdit le port public de la sou-
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raison de quoi, les Filles de la Charit6 doivent sortir en voiture ferm6e ou en costume s&culier, a leur
choix.
Une providentielle coincidence avait, ce jour-li
mime, r6uni dans la chapelle de l'h6pital les Dames de
la CharitA de Lisbonne.
C'6tait leur r6union g&narale, celle qui se tient apres
la fete de la Translation. Volontiers est accept6e 'invitation.de leur dire quelques mots d'idification et
d'encouragement. Les Dames de la Charit6 et les Enfants de Marie, les unes et les autres nombreuses et
d6vouees, continuent dans la capitale du Portugal les
oeuvres des Filles de la Charit6, expulsees ou dispersees depuis la loi de s6paration, y maintiennent et font
fleurir l'esprit de saint'Vincent.
Les heures passent et amenent celle du d6part.
Retour a la Flandre;et en route pour Dakar. Quatre
jours en pleine mer et facilite pour jouir a loisir et
avec ampleur de la po6sie... des bateaux. Bateau n'est
peut-etre pas deja tres po6tique. Passons. C'est tres
po6tique, en effet, qu'un voyage en mer.
Cela se dit, cela se lit, cela se chante, cela se'peint.
Le ciel et 1'eau; l'immensit6, l'infini; les reveries sur
le pont, les balancements du bateau; les couchers du
soleil et les levers de lune; le ciel etoil avec ses constellations vari6esselon les h6misphIres; les sifflements
du vent k travers les cordages, les mugissements des
vagues furieuses, les splendeurs d'un bel orage; le d6file des c6tes arides on boisies, voire meme des montagnes neigeuses, la rencontre de voiliers ou paquebots
qui se hAtent vers le port lointain, le vol des mouettes
qui longtemps font an vaisseau qui s'l1oigne bonne,
fidele, mais non desint6ressee compagnie; tout cela et
bien d'autres choses est fort po6tique.
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Aussi la litterature poitique de la mer, depuis les
harmonieuses reveries de Lamartine,
Que j'aime a flotter sur ton onde
A 'heure oh du haut du rocher
L'oranger, la vigne feconde
Jettent sur ta vague profonde
Une ombre propice au nocher.
Le Dieu qui dicora le monde
De ton el6ment gracieux
Afin qu'ici tout se r.ponde,
Fit les cieux pour briller sur l'onde
L'onde pour r6flichir les cieux.

jusqu'a l'Oceano Nox de Victor Hugo,
Oh sont-ils les marins sombres dans les nuits noires?
O flots que vous savez de lugubres histoires
Flots profonds, redoutes des mBres a genoux
Vous vous les racontez en montant les marees,
Et c'est ce qui vous fait ces voix disesp&rees
Que vous avez, le soir, quand vous venez vers nous.

sans oublier la prose po6tique de Chateaubriand, cette
litterature po6tique formerait, elle
i seule, des bibliotheques.
Mais ne vous semble-t-il pas que les plus belles
choses, meme poetiques, point ne faut en jouir a haute
dose et a jet continu!
Que les pontes me pardonnent.
Comme quoi, apres quatre jours d'intense poesie maritime, tout le monde fut content d'approcher de terre
et de stopper h Dakar.
Nous sommes dans la zone tropicale, la chaleur nous
le dirait a d6faut de la g6ographie et du point marqu6
tous les jours, a midi, par un officier sur le trace de
notre route. Un vent chaud, assez p6nible quand le
bateau est au repos, me rappelle le sirocco sicilien et
reporte mes pens6es vers Noto, vers San Giovanni, aux
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magnifiques terrasses, a la viletta fleurie, a la grotte

de Lourdes; Norunt iniziati! Pauvre et cher San Giovanni! On dit qu'il est destine aux prisonniers autrichiens.
Barbarushas Segetes miles...

Tout de meme ces barbari me diraient volontiers
qu'il leur serait plus doux de s'occuper de leurs lointaines moissons au lieu de se promener par les all6es
fleuries de la villa ou de rever sur les terrasses aux
larges horizons.
Ce que peqt apporter de souvenirs, de pens6es, de
regrets une bouff6e de sirocco s6negalais! Une bouff6e!
c'est une maniere de parler, bien on le comprend.
A Dakar, c'itait le Ir mai, descendent les fonctionnaires coloniaux embarqu6s a bord de la Flandre. On
fait du chaibon, on d6barque les colis, on attend le d6part. Et en attendant, on lit les journaux pour satisfaire la bien lIgitime faim des nouvelles; en temps de
guerre, pensez donc! Entre temps aussi on se distrait
aux plongeons des negres, beaux gars, bien bitis, tout
de noir habill6s et garantis bon teint. ls disparaissent
a la poursuite du sou jete par le passager, puis reviennent a flot, plus noirs que jamais, presentant au
bout de leurs dents blanches le son rattrape et gagn6.
Le temps passe tout de meme.
Minuit, la Flandre a fait son plein de charbon, en
marche vers Rio. Nous y serons, le 9 mai, sauf erreur.
Ce sera done huit jours pleins de poisie, agrement6e

de chaleur tropicale avec totale absence de nouvelles.
11 faut savoir, en effet, que jusqu'i Dakar nous avions,
quotidiennement affich6s au haut du grand escalier, les
communiques militaires frangais et autres,transmis par
la tour Eiffel. Au large du Sen6gal, ces transmissions
ne peuvent atteindre et le Br6sil, nous explique-t-on,
soucieux de neutralit6, ne permet l'envoi d'aucun ra-
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diogramme de caractire militaire. C'est un jedne telegraphique. Libre k un chacun d'y supplier par I'imagination et de gagner les victoires diplomatiques ou
strategiques dont il lira le recit aussi vivant que sincere, a peine aura-t-il mis le pied sur les quais de Rio.
Le dimanche 2 mai, A la demande d'un certain
nombre de passagers et passageres, la messe est c6librae dans un des salons, ornm, non sans gout, de nombreux drapeaux et oriflammes. La mer est bonne suffisamment, un peu 6mue tout de mzme.
Le soir, le lendemain, le surlendemain, r'motion
grandissant toujours, finit par devenir de l'agitation, si
bien que le 6, nous avons une mer sincerement manvaise. Le bateau d6ji port6 an tangage y ajoute un fort
incommode roulis; les vagues viennent indiscretement
balayer le pont. Malades et places vides A la salle a
manger! Ce sont 1i petites misires de Ia vie A bord;
minuscule rachat de la grande poesie. Pen de monde
le soir, vers les dix-huit heures, pour assister au bean
coucher du soleil et, voire meme, apersevoir le rayon
vert!
Mais oui, lerayon vert! J'ignorais son existence avant
de quitter le vieuxmonde: tandis que, maintenant, j'en
sais l'existence... logique en attendant qu'un nouveau
voyage aux rives amtricaines m'en rivele 1'existence...
reelle. C'est d'abord un rayon et puis il est vert! on
ne l'apercoit qu'au moment precis ot le soleil acheve
sa piong&e sous l'horizon. Mais pour ce faire, il faut
de bons yeux et bien ouverts; point ne faut etre distrait; puis la possession d'une imagination active ne
nuit pas au succ s! Je n'ai point apercu, h6las! le rayon
vert; mais je sais qu'il existe... Quelque part. Quiconque a beaucoup vu...
Avec ou sans mauvais temps, avec ou sans rayon
vert, les jours s'ecoulent toutde meme. Dans lajourn6e
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<du 8 mai, nous apercevons plusieurs bateaux, signe
6vident que nous approchons du Brbsil.
MWme, qu'un de ces bateaux m6rite une mention
sp6ciale. Oyez plut6t. Au lieu de pouxsuivre sa course,
voila que, sournoisemient, il vous prend des allures
mysterieuses, meme suspectes, au dire des gens bien
inform6s (nous en avons a bord et oh n'en est-il pas?),
cherchant a se rapprocher de nous par un mouvement

tournant et finalement, piquant droit vers la Flandre,
comme s'il voulait la couper en deux. Nul doute possible. C'est un croiseur allemand!
A la v6rit6, un communiqu6 recu avant Dakar, annoncait I'internement, aux Ptats-Unis, du dernier qui
tint encore l'oc6an Atlantique. Mais quoi! ne sait-on
pas ce que vaut un commmuniqu6, meme officiel ! Vat-on nous couler? Serons-nous transbord6s sur le croiseur et d6barqu6s, Dieu sait, sur quel rivage inhospitalier? Cruelle 6nigme; et dire que les officiers et les
gens de l'6quipage n'ont pas l'air de se douter du
danger. Ils vont, viennent, regardent a peine en curieux
le navire e&range... et 6tranger. C'est que voilA, eux,
ils sont habitu6s a 6tre coul6s; puis,. c'est leur m6tier,
n'est-il pas vrai?
Alors, on s'explique leur indifference; tandis que
les passagers, eux, ne sont pas habitues; et ce n'est
pas leur metier.
Mais le croiseur allemand, ou soupconn 6 tel, arrete
sa ru6e contre nous; quelques instants "dequasi-immobilit6, puis demi-tour; et il vogue vers la haute et
profonde mer. L'alerte est pass6e. Ce bateau, aux
allures 6quivoques, c'est le Parana, vapeur franqais
commercial qui nous a t616graphi6 les nouvelles. On
les affche,.on les lit, on les commmente et beaucoup
assurent qu'ils n'ont jamais cru a la pr6sence d'un
croiseur ennemi.
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Les c6tes du Brjsil se laissent apercevoir, d'abord
confusement, puis, pen a peu, elles se font distinctes.
Le 9 mai, au mgain, on nous annonce que dans
l'apres-midi, nous sprons a Rio. Delicate attention du
maitre d'h6tel : ln dejeuner est avanc6 de midi a
onze heures. Nous pourrons ainsi jouir du spectacle
grandiose qu'offre la baie de Rio. Messe au salon,
tout pavois6 et d6cor6 comme dimanche dernier.
Apres dejeuner, tout le monde sur le pont! Tout le
monde admire ct ii y a de quoi. Un aimable docteur
br6silien, professeur a la Facult6 de m6decine de Rio,
me nomme au passage les iles, les caps, les phares,
les pics que nous voyons on longeons.
Nous entrons dans la baie lentement et majestueusement. Ce que j'en vois, un peu confus6ment (trop
de choses a lIa fois), me confirme la realit6 des merveilles qu'on c; dit ou decrit.
A quatorze heures, on accoste a quai; le depart aura
lieu demain lundi, a quinze heures. C'est done un
grand jour de reliche, et le temps suffisant pour jouir
de la famille avec les confreres. M. Pasquier, visiteur de la province bresilienne, et M. Renault, sup6rieur de la maison principale, me souhaitent la bienvenue plus que fraternelle. Un tour d'automobile par
1'Avenida central et les all6es qui contournent la baie,
nous voili rua General-Severiano, 62.
Les confreres y sont reunis; parmi eux, Mgr 'GonSalves, archeveque d6missionnaire de Porto-Alkgre,
dans le Rio Grande do Sul, actuellement simple aumbnier d'une maison de nos sceurs.
Les heures sont compt6es, il faut les employer intensivement. Visite a la maison centrale des soeurs, quartier de Laranjeiras. La visitatrice 6tant.absente, en
tourn6e de vigites, sceur assistante fait gracieusement
les honneurs de la maison : nouvellei de Paris, de la
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Communaut6, des Supirieurs, nouvelles demandees
et revues avec une filiale avidit6. Le mot de ( communaut6 , resonne aussi doucement et fortement sur les
bords du Rio de Janeiro que sur les rives de la Seine.
Visite rapide; on ne peut tout voir. D'ailleurs, je reviendrai demain c6lbrer la sainte messe et plus tard pour
faire la visite; un plus tard que je place vers aofit et
qui ne sera qu'en octobre. Qui compte sans I'h6te,
surtout en Amnirique, compte deux fois et ne se repent
guere d'ailleurs d'avoir recompte.
Messe a la maison centrale, visite au college de
'Immaculbe-Conception &Botafogo, d6jeuner avec les
confreres des deux maisons de Rio auxquels, fort aimablement, s'est joint !e Superieur de P6tropolis, apparition a la Santa Casa da Misericordia remplissent la
matinee et quelques heures de l'apres-midi. De la, a
la Flandre.Au revoir et bon voyage!
De nouveau, nous avons tout le loisir d'admirer la
baie de Rio et nous admirons.
Mardi i mai : Santos, port tres important et le
commercial de la province de Saint-Paul.
d6bouchb
Nous embarquons une quantite prodigieuse de bananes
parmi tant d'autres choses. Nous embarquons aussi,
genre personnes, la mission Baudin, envoy6e dans un
but commercial en Am6rique par le gouvernement
franqais. M. Baudin, s6nateur, ancien ministre de la
Marine, avait deji fait un sejour assez prolong6 & Rio.
II y avait visite, en dehors du monde des affaires,
plusieurs 6tablissements religizux dont trois maisons
de nos sceurs, se montrant partout aimable, se declarant enchant6 de ce qu'il voyait. Apres une station &
Santos, il repartait pour Montevideo avec l'intention
d'aller ensuite en Argentine et de passer au Chili si les
communications le permettaient.
Avant d'arriver &.Montevideo, il nous faut affronter
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le golfe de Santa Catarina. Lui non plus n'a pas bonne
presse. Serait-ce donc le propce des golfes d'avoir
mauvaise reputation. Le golfe de Gascogne! Hum!
Le golfe du Lion, quoiqae marseillais ou a peu pres,
n'est pas mieux cote; sealement voilt! le golfe de
Gascogne ne voulut pas... tandis que le golfe de Santa
Catarina voulut - et de volonti obstinie, prolongie,
efficace, - nous secouer et il nous secoua! Roulis,
pas mal du tout; tangage, en abondance; malades c'est des autres que je parle - ne manquent pas.
Point ne faut songer B.c•lbrer la messe au salon le

jour de l'Ascension, 13 mai. Les mouvements du bateau
donneraient iceux du c6elbrant quelque chose d'assez
peu liturgique et les assistants feraient defaut.
Tout passe ici-bas, meme les golfes; meme le mal
de mer, et, quand ils sont pass6s, on n'y pense plus
qu'en fonction des dramatiques et pitoyables ricits
qu'on en fera plus tard a ces s6dentaires qui' ne se
sentent pas, cuirassant leur poitrine, le robur et as
triplex du peu intr6pide-Horace et, comme lui, pr6ferent
prosaiquement le plancher des vaches a celui des transatlantiques. Et ils s'en font gloire, les malheureux!
Arrivee a Montevideo, le 14 mai, de tres bon matin.
On ne peut descendre qu'a huit heures et demie bien
sonnmes. La douane, la sant6, la police se font attendre. I1 n'y a point d'effet sans cause, disait, au bon
vieux temps, la philosophie. On nous explique que,
hier, c'etait grande fete t Montevideo avec grand
banquet prolong6, comme de juste, bien avant dans la
nuit ou mieux dans la prime matinee. Et alors! on
comprend que ces autorit6s ne puissent se lever de
trop bonne heure. Et voila pourquoi... nous attendons.
Sur le quai, se trouvent M. Bettembourg, visiteur de
1'Argentine, et M. Bouvier, superieur de Montevideo.
1Nous echangeons par-dessus le bastingage saluts,
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nouvelles, impatience de nous voir et de causer d'un

peu plus pres. A huit heures et demie, libert6 de
quitter le bord. A tout seigneur, tout honneur: la
mission Baudin descend la premiere, elle est attendue,
haranguee, complimentee, applaudie par une commission franco-uruguayenne.
Avec MM. Bettembourg et Bouvier, nous allons
jusqu'a la maison des soeurs de la calle Reconquista.
La maison des confreres, a la Union, est trop 6loign6e
du port et du centre de la ville'; il ne faut pas songer
a y aller, car trois heures suffiront pour d6charger et
charger les marchandises a destination ou en partance
de Montevideo. A onze heures, nous repartons; M. Bettembourg m'accompagne. Comme nous marchons bien,

nous arriverons le soir meme h Buenos-Ayres.
En effet, vers les dix-neuf heures, nous sommes a
quai. La visite de la douane n'est point compliquee,
ni longue. MM. Gimalac et Dupeux nous attendent et,
peu apres, nous sommes a la calle Cockabamba, au
terme de la premiere partie de mon voyage.
C'6tait le vendredi 14 mai; nous avions quitt6 Bordeaux le 24 avril.

Sur la foi d'une agence (croyez aux agences comme
aux communiqu6s, diraient les gens bien inform6s), je
me figurais que la traversee de la Cordillere etait
possible sinon facile, non seulement en mai, mais
encore en juin; que du reste, meme en hiver, celui de
l'hemisphere austral, la Compagnie du chemin de fer
transandin etait outill6e pour d6blayer rapidement la
voie et permettre le passage sinon sans retard, du
moins sans trop longs retards. Xussi avais-je arr&t6
d'aller d'abord au Chili et d'en revenir avant que la
travers6e par la Cordillere ne fdt devenue par trop
perilleuse ou meme impossible. Des le lendemain, je
me mets en quete des jour et heure de depart pour
35
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Santiago. D'abord, ii n'y a plus qu'un seai train par
semane, le dimanche matin, consequence lointaine
autant qu'ennuyeuse de la guerre europeenneEnsuite, il faut retenir sa place piusietrs jours
d'avance pour cet unique train hebdomadaire. Conclasion : primo, je commence a apprendre a compter avec
'h6te, c'est-H-dire refaire mes calculs; secundo, je
partirai dimanche 23 mai qui se trouve tre le bean
jour de la Pentec6te.
En attendant, je fais quelques visites. Visite a la
maison centrale des seurs. J'y trouve reunies avec la
visitatrice soeur Boutleux, ses devonees officiires, le
personnel de la maison, et les seurs servantes de
Buenos-Ayres. Meme desir qu'a Rio d'avoir des nonvelles de la Communautf, des vineres superieurs, du
seminaire et s'il est nombreax, des oeuvres et si elles
sont prospfres. Vraunent la Communaut6 est toujours
et partout la Communaute.
Les jours suivants, visite et c61ebration de la sainte
messe dans les diverses maisons de la ville. Je puis me
rendre compte, quoique assez rapidement, combien les
ceuvres sont vivantes et prosperes. Mais aussi ii me
faut, a chaque maison, entendre comme un obligatoire
refrain, la plainte sur la penurie des sujets. Les ceuvres
d6ji fondees se developpent, des ceuvres nouvelles se
prisentent, nombreuses, int6ressantes, plus qu'utiles,
necessaires, et les bras manqnent! a Dites au Pfre, a la
Meire de nous envoyer du renfort! -Je n'y manquerai
pas.

a Et je n'y ai pas manque; mais... combien de

fois, au cours de mes visites en Amirique, auront etd
6changies ces deux phrases? Dieu le sait!
Le fait est que si Ia Communaut6 pouvait disposer
de sujets, ffit-ce par centaines, pour les Am&iques,
iis seraient vite employes. Et nous antres donc? Cher
nous, mime disette de sujets, echange de m&mes
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phrases, d'autant que, dans nos oeuvres d'Amerique, la
mobilisation a fait des vides nombreux. Si le Tres Honor6 Pere avait en sa disposition quelques douzaines

de confreres et qu'il les envoyat au Br6sil, Argentine,
Chili, etc., nos ceuvres fleuriraient, croitraient en
nombre et en activitY. Mais quoi, Dieu n'impose pas a

la famille de saint Vincent de faire tout le bien qui
s'offre, de subvenir a toutes les n6cessites qui se prdsentent, mais de se devouer aux ceuvres que pratiquement, et toute consideration faite, elle peut accepter
et mener a bonne fin.
Messis multa; operarii pauci. Pauci umero puissentils 6tre multi opere. <<Trois font plus que dix quand

Notre-Seigneur y met la main. ,
Une visite quoique rapide aux dix-neuf maisons de
soeurs que compte Buenos-Ayres; d'autres visites obligatoires, comme celle a Mgr l'Archeveque; un.pMlerinage a Notre-Dame-de-Lujan, le grand sanctuaire national de l'Argentine, remplissent aishment ma semaine
d'attente avant le depart pour le Chili.
A Lujan, le supkrieur, M. Davani, de I'avis de M. le
Visiteur, me permet, fort aimablement, de lui prendre
M. Scarella et d'en faire mon socius de voyage. Outre
l'agr6able compagnie d'un ancien condisciple de SaintLazare, cette combinaison aura pour moi d'autres avantages. Mes progres dans la langue de Cervantes sont
encore rudimentaires et fort pen suis-je au courant des
systemes mon6taires sud-amiricains; c'est bien permis
a un nouveau debarqu6.
Le 22 mai, fete de notre Trbs Honor6 Pere, jour de
saint £mile, messe a la maison centrale des Filles de
la Charit6 en union avec les messes, vceux, prieres,
souhaits qui, aux Maisons-Meres et aux autres maisons
des deux communaut6s, sont offerts ou formul6s pour
le successeur de saint Vincent.

-

548 -

Apres-midi du meme jour, conference aux sceurs de
la ville, au lieu et place de M. le directeur de la province qui me fait cet honneur. Enfin, le jour de la
Pentecote, nos devotions accomplies, des huit heures
du matin, avec M. Scarella, nous occupons, dans le
Dormitorio, nos places retenues pour le Chili.
Jusqu'a la nuit, et durant toute la nuit, nous traversons a toute vapeur les interminables plaines de I'Argentine, et l'on se rend compte des richesses agricoles
reservies a l'immense r6publique lorsqu'elle sera peup]ie et mise en valeur.
Le soir, le garcon du Dormitorio vient transformer
nos sieges en lits suffisamment commodes, deux par
compartiments, I'un au-dessus de I'autre, comme dans
les cabines de bateau. On se couche et on dort, non
sans avoir fait, an prialable, ses prieres, selon l'usage
de tout bon Lazariste.
D'une maniere insensible, le terrain s'est ilev6; car,
a Mendoza, oh nous nous riveillons le lendemain matin
vers les six heures, nous sommes a 6oo ou 700 metres
d'altitude. Changement de train. Nous quittous la ligne
a voie large et tres large pour prendre un train a voie
itroite d'abord, puis ensuite a cremaillkre. C'est que
nous sommes au pied de la Grande-Cordillre, et pour
l'escalader il a fallu construire un chemin de fer special aux sinuosites plus que nombreuses, assez souple
pour s'insinuer dans tous les dfidlis, assez liger pour
ktre remorqui par une locomotive de petite taille, assez
hardi pour se permettre des rampes interdites a un train
ordinaire, assez 6troit pour s'accrocher ais6ment aux
flancs des montagnes entambes par le pic on la mine.
Pas de tunnel, sauf celui de la Cumbre au sommet du
col qui unit on bien s6pare le Chili de l'Argentine.
Fort pratiquement, un wagon-restaurant, petit, mais
suffsant, est attache a notre nouveau train de mon-
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tagnes. A six heures et demie, on part et on s'l6lve
par pentes, d'abord douces, a travers les vignobles de
Mendoza, renommbe par ses vins. Au loin, mais dans
un lointain qui, a chaque instant, se rapproche, on
aperqoit la neige, couvrant les sommets et les pentes.
Nous montons et bient6t passons entre deux murs tout
blancs de neige.
Peu apres, la neige est sur la voie, mais deblayee
par des equipes de travailleurs qui, a la veille d'un
d6part, la nettoient, rejetant A droite et a gauche la
neige tomb6e. Quand elle est plus abondante, le d6blaiement est fait par des sortes de locomotives ad hoc qui
la repoussent et l'entassent sur les c6t6s, laissant les
rails libres. Puis, enfin, quand elle est trop abondante,
la voie est ferm6e et on attend qu'une serie de beaux
jours et de soleil en aient fondu assez pour permettre
aux machines et aux pelles d'enlever le reste. Alors le
passage de la Cordillere est ferm6; cette fermeture
peut durer des mois, c'est-A-dire tout I'hiver, de la mimai a septembre ou octobre.
Providentiellement, nous pouvons passer sans encombre, sinon sans retard; mais notre train fut le dernier de la saison. Des le soirdu 24 mai, et pendant que
nous d6valions les pentes chiliennes, la neige tombait
abondante sur les sommets que nous venions de laisser
et obstruait, pour des mois, la voie ferrie. A telle enseigne qu'a mon retour en Argentine, en aout, je dus
passer par le detroit de Magellan, dix a douze jours de
bateau au lieu de quarante heures de chemin de fer.
C'est une l6gere diff6rence. Le train qui nous porte
aux sommets de la CordillIre a beau &tre destin6 k circuler, des longues heures durant, a travers la neige; il
a beau s'l6ever a de respectables hauteurs oii le froid
est glacial, notre train n'est pas chauff6; l'Am6rique
du Sud 6tant, par d6finition, un pays chaud, on a le
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droit d'y geler de froid. Je commence h user de ce
droit largement pendant l'ascension et la descente de
la Cordillere; j'en userai non moins largement durant
mon sijour au Chili.
En attendant, et pour suppleer aux bouillottes absentes, avec M. Scarella nous battons la semelle sur le
trottoir des stations. Mais ce mode de chauffage... peu
central, iconomique toutefois, nous est bient6t interdit; la neige couvre les quais des stations plus 6lev&es
et le vent qui la ramasse nous la fouette an visage, pas
chaude du tout. :
Restons calfeutr6s dans le compartiment, et pour
nous rechauffer, contemplons les inimaginables amoncellements de montagnes a perte de vue, en hauteur
comme en etendue, les pics aux formes fantastiques
et aux denominations diverses : voyez les trois penitents, p6nitents blancs sans nul doute; les infinies blancheurs et silences des neiges 6ternelles; spectacle toujours semblable et toujours nouveau, toujoursattrayant.
Deux choses dont on ne se lasse jamais : la vue de la
mer et la vue des montagnes.
Soufflant, haletant, grincant sur sa crimaillere, le
coche, c'est le train que je veux dire, arrive enfin au
haut, c'est-4-dire

a Las Cuevas, 3 200 metres d'altitude.

C'est le point culminant de la voie ferree. LA, elle va
s'enfoncer dans un tunnel de 3 kilometres, le plus long
du monde, parait-i!, a pareille hauteur, qui debouche
en terre chilienne. Jusqu'a ces dernieres annees, Las
Cuevas 6tait la derni-re station, le terminus de la partie argentine. La, s'organisaient les caravanes de voituxes 16&gres, de mulets ou pietons qui, grimpant jusqu'. la Cumbre, le sommet du col

4 200 metres,

saluaient au point limite des deux Republiques Argentine et Chilienne la grandiose statue du Christ Rdempteur.
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Le passage de la Cumbre ne manquait certainement
pas de charme ni de poesie, ni surtout d'ampleur de
coup d'ceil,quand il avait lieu 1'et6 par un beau temps.
Aux approches de la mauvaise saison, ou par un
simple mauvais temps, ce devait 6tre tout different. On
raconte des histoires point gaies dr tout de caravanes
ou groupes de voyageurs saisis par les tourmentes de
neige brusquement d6chainees, condamn6s a passer
des jours et des semaines sans pobsie aucune, dans de
pauvres baraques en bois avec, pour toits, des lames
de t6le ondul6e, baraques dinomm6es h6tels, et m&me
grands h6tels, et qui, d'un grand h6tel, n'avaient que
l'invraisemblable 6l1vation des prix. C'est tout juste
si on n'y mourait pas de faim ou de froid. Histoire
du pass6! C'est vieux et peut-tre ce n'est pas toujours vrai!
Le tunnel est franchi. Maintenant nous descendons
le versant chilien. Le brouillard d'abord toujours plus
dense; bient6t la pluie nous enlevant la vue des
montagnes et des neiges. Brouillard et pluie sur les
pentes signifient chutes de neiges sur la Cumbre; si ce
mauvais temps persiste, le Transandin sera, sous peu,
bloqu6 et mis dans l'imp6ssibilit6 de circuler. Effectivement, le train (la combinacion, comme on dit a Santiago) qui esssaya le lendemain, 25 mai, de franchir la
Cordiliere, dut rebrousser et attendre les jours meilleurs oiu la voie serait praticable. 11 attendit des mois.
A dix-neuf heures, avec un bon retard, le train
arrive a Los Andes. Une d6p&che re'ue a BuenosAyres, avant notre depart, nous avait avertis que
M. Fargues, visiteur du Chili, nous y attendait. Nous
le trouvons sur le quai de la gare et nous lui confions
la direction de nos personnes et du voyage. II a decid6
qu'au lieu de poursuivre jusqu'i Santiago, nous passexions la nuit k Los Andes. Ainsi d6cide, ainsi execute.
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Par une pluie battante, une voiture, qui nous garantit

& pen pres, nous amine au sanatorium qui nous donnera 1'hospitalit6. II est dirigt par les Filles de la
Chariti. Ce sanatorium est destine aux tuberculeux,
hommes et femmes. Tout recent, bien construit, fort
commode, il est tres engageant aux malades.
S'ils ne sont point trop avancis dans la douloureuse
maladie, les soins, l'air, le r6gime approprie les gu&rissent... d6finitivement, m'assure-t-on. Le lendemain,
la messe celebrie, visite rapide de la maison. Bonjour
aux soeurs, bonjour de reconnaissance et d'au revoir.
Au revoir, ainsi pensais-je. L'au revoir avec une nouvelle assurance de ma gratitude, je le confie a ces
pages, si elles ont la bonne fortune de tomber sous
les yeux des sceurs de Los Andes.
A huit heures et demie, depart pour Santiago:
trois heures de chemin de fer, et trois heures de pluie.
A onze heures et demie, nous arrivons a la maison sur
1'Alameda de las Delicias.
Las Delicias, gracieux appellatif, pritentieux en
apparence, bien merite dans le fond. C'est une belle
et grandiose avenue que I'Alameda! Avec sa largeur
de Ioo metres, sa longueur point inf6rieure a 4 kilom&tres, ses ormes s6culaires, ses monuments recemment edifids aux h6ros de l'ind6pendance avec, au fond,
le decor de la Cordillere, toute blanche et si proche!
de la main on la touche! l'Alameda a bon air, grand
air. Les Chiliens de la capitale en sont fiers. Toutefois,
vue a travers la buee maussade des vitres, l'Alameda,
a premiere impression, ne me parut point ddlicieuse.
Plus tard et souvent il me fut donn6 d'en reconnaitre
et appr6cier le merite.
A la maison provinciale, les confreres sont en retraite; A la maison centrale, la visitatrice est absente.
M. Fargues propose d'aller d'abord & Valparaiso,
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apres quoi se fera la visite officielle des deux maisons
provinciales, Soeurs et Missionnaires. Accept6 : Nous
partirons apres-demain jeudi 27 mai.
Dans I'apres-midi, visite d'arrivie a'la maison centrale, rue Dix-Huit. Les soeurs servantes des dix
maisons de Santiago s'y trouvent riunies avec quelques compagnes et tout le personnel de la- maison
pour saluer l'envoye du Tres Honor6 Pere et l'assurer
des sentiments filiaux qui animent sup6rieures et compagnes a l'egard du successeur de saint Vincent, Superieur de la Compagnie, l'egard de la Tres Honoree
Mere qui partage sa sollicitude.
Ces assurances ne sont pas vaines formules protocolaires, st6reotypees; phrases d'un convenu banal et
d6mod6; non, plut6t expression de la v6rit6 vraie,
fortement sentie, spontandment manifest6e. Une fois
de plus (et ce n'est pas la derniere) il m'est donn6 de
constater l'attachement des soeurs, les plus 6loign6es
comme les plus proches, a la Maison-Mere, centre,
coeur, ame de leur Communaut6; la respectueuse et
inconditionnee obeissance aux ven6res Sup6rieurs
inconnus pourtant du plus grand nombre; leur ardent
d6sir d'en avoir des nouvelles afin de partager leurs
joies et leurs epreuves; I'interet cordial, empress6, a
tout ce qui est de la vie, ceuvres, vocations, souffrances,
esp6rance de la chere Communaute.
Par l~ s'explique, apres la grace sp6ciale de Dieu,
ce prodige d'uniti qui tient groupees, compactes, indivisees comme indivisibles, de nombreux milliers de
soeurs distantes par I'espace, la race, la langue, l'humeur, 1'6ducation (tout ce qui s6pare et d6sunit) a qui,
de plus, chaque ann6e, le dernier coup de Ia derniere
heure du 24 mars rend la libert6 de porter ailleurs, k
d'autres cieux, a d'autres ceuvres, A un autre ideal
leur personne et leur activit6.

-

554 -

La journ6e du 26 est employee a quelques visites.
Tout d'abord an v6nerable archeveque de Santiago,
Mgr Gonzalez Eyzaguirre, qui, depuis 1909, occupe
cette haute -charge. L'accueil est on ne peut plus
aimable. Sa Grandeur daigne me dire sur nos confrereset nos seurs,leurstravaux et leur zele, les choses
les plus consolantes que je m'empresse de transmettre

a notre Tres Honor6 Pere.
Mgr Eyzaguirre est le seul archeveque de tout le
Chili, dont les cinq millions d'habitants sont r6partis
entre I'archev&che de Santiago et les ivech6s de La
Conception, Ancud et La Serena. Certaines portions
du territoire sont administr6es sous formes de missions comme en Patagonie oi 6tait Monseigneur,
maintenant cardinal Cagliero.
Visites a quelques maisons de sceurs, notamment &
la Sainte-Famille, cette maison ayant pour Sup6rieure
la sceur de Mgr de Llobet, ancien secr6taire de S. E.
le cardinal de Cabrieres, recemment promu au siege
de Gap, mobilis6 depuis et devenu aum6nier aupris de
nos soldals.
Apres la pluie vient le beau temps; m&me en Amerique, meme au Chili. Comme quoi, le jeudi matin,
MM. Fargues, Scarella et votre serviteur, nous primes,
par un beau temps, le train pour Valparaiso. A la
gare, il nous fut dit qu'il faudrait transborder a la
station d'El Passo. C'est que, en effet, si, a Santiago,
les journees de lundi, mardi et mercredi avaient 6t6
simplement journees de pluie maussade, dans la region de Valparaiso, q'avaient &et de vEritables trombes
d'eau occasionnant de grands d6gats materiels et faisant m8me quelques victimes.
Effectivement, a El Passo, transbordement ni long
ni p6nible, et peu apres nous sommes A Vifia del Mar
le Trouville ou le Biarritz de Valparaiso, station bal-
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neaire, aux nonibreuses et coquettes villas. Pour le
moment, elle se ressent des d6gats et inondations des

jours pr&ecdents, flaques d'eau, 6paisseurs de gravier
et de bone, tramways interrompus, fils telegraphiques
brisis. A Valparaiso ce sera pire, nous dit-on. Non
sans quelque difficulte, nous arrivons i l'hospice. Personne ne nous y attend, le t61lgramme expedibhier
n'est pas arrive, consequence de mauvais temps.
M. Scarella et moi sommes des inconnus, mais
M. Fargues, directeur de la province, n'est pas un
inconnu et I'accueil ne souffre en rien de l'impr6vu
d'une multiple inattendue visite.
Dans i'apres-midi, nous arrivons a Valparaiso. A
peine sortis de la gare, nous pouvons apprecier les
degats des derniers orages. Les tramways ne circulent
plus, les rues transformies en mares d'eau longues
etlarges. LA oii l'eau n'a pu sejourner a cause de la

pente, c'est la boue, c'est le sable ravine de toutes
les hauteurs qui environnent la ville, atteignant ou
depassant 5o centimetres; toutes les entrees des mai-

sons protegees contre l'invasion de I'eau par des barricades de planches et des sacs de terre. Le Val du
Paradis n'a pas bon aspect, mais ce n'est point sa
faute. Deji on commence A deblayer la grande avenue
de la gare et une voiture nous fait parcourir la partie
praticabje. Pour le reste : pedibus cum jambis, comme
disait Tartarin.
Grimper jusqu'a la maison des confreres, A Playa-

Ancha, n'est guere pratique; ce serait long en tout cas;
et il est d6jA tard; nous sommes en hiver, au Chili, fin
mai. Nous demandons l'hospitalit6 A la maison du
Salvador. On nous la donne parfaite.
Le lendemain matin, nous nous dirigeons vers le
funiculaire quinous amenera A Playa-Ancha. A travers

les rues et les places, tant6t sur des planches qui ser-
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vent de passerelle d'une rue a I'autre, tant6t suivant
les pistes oi les passants ont deja durci un peu la
boue, tant6t sautant, tant6t pataugeant, nous y arrivons; quelques minutes et nous sommes sur la hauteur.
Rues ravinees et profondement, mais vu la d6clivit6
accentuee du terrain, ni boue, ni flaques d'eau.
Nous voici au presbytrrepuisque nos confreres ont
mission de desservir la paroisse de Saint-Vincent-dePaul recemment 6rigee. A d6faut du superieur-cure,
M. Beviere, mobilis6 depuis le debut de la guerre,
M. Marino (encore un vieux compagnon d'6tudes de
Saint-Lazare) nous recoit et nous fait aimablement les
honneurs de la maison.
Nous visitons l'6glise; style gothique fort en honneur en Amerique, fer et ciment arm6. Deji l'interieur
est a peu pros termine, et sous peu Ie culte y sera
c6lbrL. Les vitraux, de bon gofit et de serieuse
facture, sont arrives. Je les reverrai en place a mon
prochain passage a Valparaiso, en juillet.
M. Troncoso nous conduit ensuite a la succursale
d6diee a Saint-Pierre et destine au quartier des pecheurs, portion nombreuse et interessante de la pa-'
roisse. A la v6rit6, ce Saint-Pierre de Valparaiso n'a
guere que le nom de commun avec Saint-Pierre de
Rome; mais toute pauvre que soit la pauvre chapelle
elle est un lieu de priere oi le zile de nos Missionnaires fait du bien abondant et durable.
Nous descendons en ville. Les dernieres heures de
la journ6e et toute la journee du lendemain sont
consacrees a visiter oeuvres et maisons de nos soeurs !
Valparaiso. Elles y ont le Salvador, ample et confortable edifice pour la jeunesse qui y recoit une 6ducation complete et soign6e. Une int6ressante s6ance de
compliments, chants, recitations, nous en donne un
specimen fort apprecie.
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Deux magnifiques h6pitaux, Saint-Augustin et
Saint-Jean-de-Dieu, assurent aux malades tous les
soins que la m6decine, la chirurgie, la radiographie,
l'electroth6rapie, etc., prodiguent avec conscience et
succes. A l'orphelinat Sainte-Anne, qui a d6j. essaim6
et compte deux succursales, bient6t maisons ind6pendantes, sceur Pinto 6lve avec intelligence et devouement une nombreuse et vivante jeunesse, tandis que la
petite maison de Notre-Dame-des-Douleurs occupe ses
trois sceurs aux pauvres que la maladie ne fait pas
encore clients de 1'h6pital. Toutes ces ceuvres font
plaisir a voir. En paix et prosp6rit6, elles font le bien
attendant de la Providence et des Superieurs les ouvrieres qui l6argiraient le champ de leur activit6 charitable.
Dimanche 3o mai, je dis a Valparaiso un adieu que
je croyais un adieu et qui fut un au revoir deux fois
renouvel6. En Am6rique comme en Europe: l'homme
propose et... les 6v6nements disposent.
Retour & Santiago et le soir meme ouverture de la
visite chez les Missionnaires; cl6ture le samedi 5 juin.
Celle de la maison centrale la suit du dimanche 6
au samedi 12 juin.

(A suivre.)

REPUBLIQUE ARGENTINE
M. Bettembourg, visiteur, 6crit a 1'occasion du cinquantibme anniversaire de 1'dtablissement de 1'Association des
Enfants de Marie.
Buenos-Ayres, x8 decembre 1915.

Ces fetes ont 6t. tout un dvenement; c'est que les
Enfants de Marie sont une puissance, ici; elles comprennent des dames et des demoiselles de toutes les
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classes de la socited. Les Filles de la-Charit6 en oat
&tC les premieres initiatrices, bien entendu; les fites
ont eu lieu dans notre Eglise; durant tout le mois de
Marie, du 8 novembre au 8 decembre, chaque jour, y
venaient en pelerinage diverses associations d'Enfants
de Marie, soit des paroisses, soit des communautes.
Le jour de l'Immaculke-Conception, les f&tes se cilbrerent a la cathbdrale. A la messe que j'y cdlebrais,
il y eut une communion ginerale d'au moins deux mille
Enfants de Marie, Dans la spiree, procession composee uniquement d'Enfants de Marie, comme je
n'en ai jamais vu; malgr6 un temps plus qu'incertain,
six mile Enfants de Marie dfilaient dans les rues
et sur la place principale, chantant des cantiques;
les jeunes files 6taient habillees de blanc, les dames
de noir avec la mantille espagnole. La foule des
spectateurs etait bien de vingt-cinq a trente mille.
Tout, ce monde applaudissait au passage de la Statue
et criait : Viva a Maria Inmacolada. Vos filles ont
eu une bonne part de l'honneur rendu . leur Mare
Immacule. Pour moi, j'6tais -mu jusqu'aux larmes;
je me disais qu'ici nous sommes en fete tandis que
N. BETTEMBOURG.
la-bas...

VARIETES
DECRET D'NTRODUCTION
DE LA CAUSE DE BEITIFICATION

DES 213 SERVITEURS

DE DIEU

MASSACRES EN SEPTEMBRE I792, A PARIS
(26 janvier

g196.)

Nous donnons des extraits de ce decret de la Sacrec
Congregation des Rites en nous servant de la traduc-
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tion qui a etC certifibe, conforme au texte des Acta, par
eIcardinal Amette, archeveque de Paris :
< Les troubles siditieux qui, ala fin du dix-huitieme siccle, bouleverserent cruellement la France,
sous la spicieuse apparence d'un mouvement philosophique et social, manifesterent surtout une laine
f6roce contre la veritable Eglise du Christ et contre
ses ministres. Cela est dimontr6 nettement par les
paroles et les actes de ceuxqui dirigeaient ces troubles
et qui, au moyen de lois et de decrets, tenterent par
un effort commun d'arracher la foi catholique a cette
tres noble nation.
a I1suf ft de rappeier la Constitution civile du clerge,
qui avait tentt de ruiner de fond en comble la constitution mxme de P'eglise, telle qu'elle a et& 6tablie
irrevocablement par son divin Fondateur. Aussi, non
veques r6prouverent-ils cette cril
seulement tous les
minelle nouveaut6, mais le Saint-Siege lui-meme, le
i3 avril 179, lacondamna-t-il comme her6tique, sacrilege, schismatique, comme renversant les droits du
Pontificat supreme et de l'tglise, contraire a l'ancienne
et a l'actuelle discipline, et n'ayant enfin d'antre
objectif que d'aniantir completement la religion catholique. En outre, les iv4ques et les ministres de 'figlise
et tons les autres fidles d6vouks t la foi catholique
se virent poursuivis avec acharnement par ces revolutionnaires, qui se firent les' mules des pers6cuteurs
antiques et de la cruaut6 paienne. Les crimes des
pers6cuteurs et leurs noms ont &t6 vous a bon droit
par le sentiment commun des peuples A une execration
perp6tuelle. Mais les hommes qui, en ce mois n6faste
de septembre 1792, ont 6t6 massacr6s a Paris, daris le
couvent des Carmes, dans le Seminaire de SaintFirmin, dans I'abbaye de Saint-Germain-des-Pris et
dans la prison de la Force, n'ont as cess6 de vivre
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et ils vivront toujours dans la m6moire et la b6nediction des hommes. ,
Le d6cret donne ensuite quelques d6tails sur les
trois eveques massacres, puis il continue :
( A la vue de ces 6veques et de leurs compagnons,
egalehdent remarquables, comme il est rapporte, par
la foi, les souffrances et la cause, on peut s'ecrier :
Voilh la vraie fraternite qui a uni de tels heros au
Christ-Dieu, premier-ne d'entre les morts, et r6gnant
dans le ciel sur la multitude de ses freres! Qu'il est
bon, qu'il est doux & des freres d'habiter ensemble!
C'est pourquoi la renommee de la saintete et .du martyre des susdits serviteurs de Dieu etant allee s'accentuant, le proces d'information fut institu6 & ce
sujet par la Curie ecclesiastique de Paris, et ensuite
il fut porte a Rome a la Sacr6e Congregation des
Rites. Maintenant, sur la demande du tres Rev.
P. Francois-Xavir Hertzog, procureur g6enral de la
Societe de Saint-Sulpice, reguliirement constitu6 postulateur de cette cause, vu les lettres postulatoires de
tous les archeveques et eveques de France, et des
eveques du Canada et de la province de Westminster,
ainsi que d'un certain nombre de chapitres d'6glises
cathtdrales et de Superieurs g6neraux d'Ordres ou de
Congregations, et du monastere parisien des Carmelites, l'Eminentissime et R6verendissime Cardinal
Vincent Vannutelli, e6vque d'Ostie et de Palestrina,
doyen du Sacre-Collbge et ponent ou rapporteur de

la cause, a propose a la Congregation des Rites,
reunie en assemblee ordinaire an Vatican au jour cidessous indique, la question suivante : c Y a-t-il lieu
u de signer la Commission d'introduction de la cause
, dans le cas pose et pour l'effet dont il s'agit ? )
a Et les Eminentissimes et Reverendissimes Peres
preposbs a l'observation des Rites, & la suite du rap-
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port de 1'6minent Cardinal ponent, et le Promoteur de
la foi entendu en ses conclusions orales et ecrites,
toutes choses ayant ete mirement examinees, ont
estim6 qu'il fallait r6pondre : affirmativement, c'est-idire qu'il y avait lieu de signer la Commission des
deux cent treize serviteurs de Dieu : Jean-Marie du
Lau, archeveque d'Arles; Francois-Joseph de la
Rochefoucauld, 6veque de Beauvais; Pierre-Louis de
la Rochefoucauld, 6veque de Saintes, et de leurs
compagnons qui sont indiqu6s ci-aprbs, dans l'ordre
-alphab6tique (suit la liste). ,,

Nous ne donnons pas la liste entiere telle qu'elle
est dans le decret; nous signalerons seulement les
noms de ceux qui nous touchent de plus pres, comme
6tant Pr&tres de la Congregation de la Mission : Francois (Louis-Joseph); Gruyer (Jean-Henri).
Nous nous r6servons de dire quelques mots sur
chacun de ces confreres apres la citation du document que nous avons commence a publier et dont nous
donnons la fin.
a Rapport ayant 6et fait de ce qui pr&6cde a Notre
Trbs Saint-Pere le Pape Benoit XV par le Cardinal
soussign6 Pro-Prefet de la Sacree Congregation des
Rites, Sa Saintete, ratifiant le rescrit de la Sacree Congr6gation, a daigne signer de sa propre main la commission d'introduction de la cause parisienne de bbatification ou de d6claration du martyre des deux cent treize
serviteurs de Dieu nommes plus haut : Jean-Marie du
Lau, archeveque d'Arles; Francois-Joseph de la Rochefoucauld, 6veque de Beauvais; Pierre-Louis de la Rochefoucauld, 6veqpe de Saintes, et leurs compagnons,
le 26 des memes mois et an.
( A. CARDINAL #VtQUE DE PORTO ET SAINTE-RUFINE,
c Pro-PrLfetde la S. Congrigationdes Rites.
, Alexandre VERDE, Secritaire. ,
36
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Donnons maintenant quelques notes biographiques
sur les deux pretres que nous revendiquons comme
n6tres :
M. Franfois Louis-Joseph naquit a Busigny dans le

diocese de Cambrai, le 3 fevrier I751; il fit ses itudes
chez les Peres Jesuites, il entra dans la Congregation de
la Mission, le 4 octobre 1766, ii fit les vceux le 4 fevrier 1769. II fut d'abord professeur dans up grand s6minaire, puis sup6rieur du grand seminaire de Troyes, et
enfin secr6taire g6enral de la Congregation en m&me
temps que superieur du s6minaire Saint-Firmin. II avait
de grands talents pour la predication et il fut charge de
prononcer le discours a I'occasion du centenaire de
Saint-Cyr ainsi que l'oraison funebre de Mme Louise
de France. II fit paraitre plusieurs brochures contreles lois sacrileges de la Revolution. II perit glorieusement H Saint-Firmin, le 3 septembre 1792 vers
six heures du matin.
M. Gruyer Jean-Henri naquit k Dble dans le diocese
de Saint-Claude, le i3 juin 1734. II entra pr&tre dans
la Congregation de la Mission, le 23 janvier 1771; it

fut place comme vicaire a Saint-Louis de Versailles;
il mourut en m&me temps que M. Francois.
Dans la liste des deux cent treize serviteurs de Dieu,
massacres en septembre 1792, -nous relevons deux
autres personnages qui ont appartenu a la Congregation de la Mission, mais qui en sont sortis aprbs quelque
temps: ce sont MM. Caron Jean-Charleset Colin Nicolas.

Le fait qu'ils se trouvaient dans notre maison de SaintFirmin, lors des massacres, montre qu'ils 6taient restes
enbonne relation avec la Congregation; du reste M. Nicolas Collin signait Pretre de la Mission m6me lorsqu'il
6tait cure; ils sont done morts sous le regard de saint
Vincent, dans la soumission h M. Francois, superieur
de la maison, et si leur sortie de la Congregation a 6te
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reelle, ils sont pour ainsi dire rentris dans la chetive
par l'oblation de leur vie faite dans une maison de la
Compagnie.

NOS. DEFUNTS
MISSIONNAIRES
61. Amo (Michel), pretre d6c6d6 le 15 octobre 1915,
a Oaxaca (Mexique); 29 ans d'&ge, 13 de vocation.
62. Molyneaux (Jean-Paul), pretre, d6c6d6 en novembre 1915, a Opelika (Etats-Unis); 54, 32.
63. Morrissey (Thomas), pr&tre, d6c6ed le 3o novembre i915, a Blackrock (Irlande); 8o, 53.
I. Casarramona (Joseph), pretre, d6c6d6, le 15 avril
1915, a Palma (Bal6ares); 76, 57.
2. Downing (Jean), pretre, deced6 le 25 octobre 1915,
a Chicago (9tats-Unis); 71, 443. Chen (Francois), pretre, decdd6 le 28 d6cembre
1915, a Tchao-Tch6ou (Chine); 28, 4.
4. Bos (Pierre), pretre, d6ced6 en janvier 1916, a
Rio de Janeiro (Br6sil); 81, 59.
5. Shaw (Thomas), pretre, d6c6d6 le 9 janvier 1916,
a Perryville (Etats-Unis); 78, 6o.
6. Cordobbs (Jr6me), coadjuteur, d6c6d6 le 7 janvier 1916, a Cadix (Espagne); 39, 8.
7. Malacarra (Jean-Francois), pretre, d6ced6 le
2 janvier 1916, a Tacubaya (Mexique); 45, 22.
8. Koren (Frangois), coadjuteur, d6c6d6 le 31 janvier 1916, au Berceau (France); 55, 35.
9. Mengoni (idouard), pr&tre, dec6d6 le 3o janvier
1916, a Naples (Italie); 45, 28.
Io. Renaudin (Pierre), coadjuteur, d6c6d6 a FortDauphin (Madagascar); 67, 37.
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ir. Sourigues (Dominique), pretre, d6c6d6 en f6-

vrier 1916, a Santiago (Pacifique); 58, 3o.
12.
1916,
13.
1916,
14.
1916,
15.
1916,
i6.
1916,

Jandoli (Gaetan), pretre, decede le 17 f6vrier
a Naples (Italie); 76, 58.
Noirot (Eugene), pretre, d6eced le 7 f6vrier
a Froyennes (Belgique); 77, 5o.
Angeli (Joseph), pr8tre, decede le 27 fevrier
i la Maison-Mere, a Paris; 76, 31.
Lynch (Pierre), coadjuteur, d6eced le 28 f6vrier
a Mill-Hill (Irlande); 65, 45.
Azambre (Nicolas), pretre, d6icde en fevrier
a Quito (Equateur); 38, i8.
17- Chacon (Jean), pretre, decede le 26 janvier 1916,
a Tacubaya (Mexique); 35, lo.
18. Ruggeri (Jean), coadjuteur, deceid le 9 mars
1916, a Plaisance (Italie); 88, 63.
19. Duthoit (Louis-Emile), pr&tre, d6ced le 14 mars
1916, a Clermont-en-Argonne (France); 65, 43.
20. Monteiro (Fernand), 6veque, d6cedd le 26 mars
1916, a Victoria (Br6sil); 49, 3o.
21. Giannone (Joseph), pretre, d6c6d6 le 28 mars
1916, a Rio de Janeiro (Br6sil); 55, 34.
22. Boyle (Patrice), pr&tre, decede le 2 avril 1916,
a Armagh (Irlande); 45, I3.
23. Sternjacob (Jacques), coadjuteur, d6eced le
5 avril 1916, a la Maison-Mere, a Paris; 85, 5o.
24. Morelli (Antoine), pr&tre, d6c6d6 le 14 janvier
1916, a Savone (Italie); 72, 54.
25. Riesner (Fiddle), pr&tre, d6cede le 19 mars 1916,
a Graz (Autriche); 79, 37.
26. Corv6e (Exuphre), pretre, dec6d6 le I3 avril 1916,
i la Maison-Mbre, a Paris; 79, 40.
27. Pedralves (Elie), coadjuteur, d6eced le I avril
1916, a Maceda (Espagne); 76, 3o.
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NOS CHERES S(EURS
Lucie Amouroux, dc6dde -i la Maison de Chariti, Clichy,
67 ans d'age, 48 de vocation.
Marguerite Bernier, H6pital Saint-Barthilemy, Lima (Perou),
84, 61.
Therise Balbo, Asile, Boves (Italie); 60, 39.
Anne Cot, Collge Saint-Vincent, Rio de Janeiro; 51, 29.
Marie Bucklar, Asile des Ali6nds, Baltimore; 75, 48.
Julia Sheehan, Orphelinat, Syracuse (Etats-Unis); 84, 62.
Guillemma Ville, Ecole de Cayambe (Equateur); 3o, 4.
Marie Falconi, Ecole de Cayambe (Equateur); 26, 2.
Blaisia Blanc, Maison Saint-Ouen, Rouen; 83, 57.
Maria Herrera, tcole, Cadiz; 48, 23.
Marie Ancdly, Maison-de Charite, Aurillac; 72, 43.
Marie Jaubert, Maison de Charitd, Montolieu; 65, 43.
Lucie Gav6riaux, Maison de Charite, Clichy; 73, 49.
Maria Ugolini, Maison Centrale, Sienne; 73, 52.
Josephine Bec, H6pital, Sully-sur-Loire; 80, 60.
Marguerite Mooney, Orphelinat, Lanark (lcosse); 74, 43.
Bonnoma Garriga, tcole, Cordoba (Espagne); 31, 9.
Carmen Serra, Bienfaisance, Valencia (Espagne); 45, 27.
Maria Matin, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 27, 5.
Louise Delaplanche, Maison de Charit6, Chateau-l'Evique;
78, 61.
Vittoria Acciari, Maison Centrale, Sienne; 5I, 34.
Josepha Castroman, College, Matanzas (lle de Cuba); 47, 23.
Catalina Hor, Hospice, Burgos (Espagne); 71, 5o.
Julienne Ponchon, Maison de Charite, Chateau-l''veque;
67, 46.
Caroline Richebi, Maison de Charit6, Sotteville; 53, 30.
Marie Hannigan, Orphelinat, Baltimore (Etats-Unis); 83, 58.
Marie Gaboriau, Hospice, Fortaleza (Brisil); 68, 46.
Carmen Iraeta, Maison Centrale, Madrid; 75, 53.
Marie Genin, Maison de Charit6, Barcelone; 62, 39.
Manuela Zea, Misericorde, Carthagene; 78, 52.
Marie Gavroy, Maison Eugene-Napoleon, Paris; 74, 55.
Marianna Vinyeta, H6pital, Rioseco (Espagne); 76, 49.
Camille Icard, Maison de Charite, La Ciotat; 39, i5.
Marie Brol, Hospice, Saint-Glar; 39, zi.
Catherine Noonan, Maison Centrale, Emmittsburg; 75, 57.
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Catalina de Berasategui, H6pital, Avila (Espagne); 26, 8.
Maria Barbero, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 31, 9.
Jesusa Adrian, Hospice, Tolede (Espagne); 29, 4.
Marie Devilder, Maison Principale, Paris; 84, 62.
Victoire Ciarle, H6piial, Fossano (Italie); 79, 52.
Anna Roufosse, Maison de Chariti, Montolieu; 85, 64.
Jeanne Juillet, Maison de Charit6, Montolieu; 25, 3.
Francoise Dl6iard, Maison de Charite, Caen; 69, 5o.
Marie Durand, Maison de Charit6, Chiteau-l'Pv&que; 68, 37.
Caroline Robert, Maison de Charit6, Chateau-l'lveque; 80,49.
AntanaDiez, Maison de Charit6, Asile Campo, Valencia;61,34.

Jeanne Bonnier, Maison de Charite, Villers-sur-ChAtillon;
80,6o.
Marie Batard, Maison de Charite, Valognes; 71, 49.

Marie Moulin, Asile Saint-Vincent, Lyon; 69, 48.
Anna Lancioni, Ricovero, Anc6ne (Italie); 38, 9.
Luisa Failli, Maison Centrale, Sienne; 62, 37.
Josefa Cervera, Maison San Diego, Valdemoro; 66, 44.
Vicenta Iglesias, Hospice, Manille (lies Philippines); 86, 53.
Cicile Rancoule, Maison de Chariti, Montolieu; 79, 58.
Marie Girando, H6pital, Turin; 5o, 2o.
Marie Henke, H6pital Sainte-Marie, Rochester (ttats-Unis);
31, 4.
Marie Mac Domald, H6pita), Buffalo (itats-Unis); 40, i9.
Marie Ouang, Maison Saint-Vincent, Hongchow(Chine);44,0o.
Aguilina Iribertegui, Asile, Comores (Espagne); 76, 59.
Maria Sarrabasa, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Esp.);

75, 55.
Valirie Elie, Maison de Charite, Clichy; 56, 35.

Marie Fitzimons, Orphelinat, Dublin; 28, 6.
Jeanne Charasse, Maison Saint-Vincent, 1'Hay; 79, 52.
Antoinette Surrel, Maison Saint-Vincent, 1'Hay; 76, St.
Anne Emery, Infirmerie Marie-Thirse, Paris; 72, 53.
Marie Moran, H6pital, Detroit (etats-Unis); 60, 34.
Philombne Gazzola, Orphelinat, Plaisance (Italie); 63, 36.
Alice Dias, H6pital Pedro 2, Pernambuco (Bresil); 32, 9.
Emilie Belliers, Maison Saint-Michel, Bordeaux; 64, 4o.
Marie Lecourt, Maison Principale, Paris; 65, 40.
Sophie Sando, Maison Saint-Jacques, Amiens; 95, 63.
Jeannette Betu, H6pital civil, Alger; 78, 55.
Marie Garnier, Misericorde, Te6ns (Algerie); 74, 57.
Brigitte Lannan, H6pital de Cork (Irlande); 78, 53.
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Anna Buffoni, Maison Centrale, Turin; 72, 49Jeanne Macagno, Maison Centrale, Turin; 67, 42.
Isabelle Andrade, H6pital, Ambato (Equateur) .23, 2.
Maria Merino, H6pital, Guayaquil (Equateur-; 32, to.

Amelia Gongalves, College, Rio de Janeiro; 77, 59.
Marie Robert, Recoleta, Buenos-Ayres; 69, 44.
Juliana Saceda, College, Manille (Iles Philippines); 72, 47Dolores Provisa, H6pital gendral, Valencia (Espagne); 4 3, 24.
Maria Martinez, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);
22,

3.

Mercedes Rodriguez, College, Carabanchel (Espagne); 29, 4.
Marie Ortille, Maison de Charite, Clichy; 64, 41.
Marie Ferrier, College du Sacre-Cceur, Madrid; 75, 53.
Marie Mongel, Maison Notre-Dame-de-la-Saiette, Bahia; 79, 56.
Marianne Twarowska, Maison Centrale. Varsoie ; 69, 53.
Valerie Lindner, H6pital, Rohatyn (Pologne); 44, 26.
Jos6phine Chrapek, Maison Centrale, Cracovie; 33, II.
Marguerite Dalachal, Hospice, Mainsat; 80, 56.
Stephanie Semplus, H6pital, Palo del Colle; 77, 56.
Marie Gros, Sanatorium, Tarrasa (Espagne); 42, 16.
Aimde Delaye, Maison de Charit6, Royan; 89, 60.
Anne Chamby, Hospice, Gayette; 81, 62.
Rosa Sanz, H6pital provincial, Valencia (Espagne); So, 31.
Julia Moreno, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);
22, 4.

Tomasa Sarasa, H6pital, Cervera (Espagne); 68, 48.
Maria Bertola, Ambulance, Chivasso (Italie); 47, 19,
Adelaide Georgel, Infirmerie, Flores (Confedtration Argentine); 84, 54.
Maria Passeti, H6pital, Ostra (Italie); 60, 33.
Marie Barbet, Maison de Charit6, Rive-de-Gier; 43, 20.
Maria Rubi, Asile, Valencia (Espagne); 53, 26.
Ricarda Gonzalez, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Esp.);
22, 3.
Maria Alonso, Asile Saint-Jean-de-Dieu, Ruzafa (Espagne);
20, 2.

Marie Le Prdvost, Maison Principale, Paris; 72, 54.
Marie Saguez, Asile, Viarreggio (Italie); 63, 41.
Marie Tobin, H6pital Sainte-Agnes, Baltimore; 66, 44.
Marie Berjvan, Santa-Casa, Rio de Janeiro; 45, 25.
Catherine Rossotti, Maison Centrale, Turin ; 32, 9.
Silvie Grimal. Maison Centrale, Naples; 84, 6o.
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Marie Iturriaga, H6pital, Romcagna; 68. 33.
Louise Bonchard, Maison Sainte-Madeleine, Paris; 85, 55,
Anna Devine, Asile des Aliines, Baltimore; 40, II.

Marie Vacheron, Hospice, Malzieuville; 79, 57.
Therese Coffey, Infirmerie, Maynooth (Irlande); 31, 8.
Andresa Mata, H6pital militaire, Carabanchel (Espagne);
57, 32.
Vicenta Ordozcoiti, Convalescence, Madrid; 42, 25.
Nicolasa Elizalde, Asile des Vieillards, Cadix (Espagne);
65, 38.
Elise Fremaux. Asile Saint-Vincent, La Teppe; 75, 53.
Rose Felip, Maison de Charite, Montolieu; 68, 44.
Marguerite Surain, Maison de CharitY, Montolieu; 71, 4>.
Claudine Chabririat, Maison Centrale, Naples; 69, 5o.
Am6dee Brero, Asile de Govone (Italie); 73, 52.
Anne Roux, H6pital, Marengo (Alg6rie); 76, 56.
Pauline Masson, H6pital frangais, Salonique; 78, 54.
Josephine Gu6not, Maison de Charite, Clichy; 71, 45.
Denise Janinet, Maison Saint-Jean, Lidge (Belgique); 64,41.
Victorine Dehu, Creche Sainte-Marie, Marseille; 89, 71.
Jeanne Perrin, Maison de Chariti, ChAteau-l'Eveque; 67, 43.
Giuseppina Patti, H6pital, Naples; 78, 48.
Marie Duchaffaut, Orphelinat, Monaco; 66, 42.
Melanie Bonvaret, Maison de Chariti, Clichy; 51, 3o.
Antonia Segura, H6pital, Salamanca (Espagne); 85, 58.
Cruz San Juan, Maison Centrale, Madrid: 21, 6 mois.
Margarita de la Reina, Maison S. Diego, Valdemoro; 60, 31.
Marie Clos, Maison Sainte-Eulalie, Bordeaux; o8.6o.
Marie Gayte, Maison de Chariti, Montolieu; 71, 53.
Clementine Dubin, H6pital, Tonnav-Charente, 74, 5o.
Lucie Vota, Maison Saint-Joseph, Giugliasco (Italie'; 87, 64.
Louise Lottero, Misericorde, Cremone (Italie); 52, 31.
Julia Reardon, Hospice des Enfants -Trouv6s, Baltimore; 64,3o,
Euphemie Tuttle, H6pital Saint-Joseph, Philadelphie; 58,33.
Anne Reboul, Maison Saint-Vincent, Lyon; o8,59.
Andreanne Saint-Paul, Maison Notre-Dame Saint-Vincent,
Lyon; 75, 5o.
Jeanne Vachaud, Maison de Charite, Clichy; 46, 21.
Lelia Varella, H6pital Notre-Dame de la Sante. Rio de
Janeiro; 44, 20.

Maria Salvador, icole, Aibar (Espagne); 43, 23.
Ana Garciarena, Maison S. Diego, Valdemoro; 55, 35.
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Rosalie Laville, Hospice des Enfants-Assistis,

Bordeaux:

39, 17.
Jeanne de Glos, Maison Principale, Paris; 85, 63.
Anne Croissard, Maison de Charite, Montolieu ; 8o, 59.
Basilide Leoni, Maison Centrale. Turin; 3i, 9.
Teresa Regordosa, College, Cobreces (Espagne); 49, 29.
Ursule de Lorra, H6pital, Orihenla (Espagne); 6o, 37.
Elisabeth Glatin, Maison de Charite, Cadouin; 75. 51.
Zoe Fries, Maison Centrale, Salzburg; 73, Si.
Pilar Sanz, Hopital Saint-Jean-de-Dieu, Grenade; 35, 13.
Benita Urquia, Maison S. Diego, Valdemoro. 78, 58.
Zulma Drulhon, Hopital. Gayette; 74, 52.
Marie Mareschal, Maison de Charitd Saint-Pierre, Nantes:
9', 66.
Marie Varachaud, Maison de Charite, Yn-1l'v&eque; 37, Io.
Isidra Noguera, Asile de la Mendicit , Leon (Espagne): 35, 3.
Maria Fernandez, tcole catholique, Madrid; 69, 40.
Rose Moore, H6pital Sainte-Marie, Detroit(Etats-Unis);4z. 19.
Suzanne Peters, Sanatorium. San Jose (ttats-Unis); 2-3, 2.
Marguerite Garesio, Maison Centrale, Turin; 41, 22.

Suzanne BaudBre, Maison de Charit6, Montolieu; 36; 17.
Victorine Guibert, Maison de Charite, Chiteau-l'~v&Ique; 61
44-

Maria Hiart, Maison de Chariti, Clichy; 66, 42.
Lucie Delorme, Maison de Charite, Clichy: 78, 58.
Francoise Grellet, H6tel-Dieu, Toulouse; 77, 59.
Marie Sagniez, Maison de Charit6. 1'Hay; 58, 35.
Marie Goffredo, H6pital, Milazzo (Italie); 72, 52.
Charlotte Labesse, Maison Principale, Paris; 88, 53.
Marguerite Goicoechea, H6pital. Mayaguez (Porto-Rico);
32,

12.

Benoite MWnassere, Maison de Charite, Lavaveix; 77, 57.
Jeanne Daix, Maison de Charit6, Cadouin; 7o , 47.
Josephine Gross, Ouvroir, Barcelone ; 78, 49.
Victoire Triquet, Maison de Charit6, Saint-Denis (le de la
Rdunion); 82, 64.
Teresa Verges, Maison Saint-Jean-de-Dieu, Valdemoro; 77, 52.
Marianna Gallucci, H6pital de San Ginesio (Italie); 60. 40.
Marie Clement, Maison de Charite. Montolieu; 85, 61.
Jeanne Brun, Maison des Forges, Anzin; 76, 55.
Marie Dorland, Hospice, Uz6s; 28, 6.
Marie Bzzy, Hospice, Billom; 28, 7.
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Marta Porro, HBpital, Mayorga (lies Baldares); 72, 46.
Antonia Tosco, Maison Centrale, Turin; 32, 4.
Philomene Pagano, Maison Centrale, Naples; 69,
37.
Madeleine Durand, Maison de Charit6 Sainte-Madeleine,
Paris; 77, 53.
Marie Blateyron, H6pital, Bayonne; 88, 67.
Marie Charreire, Maison de Charitd Saint-Sever, Rouen;
40, 19.

Marie Perrot, Maison de Charite, Avernes; 67, 40.
Manuela Elorza, H6pital central, Cadix (Espaine); 56, 31.
Teresa Vila, H6pital central, Ldrida (Espagne); 51, 29.
Melitona Minguez, H6pital des Tertiaires,
Madrid; 29, 7.
Marie Burke, Maison de Charite, Montolieu; 48, 20.
Anna Magnino, Maison Centrale, Turin; 28, 4.
Caroline Bonbert, Maison de Charitd, Ville-Basse, Carcassonne; 70, 49.

Madeleine Darr6, Asile de Mendicit6, Bahia; 79, 58.
Marie Chaker, Maison de l'Immaculde:Conception, Beyrouth;
55, 3x.

Irene Brugnoli, Ouvroir, Saluces (Italie); 54, 3o.
Marie Gagin, Gannat (Maison Saint-Charles, Arras);
71, 52.
Sidonie Marlier, H6pital, Firminy; 72, 53.
Catherine Mespoulets, Maison de Charit6, Riom; 57,
38.
M6lanie Gaudin, Maison de Charite, Montolieu; 31,
7.
Maria Berenguer, H6pital, Vich (Espagne); 68, 46.
Felisa Ortiz, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 58,
37.
Maria Monfort, H6pital g6ndral, Valencia;
54, 27.
Josephine Bdraut, Orphelinat, Vannes; 55,
27.
Fran'oise Pozzi, Maison Centrale, Turin; 59,
4o.
Catherine Gilles, Hotel-Dieu, Chilons-sur-Marne;
78, 56.
Josephine Alto6, H6pital, Fortaleza (Bresil); 21,
I.
Jeanne Tonyarot, H6pital, Pernambuco (Bresil);
79, 59.
Marie Menescal, HApital, Pernambuco (Br6sil);
43, 14.
Augustine Chapert, College de l'Immaculde-Conception,
Rio
de Janeiro (Bresil); 83, 63.
Anne Fonfrede, H6tel-Dieu, Clermond-Ferrand;
78, 59.
Augustine Wronka, Infirmerie, Byslawek (Pologne);
86, 56.
Vicenta Izaguirre, H6pital gendral, Madrid
; 38, 14.
Louise Batailler, Misericorde, Riom; 75, 56.
Constance Kintzel, Maison Centrale, Cracovie;
70, 5. Malvina Nempo, Maison Saint-Joseph, Gand;
75, 55.
Marie Heem, Maison Marie-Immaculde, Bruges;
65, 37.
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Marie Maisonneuve, Maison de CharitY, Beauvais: 56, 38.
Maria Arevalo, Maison Centrale, Quito (Equateur); 59, 43.
Rosalia Fernandez, Maison S. Diego, Valdemoro; 73, 41.
Gertrude Schmidt, Maison Centrale, Cologne; 32, 14,
Elisabeth Doran, Orphelinat, Freschfield (Angleterre); 46, i8.
Concetta Pepitone, Hospice, Puglia (Italie); 73, 54.
Teresa Cases, College, Barbastro (Espagne); 33, 3.
Dolores Soler, Lcole catholique, Barcelone (Espagne); 28, 6.
Maria Gonzalez, H6pital Saint-Lazare, Seville (Espagne);
75, 53.
Regina Ubierna, H6pital du Roi, Tolede; 40, 2i.
Francisca Telechea, Mis6ricorde, Tolosa; 65, 35.
Marie Lahitte, Hopital general, Riom; 65, 41.
Vittoria Marchisio, H6pital, Sienne; 73, 51.
Santa Bottaliga, Ricovero, lesi (Italie); 65, 38.
Adelaide Adezati, Maison des Emigrants, Chiasso (Italie);
73, 57.
Francoise Orcese, Maison Centrale, Turin; 81, 54.
Jeanne Pignares, Maison de Charite, Clichy; 59, 38.
Hermance Geismar, Maison de Charite, Beaucaire; 76, 55.
Baptistine Benech, Maison de Charite, Saubusse; 66, 42.
Louise Gast, Maison de Charitd Saint-Louis, Bordeaur;86, 56.
Marie Mannarino, Maison des Forges, Alais; 75, 54.
LUontine Brunet, Maison de Charit6, Montolieu; 51, 21.
Marie Gaffier, Asile, Verzea (Bresil); 70, 45.
Marie Albert, H6pital, La Ricamarie: 38, i8.
C6cile Anus, H6pital, Saint-Germain-en-Laye; 24, 7 mois.
Clotilde Giorcelli, H6pital, Canneto (Italie); 63, 44.
Maria Sanguineti, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie);
28, 3.

Alexandrine Fleurey, Maison Principale, Paris; 68, 44.
Anne Mouet, Maison Saint-Martin; Troyes; 86, 6i.
Catherine Pellegrino, Maison Centrale, Turin; 69, 49.
Marie Delaye, Maison de Charitd, Saint-Malo: 84, 58.
Th6rBse Chu, Maison de 1'Enfant-Jesus, Ning-P6 (Chine);
64, 3o.
Louise Oliveira, CollBge, Marianna (Bresil); 71, 46.
Delphine Lavige, H6pital, Saint-ttienne; 54, 17.
Lucie Garelli, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie); 27, 5.
Pauline Prokopowiez, H6pital, Rozdol (Pologne); 69, 47.
Maria Larrafiaga, H6pital, Badajoz (Espagne); 74, 51.
Claudia Martin, Hopital, Marchena (Espagne); 60,.40,
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Antonia Velasquez, MaternitY, Barcelone: 28. 7Rose Legendre, Maison Centrale, Guatemala; 63, 44.
Marie Gabourd, Orphelinat. Valfleury; 81, 55.
Marie Pasco. Maison de Charite, Clichy; 78. So.
Mathilde Leonelli. Hospice de l'Addolorata. Rome; 38, irMarie Lucas. Maison Saint-Joseph, Arcueil; 91. 66.
Marguerite Cucco, Maison Centrale. Turin: 39. 16.
Marie Perez, Maison Saint-Vincent. 1'Hay; 72. 56.
Marie de Man. Maison de Charit6. Berceau-de-Saint-Vincent;
82, 56.
Jeanne Laugier, Maison Saint-Vincent, Montevideo; 48. 23.
Marie Autier. Maison de Charite, Pont-de-Nieppe.87, 66.
LUonie Bonesme, Maison de Charite, Montolieu; 34, 9.
Maria de Soto, Ecole, Arucas (Iles Canaries); 26. q mois.
Josefa Codina, Maternite, Barcelone; 65. 38.
Tomasa Caballero. Hdpital, Santiago de Galicie, (Espagne):
52, 23.
Eulalie Segonne. Maison de Charite. Montredon; 83, 59.
Anne Belbis, Maison Principale, Paris; 79, 49.
Celina Marchand. Maison Principale, Paris; 63, 32.
Concetta Porcelli. Ecole. Cerignola (Italie); 77, 5o.
Angdlique Merceron. H6tel-Dieu, Castres; 70, 42.
Edwige Zaleska. Maison Centrale. Cracovie; 74, 55.
Mary Tockssein, H6pital Saint-Leon de Greenslow (EtatsUnis); 26. 7Anna Zakrzewslka, Maison Centrale. Cracovie; 76, 57.
Teophile Legowska, Maison Centrale, Cracovie; 53, 31.
Marie Dufaut, Hospice Saint-Mort, Huy ;Belgique); 72. So.
Marie Beraud, Orphelinat Cokerill. Seraing Belgique; 76, 55.
Augustine Barthe, H6tel-Dieu, Castres; 71. 5i.
Louise Maffre, H6pital, Tarbes; 60. 36.
Pauline Husson, Maison de Charitd; Saleux; 71, 49.
Rosalie Durand, Hospice, Treignac: 72, 48.
Marie Tournier, Hospice, Confort; 68. 5o.
Gabrielle Chargelaigue, Maison Centrale, Naples; 47. 25.
Pelagie Kranc, tcole polonaise. Thomas Ccelho (Br6sil); 29,9.
Marguerite Lagadrilliere, Mis6ricorde. Damas; 94, 73.
Catherine Galand, Hospice. Cusset: 75, Sr.
Rose Vica, H6pital, Venise (Italie~; 85, 63.
Maria Espona, Maternit6, Barcelone: 75, 53.
Francisca Terrats, Hospice, Cofima (Espagne); 70, 3o.
Concepcion Cortes, Maison Centrale, Madrid; 4, ,21.
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Marguerite Fissore, Hospice Victor-Emmanuel, Plaisance;
56, 35.
Jeanne Millot, Hospice, Saint-Georges-de-Lisle, 66, 41.
Francoise Guennegan, H6pital, Hennebont; 27, 5.
Caroline Rocha, Asile, Gandarinha (Portugal); 68, 46.
Catherine Marbaugh, Asile, Saint-Louis (•tats-Unis); 78, 55.
Maxima Laboreria, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 61, 42.
Josefa Cuellar, H6pital, Valencia; 46, 2o.
Juana Odriozola, Asile, Valladolid; 29, 6.
Estefana Lopez de Lacalle, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 33, i3.
Clotilde Gillicen, Maison Centrale, Quito (Equateur); 70, 47.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
5oi. - La Inmaculada de la Medalla milagrosa.
Revue mensuelle (Organe des congregations des Fils
et des Filles de Marie de la M6daille miraculeuse et de
toutes les associations de la meme sainte M6daille),
r6dig6e par les Peres Lazaristes. Madrid.
Nous signalons avec plaisir l'apparition d'une nouvelle revue en
Y'honaeur de la tres sainte Vierge. Elle parait en Espagne sous le titre:
La linaculadade la Medalla milagrosa.

serait
Nous avons entre les mains les quatre premiers numiros; mi
premature de porter un jugement sur une publication qui commence;
nous dirons seulement que nous gofitons fort le plan qui preside a la
redaction de la nouvelle revue. II y a d'abord la thtologie de la sainte
Vierge Immaculie (on a commence une sirie d'articles surl'Immaculde
et la Bible, 1'explication de la Medaille miraculeuse, etc.); on raconte
ensuite des traits de bonte dus a la Medaille miraculeuse; on donne
des notices sur les differentes associations de la Medaille miraculeuse;
il y a des reponses aux consultations qui sont faites concernant les
associations on le culte de Marie et I'on termine par la partie bibliographique ou analyse des ouvrages concernant la sainte Vierge. En
suivant ce programme, la revue sera s rieuse; elle instruira par les
articles theologiques, ce qui est important; elle encouragera par le
ricit des merveilles dues a la Mddaille; elle entretiendra 'remulation
par le r6cit des fetes c6elbrees en I'honneur de la sainte Vierge; elle
sera pratique par les reponses qu'elle donnera sur le reglement des
associations, sur le culte dfi a Marie, etc. ;enfin, par les articles bibliographiques, elle fournira aux missionnaires et aux sceurs des materiaux
pour leurs instructions.
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Un des kcueils de ces revues est de ne pas rester dans la fin pour
laquelle elles out etkcrýies et de ne point se limiter a leur but particulier,
mais de parler de tout, ce qui supprime leur raison d'etre; un second
ecueil est de ne pas etre assez theologiques, de ne pas donner une
nourriture solide k leurs lecteurs; la revue que nous presentons eat en
trop bonnes mains pour tomber dans ces ecueils; nos confreres de Madrid
sauront lui garder son caractere special et ils I'imprigneront de la forte
doctrine qu'ils possedent abondamment; aussi nous sommes assures que
cette revue contribuera vraiment a faire connaitre, aimer, imiter de plus
en plus la sainte et Immaculie Vierge Marie, ce qui repond a ce que
notre bienheureux Pere nous demande dans le paragraphe 4 du chapitre x de nos Regles : Alios quoties sese offret opportunitas ac jacullas
ardenter cohorlando ut eieximium honorem ac dignum servilium conslanter
reddant. Ajoutons que le T. H. Pere Villette a beni et approuve la
nouvelle revue.

5o2. - Filippo TRUCCO, Prete della Missione,
La vita, l'anima, I'opera di S. Vincenso de Paoli. Florence, 1915.
C'est un panegyrique de saint Vincent prononc6 k Turin le g1juillet
1914; en voici le resum6.

Le premier point intitule : la vie ou la pr6paration providentielle de
saint Vincent de Paul indique huit traits providentiels dans cette vie :
z' pauvreti de sa naissance; a2 solidite de ses Ctudes theologiques;
3* esclavage de deux ans en Tunisie; 4" son sejour & Rome; 5" sa premiere residence a Paris; 6" direction des deux paroisses de Clichy et de
Chitillon; 7* son long sijour dans la maison de Gondi; 8' la possession
du prieuri de Saint-Lazare. Le premier point se termine par un mot
sur la devotion de saint Vincent a la Providence.
Le second point est intitule : 1'dme ou le portrait intellectuel, imoral
et surnaturel de saint Vincent de Paul.
Au point de vue intellectuel, saint Vincent avait, d'aprcs l'auteur, une
intelligence extraordinaire et une science thCologique pen commune;
M. Trucco prouve par des arguments intrinseques et extrinseques, suivant son expression, que les quatre qualites maitresses de l'esprit de
saint Vincent etaient la profondeur, l'ampleur, la clarte, le serieua.
La volontd de saint Vincent etait extraordinairement energique,
dirigee par un grand bon ser.s, une grande purete d'inteition, ine
soumission amoureuse aux vriontes de la divine Providence.
Le coeur de saint Vincer.t tait tendre, fidele, delicat.
L'auteur indique enii, les traits principaux de la saintet6 de saint
Vincent; il insist; sur Sd.ci-rit6 et sa simplicite.
La troisi.me pa'-e traite de 1'ceuvre de saint Vincent on de sa triple
action rdformatrice sur le peuple, le clerg6, les pauvres. Sur le peuple,
par la Congrdgation de la Mission; sur le clergC, par les exercices des
ordinands, les grands et petits seminaires, les conferences ecclesiastiques,
les retraites eccl6siastiques, sa conduite au conseil de conscience, sa
lutte contre le Jansenisme; enfin sur les pauvres, par les Dames de la
Charitd, les Messieurs de la Charite, les Filles de la Chariti, par se
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etuvres pour les enfants trouves, les malades, les galcriens, les esclaves,
par ce qu'il fait pour remcdier au triple mal de la pcste, de la famine
et de la guerre. Cette troisiime partie se termine par la mort de saint
Vincent.
La peroraison developpe cette pensee que saint Vincent est le genie
de la Chariti.
Ce n'est pas un discours ordinaire et on cumprend que les confreres
de M. Trucco I'cient pousse a faire imprimer ce panegyrique.

503. - PEdouard MENGONI, Pr&tre de la Mission.
Verba vitae, pr6dications pour les missions et retraites.
Naples, 1916.
L'auteur, matheureusement enleve dans la force de lkge, a voulu.
publier ses sermons pour honorer le troisieme centenaire de la Conception de la Congregation qui se celebrera le 25 janvier 1917. Le livre
est precede des lettres d'approbation de M. Villette, superieur general,
et de ~1. Morino, visiteur.
Les sujets traites sont les suivants : finde 'homme, salut, p-che,
pich6 mortel, chitiment temporel du phche, blaspheme, scandale, mort
du juste, mort du pecheur, jugement particulier, enfer, misericorde de
Dieu, pardon des offenses, les deux etendards, le paradis, devotion k
Marie, eucharistie, perseverance.
M. Morino dit dans -a lettre d'approbation que a la doctrine est sire,
pratique, exposee avec ordre, clart6 et onction ,.

504. - /. M. A. Joseph-Marie ANGELI, Pretre de la
Mission. Opuscules.
Nous donnons ici la liste des opuscules dont nous avons donne
1'appreciation dans la notice sur M. Angeli.
i. LIBRAIRIE PAILLART, Abbeville
Brochures i lo centimes

Le Signe de la croix en histoires.
L'Oraison dominicale en histoires.
La Salutation angdlique en histoires.
Le Symbole des ap6tres en histoires (3 brochures).
Les Commandements de Dieu en histoires (so brochures).
Les Commandements de I'Eglise en histoires (6 brochures).
Les Sacrements en histoires (7 brochures).
Les Peches capitaux en histoires (7 brochures).
Les Fetes chrdtiennes en histoires (3 brochures).
Les Merveilles du Souvenez-vous.
Les Merveilles du scapulaire.
La Foi, I'Esperance et la Charite.
Mois de saint Joseph en exemples.
La Perseverance aprbs la premiere communion.
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Faisons nos piques.
Le Diademe de Marie.
La M6daille miraculeuse.
Le Scapulaire de la Passion.
Le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre.
Le Bienheureux Francois Regis Clet.
La Vnenrable Louise de Marillac.
Le Respect humain.
Petits Souhaits du Sacre-Cueur, de la sainte Vierge, de saint Vincent.
Brochures

25a centimes (in-3a)

Le Tirs Saint Sacrifice de la Messe.
Eqfants, aimez votre mere.
Le Mois de la Vierge Immaculee de la Mcdaille miraculeuse.
La Journee sanctifiee i l'ecole de saint Vincent de Paul.
La Conformitýe la volunte de Dieu, d'aprks saint Vincent de Paul.
L'Obeissance, d'apres saint Vincent de Paul.
La Charite, d'apres saint Vincent de Paul.
Le Tresor de l'humilite, d'apres saint Vincent de Paul.
La Simpliciti chretienne, d'aprbs saint Vincent de Paul.
Le Zele pour la gloire de Dieu et le saint des imes, d'apris saint
Vincent de Paul.
Aux &mes decouragees.
Le Ciel ouvert par la priere.
L'Enfer ferme par la penitence.
Le Chemin de la Croix et le Chapelet du chemin de la Croix.
La Manne de l'pme on la Communion quotidienne.
Les Vertus de la venerable soeur Catherine Labourd.
Le Bienheureux Perboyre, modile de devotion . Notre-Seigneur.
Paroles de Jeanne d'Arc.
Paroles d'or.
Brochures Jo3centimes (in-8, ro8 pages)
L'Au-delb.
A l'ombre de la Croix.
Brochures 4 5o centimes (xao pages, petit in-S)
Fleurs a Marie.
Les Anges de la terre.
Hoinmes de cteurs.
Honneur et Divouement.
L'Esperance des desespercs.
Les rrois Filles du Ciel.
Enfants modules.
Ler Rayons d'or de la Midaille miraculeuse.
Lea Parfums du Rosaire.
Les Merveilles de la Medaille miraculeuse.
Les Merveilles de 'Ave Maria.
Les Merveilles du Sacre-Ceur.
La France a Marie.
Comment on devient un homme.
Les Fils des Croises.

Mon crucifix.
Ma medaille.

oBrochures
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75 centimes (126 pages, in-18)

Brochures A So centimes
Dieu et Patrie.
Les Exploits du diable.

(128

pages, in-8)

Brochures d I fr. So (.40 pages, grand in-8)
Les Miracles de l'Evangile.
Les Paraboles de ['Evangile.
Histoires et Recits.
Gerbe d'histoires.
2.

LIBrAIRIE SAINT--ALtL, 6 rue Cassette, Paris

Brochures a i5 centimes
L'Angelus.
Sus aux jesuites.
Actes de sainte Cecile.
Actes de sainte Perpetue.
Le Chapelet.
P'tit Mois de Marie en exemples.
Brochures a 20 centimes
Les Beatitudes.
Le Chemin de la Croix.
Les Indulgences.
Le Blaspheme.
Dieu.
Le Dimanche.
La GrAce.
Le Duel.
La Penitence.

Brochures i 25 centimes
Petites Fleurs de saint Vincent de Paul.
Le Pech6.
Petites Visites h la trts sainte Vierge, la divine consulatrice.
La Vie chr6tienne.
Les Petits Amis de Jesus.
La Reparation et les Quarante-Heures.

La Confession frequente.
Le Tr6sor de la souffrance, d'apres saint Vincent de Paul.
La Medisance.
Actes de sainte Catherine et de sainte Marguerite.
La Religion defendue par ses ennemis.

Maximes de la venerable Louise de Marillac.
Brochures i 40 centimes
Le Rosaire en histoires.
Perles du divin amour.
Imitation de Notre-Seigneur Jesus-Christ, par saint Vincent de Paul.
Brochures i So centimes

La Communion fr6quente.
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La Vocation.
La l'remitre Communion.
Les Tresors du Cceur de Icsus.
Le Mois du Sacre Cueur de Jesus.
Brochures a bo centimes
Le Divin Consolateur. Petites Visites au tris saint Sacremenl.
Le jeune Homme chretien.
Maximes du cure d'Ars.
Brochures a 75 centames
Fleurs eucharistiques offertes aux premiers commuinians.
Les Veillees du mois de Marie.
L'Apostolat par la priere.
La Jeuue Fille chretienne.
Fleurs de charite offertes aux premiers communiants.
Brochures d 8o centimes
Mois de Marie, J'apres le B. Grignon de Montfort.
Mois de saint Joseph.
Livre de ceux qui souffrent.
Brochures d I fr. 25
Rayvon de miel, extrait des oeuvres de saint Francois de Sales.
Brochures
Les Soirxes des Enfants de Marie.

Ii

r. 3o

Brochures d x ir. So
Souvenirs de la premiere communion.
Broclures d 2 1r. 5o
Histaires et Legendes.
Fioretti de la vie des saints.
Veillees des adorateurs du tres saint Sacrement..
Vie de saint Vincent de Paul.
3. I.AIBRAIE DESCLEE,

ID BROUWER ET CL"

(Societe saint Augustm), a Lille
La Charit6 enseign6e aux enfants.
Guirlande & Marie.
L'Enfant chr6tien.
La Main de Dieu.
La Boussole de la vie.
Les Merveilles du Rosaire.
L'Apostolat des enfants chretieus.
Confiance.
L'Autre Monde.
Conversions an dix-neuvieme siecle (2 volumes).
Les Freres des anges.
Guirlande a Joseph.
L'Etoile de la mer.
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4. LIBR~Als IE TAFFIN-LEFORD, i Lille

Roses evangtliques.
La Nouvelle Morale en action, in-i2.
Le Secret du bonheur.
La Sanctification du dimanche.
Vie du bieaheureux Jean-Baptiste de la Salle, in-i2.
5. LiBRLARIE DURET, H Paris
Le Regne du Sacre-Caeur.
La Source de vie.
Souvenez-vous des .tr6passs.
6. LIBRAIRIE LETHIELLEUX, IO rue Cassette, Paris

La Medaille miraculeuse en exemples.
Paroles de Notre-Seigneur Jesus-Christ.

505. - La Cofrespondance des wuvres, revue bimensuelle. Paris, rue Furstemberg, 6. Prix : 6 francs.
Nous nous permettons de signaler i nos confreres qui s occupent
d'ceuvres une nouvelle revue que font paraitre les Conf6rences de SaintVincent-de-Paul de Paris et qui porte le cachet de cette admirable
societe, elle estintitulee la Correspondancedes ievres; elle parait tous
les quinze jours; elle a deji six mois d'existence; telle vise surtout
a donner i ses lecteurs des trenseignement documentaires, v6rifids,
interpr6tes, commentes, d'une utilisation pratique.
Elle s'adresse aux hommes d'action, i ceux qui cherchent A faire
profiter leurs semblables, affliges de peines mat6rielles ou morales, de
I'appm que leur offrent les oeuvres privees, les administrations, les lois.
Elle a pour ambition de les aider a discerner les portes auxquelles
ils pourront frapper, les reglements qu'ils devront invoquer, les protections qu'ils auront . requerir.
Sans negliger Jes secours matdriels, nous nous preoccuperons de
l'assistance morale et sociale, fideles gardiens, dans cette extension de
la charit6, de la pens6e d'Ozanam, qui a ecrit : a Nous ne sommes pas
a quittes envers le prochain lorsque nous avons secouru le pauvre.

Le Girant : CH. SCHMEYER-

Imprimerie de J. Dumoulin, & Paris.

EUROPE
FRANCE

PARIS ET LA MAISON-MtRE
I" avril. -

On a organis4 .dans Paris la ricitation

perpituelle du Rosaire. Les paroisses, les communautes
se remplacent I'une l'autre dans ce pieux rendez-vous
aux pieds de Marie. La Semaine religieuse de- Paris
donne chaque semaine la liste de ces heures de garde.
Nous remarquons avec plaisir que la Maison-Mere des
Filles de la Charit6 a une belle part dans cette touchante supplication pour la paix. Invariablement, en
effet, elle est marquee tous les samedis pour l'espace
de temps qui s'&coule de huit heures du matin a cinq
heures et demie du soir. Pendant que les soeurs valides
se battent dans la plaine comme Josub, les v6nerables
anciennes, les jeunes soeurs, futures combattantes,
prient sur la montagne. De la sorte, tout le monde est
mobilis6, personne n'est embusque.
3 avril. - Nous recevons ala Maison-Mere le bon
M. Bareau, aum6nier de nos soeurs de Clichy, qui a eu
une attaque de paralysie. Que c'est triste d'avoir toute
sa connaissance et de ne pouvoir ni marcher, ni lire,
37
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ni parler! Cet etat n'a pas chang6 au moment oii nous
envoyons ces lignes a l'imprimerie (aoft 1916).
4 avril. - Mort de M. le chanoine Blriot, cure de
Saint-Pierre de Montrouge. I avait 6t&ordonn6 pretre
dans notre chapelle, pendant le siege de Paris, le
17 d6cembre 1870. On raconte dans les Annales de
Scette 6poque que les jeunes gens qui 6taient rest6s a
Saint-Lazare profitrent de cette ordination pour faire
une petite retraite en remplacement de la grande qui
n'avait pu se faire en octobre; ce fut M. Mailly qui
dirigea la retraite; il ne fit grace d'aucune repetition
d'oraison.
Nous avons profit6 de cette circonstance pour relire
le volume XXXVI des Annales, qui raconte le siege de
Paris; lecture intiressante; nos confreres de la MaisonMbre a cette 6poque ont eu bien des peines dont nous
sommes exempts. Nous en avons encore deux qui ont
et6 t'moins de ces 6v6nements.
5 avril. - Mort presque subite de l'infatigable frere
Sternjacob; nous donnons plus loin une petite notice
sur ce bon frere.
7 avril. - GrAce aux relations de M. I'6conome de
Saint-Lazare, nous avons assiste a la plupart des
Coxnfrences organis6es, depuis trois mois, a la salle de
giographie du boulevard Saint-Germain. Nous y avons
entendu des 6veques (Mgr Lobbedey), des abbes, des
academiciens, des journalistes, des artistes, etc., nous
redire de mille maniires difftrentes tout ce qui a e6t
fait de beau et de bon depuis le debut de la guerre.
L'impression principale que I'on 6prouve en sortant
de ces conf6rences, c'est que le respect humain, qui
jusqu'ici arr&tait le nom de Dieu dans la gorge de
plusieurs laiques 6minents, est tu6, bien tue. II y
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aurait bien des conf6rences qui meriteraient une ana-

lyse, parce qu'elles nous touchent un peu, mais on
n'analyse pas ces pages-l, on les lit. Citons, cependant, deux ou trois passages : M. Camille Bellaigue,
parlant sur la Femme franfaise et la Guerre, raconte
1'histoire d'un petit turco qui, voulant remercier son
infirminre, ne sait que lui dire en son pauvre parler
d'Afrique : Y a bon, Madame France, y a bon. n Le
conferencier applique cette parole aux diff6rentes
6poques de l'histoire de France et il dit entre autres

choses : c Y a bon, Madame France. C'6tait encore
vrai quand se fondaient chez nous les admirables
ordres f minins qui feraient 1'envie des autres peuples

s'ils ne faisaient leur bien comme le n6tre. Petites
Sceurs des pauvres qui sont si grandes on, plus avant
dans notre histoire, Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul,

Filles de la CharitA, qui le furent de la charit6 frantaise avant de l'etre de 1'universelle charit6. n
Dans sa conference sur la France en Orient, M. Gaston Deschimps a salu6 ainsi les soeurs et les missionnaires de ces contrees :
Petites seurs blanches de Mytilkne ou d'ailleurs, bonnes
Frangaises, si timides parfois dans vos parloirs au parquet
bien cir6, si vaillantes lorsqu'il s'agit de braver les pdrils et
les fatigues des longues itapes en terre inconnue ou les ipreuves
des traverASes sur une mer sem6e de dangers; educatrices des
ignorants, servantes des pauvres, gudrisseuses des malades,
et vous, boas missionnaires i la barbe flenrie, an visage
ouvert, a la voix chaude; qui montrez sans cesse les qualitds
les plus fibres et les plus aimables de notre nation aux races
diverses et melees que vous attirez b nous par la robuste
s6duction de votre vertu, religieux et religieuses de ces communautis catholiquesd'Orient que protegeaient les Capitulations imposees au sultan Mohamed IV, en 1670, par un ambassadeur francais, M. de Nointel, envoy6 du roi Louis XIV et
mandataire de Colbert, grace i vous, au deli, bien au deladu
temps present, nous voyons, dans une longue suite de si4cles,
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comment, par quel effort continu, les Frangais d'autrefois,
clercs ou laics, on t travaill a cette oeuvre qui remplit de confiance et de fierti le coeur des Francais d'aujourd'hui.
M. Richepin, acad6micien, dans ses ~Scits de guerre, a
profond6ment imu son auditoire au grand complet;
mais nous ne pouvons parler de toutes les conferences,
cela nous menerait trop loin.
13 avril. - Encore une mort presque subite. M. Corve (Exupere) s'est rendu a pied a l'infirmerie vers dix
heures et demie et il y est mort a midi. Il souffrait

depuis quelque temps; il n'a rendu les armes que lorsqu'il n'en pouvait plus. II a laisse beaucoup de manuscrits qui attestent le soin qu'il prenait de preparer et
d'6crire ses sermons. Les fun6railles de M. Corv6e ont
un peu derang, la cl6ture de la retraite des pamvres qui
devait avoir lieu a Saint-Lazare. On a tourne la difficult6 en donnant la derniere instruction dans la chapelle de la rue du Bac. C'est encore M. Coury, aide
des jeunes pretres, qui a prech6 cette retraite aux
pauvres de notre fourneau.
20 avril. - Les pretres qui ont fait leur quatrieme
annee de thbologie a Saint-Lazare recoivent leur placement :
M. Silva, au Br6sil; M. Meyer, en Chine; M. Sombroek, a lI'quateur; M. Rietbergen, au Chili; M. Theunissen, en Chine; M. Jourdan, a Madagascar; M. Gu:
senhoven, a Susteren (Hollande); M. Bruno, en Chine;
M. Majavacca, en Argentine.
M. Lagier, sous-directeur de l'oeuvre d'Orient, fait

une conference sur les massacres de Perse; la quete
est au profit de nos confreres; la seance est pr6sid6e

par M. Masson, de 1'Acad6mie francaise.
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23 avril. - Le Tres Honore Pire part pour Rome
avec MM. Verdier et Fayollat.
24 avril. - La paroisse de Clichy est demeuree
fidele saint Vincent; elle c6lebre aujourd'hui, par une
procession solennelle, le double anniversaire de la
naissance de son ancien cure et de la translation des
reliques en i83o. La nouvelle 6glise est toujours inachev6e par suite de la guerre.
i" mai. - Le mois qui commence va donner a Paris
le spectacle de plusieurs reunions religieuses extremement intiressantes, toutes pr6sid6es par S. Em. le
Cardinal. Aujourd'hui a Saint-Merri, paroisse du Chitelet, service pour les notaires et clercs de notaires tomson
bts au champ d'honneur. Mgr Amette enseigne
honorable auditoire, compose de representants du
ministre de la Justice, de procureurs g6enraux, de
substituts, de directeurs de la Caisse des d6p6ts,
d'huissiers, de commissaires-priseurs, de notaires et
autres gens charges de r6diger des actes et des contrats, que " ceux qui sont morts sur le champ de bataille
ont 6crit et signe avec leur sang un acte et un contrat
qui dureront toute l'terniti , et il les exhorte a avoir
confiance parce que ( Dieu ne laissera pas protester
sa signature ,. La Congregation est represent6e pour
honorer ses notaires, qui lui sont si devou6s. Et nous
nous rappelions le soin, qui nous paraitrait aujourd'hui
minutieux, avec lequel saint Vincent, suivant 1'usage
du temps, faisait enregistrer par-devant notaire toutes
les pices officielles qu'il recevait, tous les actes
importants qui s'accomplissaient a Saint-Lazare.
.

7 mai. - Solennit6 de la Translation des reliques
de saint Vincent. Communion gne6rale aux intentions
du Souverain Pontife, lequel a dit au cardinal Mercier:
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" Mon intention va a la Belgique. , M. Louwyck, assistant de la Maison-Mere, nous donne la -b6ndiction
papale accord6e par Benoit XV.
Ce meme jour, Son Eminence preside, a l'eglise de
la rue d'Ulm, la fete patronale des Maronites, NotreDame du Liban. Le gouvernement est represente. Nos
confreres qui ont evangelise la Montagne, la Palestine, sont 1l. Nous devions entendre le P. Lagrange.
Une indisposition l'a forced se faire remplacer par
un de ses confreres. Nous entendons les chants maronites; notre oreille y est si peu habituee qu'elle en
est mal impressionnee; peut-&tre qu'a la longue cela
nous paraitrait beau.
o1 mai. - On dit que le pain que nous mangeons
n'est plus de meme composition que le pain ordinaire.
Beaucoup ne s'en apercoivent pas. 11 parait qu'en
mangeant ce pain, nous faisons faire des 6conomies,
nous assurons un meilleur fonctionnement de l'estomac
et beaucoup d'autres avantages individuels et sociaux.
Va pour le pain national.
Nous c6elbrons la solennite de saint Joseph A la Communaut6. M. Crapez extrait des faits de la vie de ce
glorieux patron de l'Piglise les enseignements les plus
utiles concernant la vocation des Missionnaires et des
Filles de la Charit6.
15 mai. - Le Tres Honore Pere revient de Rome,
un peu fatigu6, mais heureux des bont6sdu Saint-Pere
pour lui et pour la famille de saint Vincent.
17 mai. - Reunion des Dames de la Chariti et des
demoiselles de I'(Euvre de Louise de Marillac. M. Verdier dit la messe. Le Tres Honor6 Pere expose
l'6tat de l'ceuvie. Voici en substance son discours. u II
y a quelques jours, j'6tais a Rome, heureux d'offrir
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an Saint-Pere les hommages de la grande famille de
saint Vincent et particulierement ceux des Dames de
la Charit6 et de lui dire le bien immense qu'elles
font an point de vue materiel et religieux. Benoit XV
m'a ecout6 avec bienveillance, avec une touchante
bonte; il est heureux de l'action si feconde des Dames
de la Charit6, et il leur accorde avec effusion sa paternelle b6nediction a elles, a leurs families, a leurs
pauvres... n
Malgr la guerre qui dirige les ressources vers des
besoins plus pressants, les dames n'ont pas cessA de
visiter leurs malades; elles ont ripandu d'abondantes
aum6nes pour eux; elles ont pr6par6 un grand
nombre d'entre eux a paraitre devant Dieu et elles
ont fait baptiser des enfants, des adultes.
Le Trbs Honor6 Pere rappelle tout ce que les
Dames de la Charit6 ont fait, du temps de saint Vin-cent, pour la Lorraine, la Champagne, la Picardie,
1'Ile-de-France, alors que ces provinces 6taient ravag6es par la guerre, la peste, la famine.
Comme saint Vincent serait heureux, s'il revenait,
de voir la charitb, le d6vouement qui a penetri notre
patrie, 1'union sacree qui unit tous les coeurs.
Le Tres Honore Pere, s'adressant a Son eminence,
qui preside Passembl&e, lui dit la reconnaissance de
tous pour les initiatives qu'elle a prises et que sa
grande influence lui a permis de faire aboutir.
I1 montre ensuite que les Dames de la .Charit6 ne
se sont pas content6es de leurs ceuvres ordinaires,
mais que, avec les sceurs, elles ont fait, a 1'acole de
saint Vincent, des ceuvres extraordinaires, s'occupant
en particulier des bless6s, des orphelins et autres
ceuvres de guerre.
Le Tres Honor6 Pere dit un mot des demoiselles
de l'CEuvre Louise de Marillac; il constate que ces
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jeunes filles ont bien m6rit6 la place qu'elles occupent
aujourd'hui dans cette r6union; on a enregistr6 cette
ann6e quarante et une nouvelles associ6es; le nombre
des clients secourus a augment6; les sommes recues
sont mont6es A 18ooo francs au lieu de 16ooo au
dernier exercice; c'est une somme modeste en soi,
mais il faut se rappeler que c'est le fruit d'economies personnelles et que les donatrices sont des
ouvrieres de l'aiguille, des employ6es de bureau.
Enfin le Tris Honor6 Pere rappelle que I'ann6e 1917
ramenera le troisieme centenaire de la fondation des
Dames de la Charit6. C'est en I'an 1617 que saint
Vincent de Paul a 6tabli, a Chitillon-les-Dombes, la
premibre confr6rie de la Charit ; c'est le 8 decembre
de la m6me ann6e, le jour de 1'Immacul6e-Conception,
que saint Vincent a communiqui le
I rglement
approuv6 par I'archev&que de Lyon. Le souverain
Pontife a promis d'ouvrir les trisors de l'Iglise pour
ce pieux anniversaire.
Quand M. jVillette eut fini la lecture de son rapport, le cardinal Amette se leva et parla a peu pres
ainsi :
CHER MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

Je vous remercie au nom de ces Dames et de vos
chbres Filles d'avoir bien voulu, malgr6 votre voyage
et les soucis qu'il vous a occasionn6s, presenter vousmeme le rapport sur I'Euvre des Pauvres malades.
Vous avez t6moign6 par IA que cette ceuvre tient une
place privil6gi6e dans votre coeur.
Je suis heureux de constater que l'on a r6pondu A
vos conseils, A vos d6sirs. Cela montre que l'esprit de
saint Vincent est toujours dans cette association.
Vous apportez de Rome des bin6dictions pr6cieuses, des paroles encourageantes, nous les accueil-
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Ions avec reconnaissance, avec bonheur, et ces paroles
et ces benedictions seront un motif de plus pour nous
renouveler dans 1'amour de nos oeuvres de charite.
Sans doute, c'est la guerre, et vous avez justement
constatC que les oeuvres urgentes imposees par la
guerre ont diminu6 quelque peu la part des oeuvres
habituelles; cependant je constate que ces dernieres
n'ont pas trop souffert; les sommes recueillies ont peu
diminu6; le chiffre de la chbre CEuvre Louise de
Marillac a meme augment6, la liste des nouvelles
r6ceptions est plus longue que celle du n6crologe; il

y a done accroissement, progres.
Cependant il faut nous donner aux oeuvres de
guerre. Vous avez rappel, tout ce qu'a fait saint Vincent de Paul; cela nous montre qu'il n'y a rien de
nouveau; il s'est employe a combattre les maux de la
guerre, de la peste, de la famine dans les provinces
afflig6es; nous voyons aujourd'hui ces memes provinces garde-frontieres, les plus riches, encore ravagees, d6vast6es. Saint Vincent de Paul en a &t6 le
pere nourricier; il a essay6 de guerir les maux de
ceux qui souffraient, les blesses, les refugi6s.
II faut done nous adonner a ces ceuvres; mais il ne
faut pas d6aisser les autres, les pauvres, les malades,
qui demeureront quand la guerre sera finie. Actuellement meme, les pauvres malades ont plus besoin d'etre
soulag6s parce que les places sont restreintes dans
les h6pitaux, la vie est chere et une grande d6tresse
suivra la guerre.
J'ai confiance, quelle que soit la duree de la guerre,
que vous aurez a coeur de m6riter le beau nom de
Dames de la Charite. Quel beau nom! Vous savez la
d6finition que saint Jean nous donne de Dieu : Deur
charitas est. Dieu est charite. En vous appelant de ce
nom, saint Vincent a voulu que vous participiez plus

-59o&troitement a la filiation divine, que vous vous rapprochiez du Pere celeste. Ce n'est pas seulement par
quelques ceuvies qu'il faut 6tre Dames de la Charite,
c'est par la vie tout entiere, c'est par la conduite de
chaque jour.
Qui dit charit6 dit d'abord amour de Dieu, amour
de Jesus-Christ. II n'y a de vraie charith que celle qui
procede de l'amour de Dieu. Sans doute nous pouvons
constater que plusieurs exercent la charit6 qui ne
connaissent pas, n'aiment pas Dieu. Cependant ils
sont tributaires sans s'en douter de toutes les idees
chretiennes, ils font les actes de la charite chrktienne
m&me en ne croyant treque philanthropes. Si vous voulez aimer le prochain sans d6faillance, sans lassitude,
sans distinction, il faut aller puiser cet amour dans le
Cceur de Jesus. Quiconque veut aimer le prochain veritablement doit le regarder dans la poitrine de notre
Seigneur. En dehors de la, on se laisse arr&ter par ses
d6fauts, ses faiblesses et on se ralentit bien vite; au
contact du Coeur de Jesus I'amour s'enflamme et produit ces admirables effets dont parle lImitation au
livre III, chapitre v. L'amour nous pousse a faire de
grandes choses; rien n'est plus fort que l'amour de
Jesus-Christ. Celui qui aime vole, court, est joyeux.
L'amour ne connait pas la mesure; il ne sent pas le
fardeau, il ne parle jamais d'impossibit6; quand il
est fatigue il n'est pas lass6; il entreprend toujours
de nouvelles choses; il s'el6ve toujours comme une
flamme vive et ardente.
Pour vous enflammer de l'amour du prochain, mrditez les t6moignages d'amour que Jesus-Christ a prodigues pour tous, sa vie, sa passion, son eucharistie.
Quand vous sentirez votre charit6 d6faillir, allez la
ranimer, la r6chauffer a ce foyer d'amour. Vous ferez
I'apprentissage de ce que vous serez dans la filicit6 du
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ciel quand la foi aura disparu, quand 1'espirance aura
cess6 et que la chariti demeurera seule, vous unissant
a Dieu et vous mettant en possession de la beatitude.
En finissant cette exhortation, qui fut dite avec une
conviction pen6trante, Son ]minence prit acte de
l'anniversaire du troisieme centenaire des Dames de
la Charit6 : a Ayons la confiance que le fl6au de la
guerre aura cess6 et que nous n'aurons plus qu'a
panser les maux qu'il aura faits et a remercier Dien de
nous en avoir deIivr6s. »
Son Eminence, apres avoir beni lassembl&e, se retira
avec M. Ie chanoine Clement, son secr6taire, qui I'avait
accompagnd.
Ce meme jour, le Tres Honor6 Pere nous annonce
a I'examen particulier que M. Bettembourg devient
visiteur de la province de France.
o1 mai. - Le comte Cressaty de Syrie a dja. donn6
dans Paris plusieurs conferences sur son pays, dans
lesquelles il se plait a faire l'6loge des euvres des
Filles de la Charit6 et des Lazaristes en ces contr6es.
Aujourd'hui ii donne une nouvelle conference au profit
des orphelines de sainte Clotilde.
20 mai. - S. Em. le Cardinal invite ses dioc6sains '
favoriser la culture des terrains abandoxnns soit en
offrant des outils, soit en donnant des semences, soit
en travaillant enx-memes. Vraiment a voir tout ce que
fait notre v6nere Cardinal, il semble qu'il a pris a
cceur d'imiter saint Vincent de Paul jusque dans les
moindres d6tails de son d6vouement. Chacun sait, en
effet, que saint Vincent recommandait beaucoup cette
manibre de faire la charit6 et que ses missionnaires et
ses filles 6taient charges non seulement de recueillir
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les orphelins, de nourrir les affam6s, de soigner les
malades mais encore de distribuer des semences
et des outils a ceux qui restaient dans les villages.
Nous avons d6ji eu occasion de constater igalement
la tendre sollicitude du cardinal Amette pour les orphelins, les blesses, les veuves, les r6fugi6s. Proclamons done que Dieu nous a donnd un nouveau Vincent
de Paul et prions pourla sant6 denotredigne Pasteur.
21 mai. -

Les midinettes font, en ce dimanche, leur

pelerinage a Notre-Dame. Elles sont trois mille. Pour
ceux qui ne connaissent pas les midinettes, disons que
ce sont les jeunes filles qui travaillent dans les ateliers
de confection, qui font les beaux chapeaux, les belles
robes, toutes les belles choses qu'on vend dans les
grands magasins. I1 est difficile d'atteindre ces jeunes
filles, parce que, partant de bon matin pour l'atelier
et rentrant tard le soir chez elles, elles n'ont dans la
journ6e qu'une heure de libre a midi, d'ou leur nom
de midinettes. Mais, pendant cette heure, il fautdiner;
les Filles de la Charit6, qui en retoivent un certain
nombre dans leurs bonnes-gardes, ont 6tabli pour elles
des rifectoires & port6e des ateliers; pour quelques
sous elles leur fournissent une nourriture saine et abondante. II reste bien peu de temps entre le diner et la
rentree a l'atelier. Et cependant il ne faut pas dilaisser ces ames. On a done cr66 les missions ou retraites
de midi; des prktres devou6s leur prechent dix minutes,
montre en main; ils parlent de la beaut6 des choses surnaturelles a toutes ces jeunes filles qui, par office, sont
preoccupCes de la beaut6 des choses naturelles. C'est
done aujourd'hui le pelerinage de ces midinettes A
Notre-Dame. Quel joli spectacle! Et surtout quel discours de M. l'abbi Poulin, cure de la Trinitk, un Parisien de Paris!
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Puisque les Filles de la Charit6 s'occupent de ces
jeunes illes, nous donnons i leur intention quelques
passages du discours de ce z616 pr6dicateur.
Voici d'abord le portrait : les Filles de la Charit6
pourront dire si la photographie est exacte :
Combien complexe et difficile a analyser, la petite Parisienne! Observez-la : rieuse et vive; prormpte saisirles ridi-

cules, comme aussi a s'6prendre d'une ginireuse id6e; legere
et frondeuse, gouailleuse mcmee et, en meme temps, ayant
tous les nerfs a fleur de peau, toujours prate A s'attendrir, a
verser des larmes, 1 se confier, et au besoin, a s'oublier et a

se sacrifier; capable de beaucoup de bien, comme aussi,
h6las de beaucoup de mal; rarement molle, rarement indiffirente en amitid; fleur

4trange, mais exquise de sentiments;

femme d'une allure vive et souple, instinctivement elegante
quand les folies de la mode et le ddsir inn4 d'etre remarqude
ne lui troublent pas le cerveau : telle est la Parisienne.
Si cette Parisienne est une petite ouvriire, je me la represente ainsi : un etre de grace, delicate et ondoyante
comme les moinettes de nos marronniers, ou, mieux encore,
comme ces gentils oiseaux qui font leurs nids t sous les arceaux de Notre-Dame ,, comme eux, p6piant sans cesse; ba-

varde, autant que femme en France, et capable, au besoin,
de garder un secret; une curiosite parfois maladive; gran'de
gaspilleuse d'argent, mais donnant largement aux pauvres et
aux bonnes oeuvres; friande de bonbons acidules, de pommes

frites et de vinaigre; folle d'un bouquet de violettes ou d'un
brin de muguet; prefirant un ruban ou une fleur a chapeau
a trois dejeuners; le plus souvent, mince et ddlicate,,quelquefois un peu maladive; esclave de son imagination, mais
ayant au plus haut point le sentiment de la justice et I'amour

de la verit ; capable de beaucoup de dUvouement; tant6t
priant avec la ferveur de Bernadette, quand cela lui dit, et,
aussit6t apres, quand passe le malheur, quand survient une

deception, tentie de murmurer ou meme de blasphemer un
peu. Imaginez un etre qui soit tout cela et, de plus, impressionnable, sensible a l'exces, ayant peur d'une souris
et courant dans la rue pour voir passer les zeppelins I...

Quel est le devoir de ces jeunes flles? d'abord
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et d6vouies, de vraies meres de famille.
Ici 1'orateur precise en des termes qui meriteraient
d'etre cites ce que doit

tre 1' ducation

des jeunes

files.
II recommande ensuite aux midinettes d'tre des
chretiennes constantes, de bonnes Francaises : citons
le passage suivant.
Cette religion chretienne, qu'elles sont convides a connaitre,
k aimer et a pratiquer, sera leur iddal, et il en faut un a la
femme, si elle ne veut apparaitre comme un etre manque.
D'iddal plus beau, plus pur, il n'en est pas en dehors de la
religion, en dehors de cette religion chritienne que resume
et repr6sente si bien la Vierge mere, debout sur Ie Calvaire,
au pied du gibet oi s'immole volontairement, pour le salut du
monde, le Fils de Dieu fait homme. C'est la seule religion
qui assure la dignite de la femme, la seule qui lui ait rendu
sa mission. C'est sur le Golgotha, au pied de la Croix, que
sont nees toutes les infirmiires, toutes les dames de la CroixRouge. C'est depuis ce temps-It, depuis les saintes femmes
recueillant sur leurs robes le sang du Christ, ruisselant
goutte k goutte, que les femmes se sont tenues au sommet de
tous les calvaires, au pied de tous les gibets, au chevet de
toutes les agonies. Elles ont eu, pour panser les plaies, des
baumes secrets, une main tiAde pour poser sur les fronts
enfivris et au fond de leurs coeurs des trisors de pitid et de
tendresse pour etre, envers la misere, les representantes memes
de Dieu...

Apres le discours de M. I'abb6 Poulin, le cardinal dit
quelques mots et I'on organisa une procession, aux
chants de 1'Ave Maria de Lourdes. C'6tait beau comme
une revue; Marie, terrible comme une armee rang6e
en bataille, inspecta ses bataillons et 1'on se s6para
non sans avoir salue la banniere de Jeanne d'Arc par
l'Hymne d rl'tendard.
22 mai. -

F&te de notre Trks Honori PNre. -

Hier,
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chacune de nos categories est allie offrir ses vceux.
Aujourd'hui, quelques chants a la messe de cinq heures
et demie. Tout le monde est heureux de constater que
la sante de notre Tres Honor6 Pere s'affermit de plus
en plus.
En ce meme jour, la Sainte-Chapelle, qui 6tait fermre
au culte depuis plusieurs annees, revolt les ceremonies.
religieuses d'autrefois. Dans ce bijou d'architecture
construit par saint Louis, on voit, riunis pour honorer
les avocats morls au champ d'honneur, le president de

la R6publique, les representants des ministres, du
Conseil d'Etat, le premier president de la Cour, le procureur g6enral, les representants de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du parquet, de la Cour des
comptes, etc., etc. Le cardinal Amette preside la cdr6monie. Les honneurs sont rendus par les gardes municipaux. Les chants sont executes par la maitrise de
Notre-Dame. Il y a six cents invites, la chapelle ne
peut en contenir davantage. Au temoignage de ceux
qui 6taient 1a, ce fut parfait. Les journaux ont communique le discours de Son Eminence. Une.pareille
allocution temoigne d'un merveilleux a-propos, d'un
patriotisme 6lev6 et d'une fermet6 6vang6lique incomparable. Nous ne citeronsqu'une phrase : Au seuil de
cette existence nouvelle, I'homme se trouve face i face
avec son Auteur qui devient son juge. Devant ce juge,
a qui personne -ni rien n'echappe, la conscience du
justiciable est tout ensemble son temoin, son accusateur, son avocat. » Ne croirait-on pas entendre saint
Paul parlant devant Felix de judicio futuro?
Cette Sainte-Chapelle nous rappelle saint Vincent de
Paul. Son historien raconte que les religieux de SaintVictor ayant fait opposition a l'union du prieur6 de
Saint-Lazare & la Congregation de la Mission, pendant qu'on plaidait cette cause saint Vincent 6tait
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dans la chapelle du palais, en oraison, se tenant devant
Dieu, dans une entiere indifference. Comme il pensait
sur ce qui l'affligerait le plus si on lui enlevait SaintLazare, il lui sembla que ce serait de se s6parer des
quelques fous qui s'y trouvaient. Prions saint Vincent
d'obtenir que cette Sainte-Chapelle oi il a prii continue d'etre ouverte aux plaideurs, aux avocats et aux
juges.
i" juin. - Paris fait des fun6railles nationales au
gindral Gallieni, ancien ministre de la Guerre. La c6r6monie religieuse se fait aux Invalides. Le g6n6ral Gallieni nous a toujours et6 tres bienveillant. Mgr Crouzet a raconte dans son beau livre sur Madagascar ce
que le g6naral Gallieni a fait pour la mission de FortDauphin. Le gen6ral Gallieni avait confi6e
nos
confreres de Nice l'education de son fils. Quand il
etait gouverneur de Paris, avant la bataille de la Marne,
oi il devait s'illustrer, il donna des conseils pour l'6vacuation des orphelins et orphelines de Paris en vue
d'ui siege possible. Nous nous sommes done associ6s
aux splendides funerailles. M. Courrege, ancien suprieur du fils de Gallieni, avait une place particuliere
parmi les amis et invites de la famille. Le gen6ral
Gallieni a demand6 et recu en pleine connaissance les
sacrements de l'lPglise. Que Dieu ait son Ame!
Ce meme jour, il nous a 6et donn6 d'assister a une
communion solennelle cil6brbe avec un rite particulier
dans une maison de Filles de la CharitA de Paris.
C'est un de nos confreres quia 6tabli cette c6r6monie. La
renovation des voeux du bapteme se fait ý la messe et
la cons6cration a la sainte Vierge aux vepres. C'est
d6ji un soulagement pour la cer6monie du soir qui est
ordinairement interminable parce qu'elle comprend ces
deux rites. A la messe donc, les enfants, aprbs avoir
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entendu a l'ivangile une courte exhortation, ricitent
le Credo, font la renovation des vceux du bapt&me et
l'offrande du cierge. Le soir apres v&pres, sermon, puis
consecration a la sainte Vierge d'une facon fort gracieuse. Les enfants s'organisent en une procession qui
fait le tour de la chapelle; pendant ce temps, elles
chantent le cantique par lequel elles se consacrent,
elles viennent se reunir dans le sanctuaire ou devant la
statue de la sainte Vierge, et elles terminent la le cantique qui est bien touchant. Conque de cette facon, ce
qu'on appelle la communion solennelle nous semble
r6aliser parfaitement le sens de cette journ6e qui n'est
plus la premiere rencontre de Jesus eucharistique
avec une ame, mais l'affirmation publique et solennelle
de la donation faite d6ji au baptime, la ratification
consciente de ce qui a &t6 fait inconsciemment avant
notre r6g6neration par 1'eau sainte. Voild pourquoi,
dans plusieurs endroits, on commence a mettre la renovation a la sainte messe. Nous avons estime utile de
raconter ce que nous avons vu et qui nous a fort
touche dans la maison des sceurs dont nous avons
parl6 plus haut. Chacun pourra en faire son profit tout
en se conformant aux rgglements donnes sur cette
matiere par les autoritbs competentes.
2 juin. - Sur I'invitation des &v8ques, nous commenoriparatoireiala fite de Jeanne d'Arc.
*ons un triduum
C'est Mgr Tissier qui a pr&ch6 le panegyrique de Ia
Bienheureuse A Orleans cette annie; nous avons remarqu6 dans ce discours la phrase suivante que nous
citons pour l'edification des soeurs. « On a dit de
Jeanne d'Arc que, apres avoir 6te un capitaine que le
grand CondJ eit applaudi, elle n'est plus qu'une sour
de charit6 que Vincent de Paul reconnaitrait pour sa
fille. n
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4 juin. - Nous chantons la messe de la bienheureuse
Jeanne d'Arc, et le soir, apres souper, nos itudiants et
s6minaristes, group6s dans la salle de recreation qui
est orn6e sobrement, exicutent une cantate en l'honneur
de la patronne de la patrie. Paris est en liesse. Les
statues de Jeanne d'Arc qui qrnent plusieurs de ses
places sont couvertes de fleurs; de nombreuses petites
processions d6filent gravement d'une statue a l'autre,
soit pour d6poser un bouquet, soit pour pronohcer un
discours, soit pour chanter un hymne, soit pour acclamer la vierge guerriere; le clerg6 de Saint-Augustin,
suivant l'usage, sort processionnellement pour benir
la statue qui se trouve devant l'6glise; partout .retentit
1'l6oge de la Bienheureuse. A Notre-Dame, c'est.
M. le chanoine Desgranges, un aum6nier militaire
venu de Verdun, qui prononce le panbgyrique. On I'a
applaudi; on a eu tort, car on ne doit pas applaudir
dans les 6glises; mais, v&ritablement, si une exception
a la regle pouvait ftre autoris6e en pareille matiere,
ce devrait 6tre pour un pareil discours.
5 juin. - On c6lbre a Saint-Sulpice le deuxieme
centenaire de la mort du bienkeureux Grignion de Montfort. Toutes les communautes religieuses de Paris sont
repr6sentees a ce pieux anniversaire, pour feliciter la
double famille spirituelle de celui qui a 6crit le livre
si beau de la Vraie Divotion i la sainte Vierge. Son
eminence, comme toujours, preside la f&te.
7 juin. - Dans la meme Cglise Saint-Sulpice ont
lieu les 'funrailles de Mgr Demimuid, protonotaire
apostolique, chanoine honoraire, directeur general
honoraire de l'ceuvre de la Sainte-Enfance, professeur
honoraire de I'Institut catholique. Nous donnons plus
loin quelques details biographiques sur ce grand ami
de notre Congregation.

12 juin. -
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elections a la Communaut6. Ma sceur

Boutleux, visitatrice de la province de Buenos-Ayres,
devient assistante; ma seur M6glin, visitatrice de la
province de Syrie, devient econome. Ma soeur Chesnelong, priecdemment assistante, devient visitatrice de
la province de Naples, et ma soeur P6nicaut, pr6cedemment &conome, devient sup&rieure de 1'importante
maison d'Arcueil.
14juin. - Exposition delrEuvre desecours aux iglises
divastiesde France.- Tous les dioceses ont contribu6 a
fournir des ornements, du linge, et plusieurs ouvroirs,
dirig6s par les Filles de la Charit6, exposent de beaux

travaux. Mais, qu'est-ce que cela pour tant de miseres!
II y a 2 3oo paroisses francaises qui sont en d6tresse,
par suite de l'invasion germauique. A une place
d'honneur de l'exposition, on montre le ciboire de Gerb6viller, qui a 6t6 troue par les balles de l'ennemi.
15 juin. - On se lve aujourd'hui a cinq heures, et
cependant on se live a la meme heure solaire qu'hier,
oi I'lon s'6tait leve a quatre heures. Le gouvernement,
en effet, pour des raisons 6conomiques et hygibniques,
a d6cid6 qu'on avancerait toutes les horloges d'une
heure. Nous nous sommes soumis a cette recommandation immediatement; pour nos exercices, nous avons
conserv6 quelque temps l'heure ancienne ; mais bient6t,
on y a vu des inconv6nients, et nous nous sommes mis
simplement et bravement a l'heure legale, nous levant
a quatre heures, nous couchant a neuf heures, et nous
ne nous en portons pas plus mal.
Aujourd'hui, fete annuelle de la Sainte-Enfance,
dans notre chapelle. Beaucoup d'enfants, beaucoup de
musique.

juix. -- On celebre le soixante-dixie'ne anniver18
18 juin. - On cel1bre le soizante-dixinme annive,-

-

6oo -

saire de fordination sacerdotale de M. Forestier Lion,
ancien assistant. Ce n'est pas souvent qu'on a la joie
de cilebrer pareil anniversaire.
19 juin. - Les jeunes gens se tlvent de grand matin
et vont faire leur pelerinage a Montmartre. Le Tres
Honor6 Pere leur dit la sainte messe.
24juin. - Le Tres Honore Pere nous annonce que
les conseils centraux de la Propagation de la foi ont
attribu6 a nos missions une allocation qui, malgr6 la
guerre, est encore importante. II nous invite A remercier
Dieu et a prier pour les membres des conseils centraux
et pour les associes d'une aeuvre si utile.
3o juin. - Fite du Sacrd-Caur.- Le Tres Honor6
Pere preside la ripetition d'oraison; il dit en termes
delicats combien nous devons etre reconnaissants au
ven6r6 P. Fiat d'avoir eu la pensee de consacrer les
deux families au Sacre-Cceur.
Pendant la journ6e, M. le Supirieur g&niral nous
remet une image qui repr6sente le Seigneur de la Charit6, d'aprbs un tableau peint par la venerable Louise
de Marillac.
Au revers de cette image, on lit ce qui suit :
DEVOTION DE LA

VENIRABLE LOUISE DE MARILLAC
AU SACRt-C(EUR

Les revelations du Sacrd-Cceur a la bienheureuse Marguerite-Marie datent de la fin du dix-septibme sicle, vers 1674.
Bien longtemps avant cette date, dbs r635, la vendrable fondatrice des Files de la Chariti aimait i peindre Notre-Seigneur en pied avec son coeur rayonnant. On garde ýaa MaisonMere des Filles de la Charite un de ces tableaux. C'est la
premiere fois peut-etre que le Sacre-Cceur a et& ainsi represente.
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La vinerable Louise de Marillac ne se contentait pas de
traduire de la sorte ia devotion qu'elle avait personnellemrent
pour le Sacre-Ccur : elle s'attachait, en outre, a divelopper
cette devotion chez les premieres Filles de la Charite : elle
fit un certain nombre de ces peintures qui representaient le
Sacre-Cour, a qui elle donnait le nom. significatif de cSSeigneur de la Charite ,; et elle en envoya A plusieurs maisons
des Filles de la Charite. c Voila deux images que je vous
envoie, ecrit-elle en 1635 A une soeur de la paroisse Saint-Paul
I Paris, un Seigneur de la Charite pour mettre en votre salle
des pauvres et un pour votre chambre. n
La venerable Louise de Marillac voulait done qu'un de ces
tableaux irit place dans la chambre ou les sceurs se reunissaient pour leurs exercices de communaute, et I'autre dans la
salle oh elles recevaient les pauvres. Dans sa pensee, c'etait
dans le cceur de Jesus, Seigneur de la Charite, que les s-eurs
devaient puiser, avec l'amour pour Notre-Seigneur, l'amour
pour les pauvres, qui est I'objet propre de leur vocation.
E. VILLETE.

Cette id6e de mettre le Sacr&-Cceur i une place
d'honneur dans les maisons, commence a se g6naraliser;
on a donn6 a cette c6r-monie un nom special; on
1'appelle Intronisation du Sacri-Ceur; nous avons 6t6
t6moins d'une intronisation semblable dans une maison
de sceurs, et nous savons que cela s'est fait en plusieurs

orphelinats, d'apres le rite recommand6 par le P. Mattheo et encourag6 par le Pape et les 6veques; la ceirmonie est fort belle; il serait i d6sirer qu'elle se g&neralisft; on entrerait par 1l dans les d6sirs de la

v6n6rable Mere. On trouvera k Paris, 35, rue de Picpus, une petite brochure qui donne tous les d6tails
requis; elle est intitul6e : flntronisation du SacrkCceur de Jisus dans les foyers Par la consicrationsolennelle des familles i ce divin Ceur.
Nous donnons ici deux reproductions de tableaux
ou medaillons duse Louise de Marillac.
Le premier est celui repr6sent6 sur l'image qui nous
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a 6te donnee par le Tres Honor6 Pere. C'est une
reproduction d&un.tableau possidi, avant la R6volu-

SACRI -CO~UR

tion de 1789, par les Filles de la Charit6 de Cahors et
qui est religieusement conserv6 a la rue du Bac depuis
1891.

-- 603 -

.··~d6.

SACRi-C(EUR

Voici ce qu'en dit M. Ed. Didron, artiste et archeo!ogue de haute valeur; nous empruntons son t6moignage
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aux Petites Annales de Saint-Vincent-de-Paul, 19oo,
p. Ioi:: Cette figure accuse une certaine inexperience;
mais n'est pas d'un mauvais dessin et, malgre une certaine raideur dans l'attitude g6nerale et dans le mouvement, on peut dire qu'elle n'est pas sans merite;
d'ailleurs, c'est bien une figure du dix-septieme siecle
franqais, avec les qualit6s et les d6fauts du style de
l'6poque. Notre-Seigneur est pos6 sur le globe terrestre
comme pour signifier que, crateur du monde, il est
venu pour le sauver. Ses pieds et ses mains montrent
leurs plaies et, fait capital, son Coeur divin apparait,
environne de rayons lumineux, sur sa poitrine. Au bas
du tableau est cette inscription, en caractrres diu
temps : " Ce tableau a ete peint par Mile Le Gras,
a nostre honor6 mere et intitutrice. n
a La presence de ce coeur rayonnant sur la poitrine
de Notre-Seigneur est effectivement un fait considrable, l'oeuvre de Louise de Marillac itant, en toute
certitude, anterieure de cinquante. a soixante ans aux
visions de la bienheureuse Marguerite-Marie, aprbs
lesquelles le dessin du Sacre-Coeur fut determin6 par
1'illustre religieuse de la Visitation. II est toutefois
necessaire de remarquer que, dans la peinture de
Mile Le Gras, le coeur est simple, sans flamme et sans
couronne d'6pines; mais enfin c'estbien le coeur de
Jesus-Christ et c'est aussi la premiere representation
du Sacre-Coeur qui nous soit connue avec certitude.
Ce coeur a-t-il 6et ajout6 -apres la mort de Louise de
Marillac? Cela ne semble pas probable. Aucun signe materiel ne permet de le supposer. Le coeur, couleur de
lumiere, est d'une grande franchise de ton, exclusive
de toute id6e de " repeint n, et sa forme a une allure
l6 gerement archaique qui, par son style, appartient au
temps oi vivait la v6nerable Fondatrice des Filles de
la Charite. Et puis, s'il y avait eu addition, il est vrai-
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semblable que celle-ci eat 6tC executee posterieurement
aux rivelations de la bienheureuse Marguerite-Marie,
lorsque l'usage fut itabli de ce genre de representations, et alors on n'eat pas manqu6 d'ajouter au coeur
la croix, la flamme et la couronne d'6pines qui caracterisent le coeur divin, tel que J6sus le fit voir a la

Bienheureuse. Nous croyons fermement a l'authenticit6
du cceur peint par Mile Le Gras sur la toile que ses
filles conservent comme un cher souvenir et qui est
pour nous un document pr&cieux pour l'iconographie
du Sacr6-Cceur. »
Le second Sacr6-Coeur que nous donnons est une
reproduction agrandie d'un m6daillon qui se conserve
a la Maison-Mere des Filles de la Chariti et qui est

aussi l'oeuvre de la v6nerable Mere.

LA GUERRE

D'aprbs on catalogue des mobilis6s qui a paru le
I

e
"

juin 1916, nous avions alors sous les drapeaux

136 pr&tres, 5o clercs, 34 freres coadjuteurs; ce qui
fait un total de 220, pour I'arm6e francaise; encore
nous ne comptons pas dans ces 220, ceux qui ont servi

et qui ont it6 reformis, ceux qui sont morts, ceux qui
vont partir, ceux qui viennent de nos ecoles apostoliques.
Parmi ces mobilis6s, 37 travaillaient en Ambrique,
1o en Afrique, 52 en Turquie, Syrie, Perse, Chine,
21 en Belgique, Hollande, Italie, les autres en France.
Nous voudrions poavoir donner la liste exacte de
ceux qui ont recu des decorations avec le texte offi-
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ciel de leur citation a l'ordre du jour; nous prions les
decoris et autres qui en auraient connaissance de vouloir bien nous donner ces renseignements; ad majorem
Dei gloriam et pour r6pondre au desir des autoritis
religieuses. Disons toujours que le fr!re Davoust est
capitaine, chevalier de la Legion d'honneur, decore
de la croix de guerre avec deux palmes et quatre itoiles.

LES AUMONIERS
Donnons en premier lieu une lettre du Trbs Honor6 Pere
au cardinal Gasparri et la r6ponse de celui-ci.

EMINENCE,

8 avril 19x6.

J'ai cru vous etre agrbable, il y a quelques jours, en
vous donnant connaissance de ce que les n6tres font
a Salonique pour les pretres de l'armbe d'Orient.
Voici quelques extraits d'une lettre d'un de nos
confreres, aum6nier militairedans la regionde Verdun,
qui sont 6galement bien interessants et bien difiants.
11 remercie la Superieure gen6rale des Filles de la Charite qui lui a envoy& des honoraires de messes pour
les pr&tres de son secteur :
ccC'est une forme de charit6 que Dieu doit singuliOrement benir; en m6me temps qu'elle favorise les
messes sur le front, oI le voisinage de la mort et du
danger les rendent plus ferventes, elles procurent a
nos pretres, dont beaucoup sont des regions envahies,
un secours materiel pr6cieux. Pour plusieurs memes,
elles sont une ressource unique. Voila deux ans bient6t que nous vivons d'une vie anormale: il faut une
trempe d'ime peu commune pour se maintenir dans la
ferveur sacerdotale, au milieu des soucis mat6riels et
dans I'entourage out nous vivons; les aum6niers mili-
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taires sont, a ce point de vue, des privilegibs; ils ont des
facilitis de d6placement, d'isolement, de respect que
les pretres n'ont pas dans leurs tranch6es ou leurs ambulances.
(( Et c'est du contraste entre ma vie et la leur, que
m'est venue la pens6e de m'occuper, parmi tous les
soldats a qui je dois mes soins, des pretres plus specialement. J'ai pu jusqu'ici leur faciliter la cl6bration
de la sainte messe, cuotidienne autant que possible,
en leur fournissant les hosties, le vin, la cire, les intentions de messe. Je n'y ai aucun m6rite, puisque je ne
suis aupres d'eux que l'intermediaire des ames charitables qui veulent bien s'int&resser aux soldats du
front. C'est done a elles que le bon Dieu doit des
messes et des communions plus nombreuses, le maintien de la vie sacerdotale chez beaucoup et chez quelques-uns qui s'itaient laiss6 emporter a la derive, le
relevement et, peu a pen, la reprise de la ferveur d'autrefois.
( Depuis plus de quarante jours, nous vivons dans un
veritable enfer, et nos soldats ont prodigieusement
r6siste; je sais qu'un des chefs principaux a d6clar6 a
un tres haut personnage officiel, publiquement, que
le moral excellent de nos troupes 6tait di pour une
bonne part l'influence des aum6niers et des pretres.
u C'est d6ja un r4sultat visible; en ce moment, oi la
question de la communion pascale nous occupe tous,
je constate que j'ai obtenu jusqu'ici plus de resultats
encore que I'annee derniere. Le bon Dieu, il faut le
dire, y met toutes les complaisances, et I'Iglise aussi;
nous avons trois mois de temps pascal; le danger de
mort oi nous vivons sans cesse autorise le viatique, et

les fidles ne pouvant quitter leurs tranch6es, c'est le
bon Dieu qui vient les y trouver, jour et nuit, sans
apparat, sans cirimonie; c'est lui, le premier des tran-
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chees, et ces communions pascales sont, dans leur sim-

plicito, plus impressionnantes que les c6remonies du
jeudi saint dans une cathedrale. >,
Daignez agrier, Eminence, l'hommage de mes sentiments respectueusement devoubs en Notre-Seigneur.
E. VILLETTE.
Du Vatican, z* mai s916 ,

TRts RTV~REND SUPRRIEUR GtNERAL,

Je vous remercie cordialement de la lettre du mois
dernier, par laquelle vous avez bien voulu me communiquer quelques extraits d'une r6cente lettre d'un de
vos confreres, aum6nier militaire dans la r6gion de
Verdun.
J'ai tenu A en faire part au Saint-Pere, qui a appris
lui-mime avec Iplaisir ces interessants et 6difiants
details, et remercie Notre Divin Sauveur de tout le
bien qu'll daigne operer dans I'ame des soldats, par
le moyen surtout de leurs d6vou6s aum6niers.
Veuillez agrier, Tres R6v6rend Superieur general,
la nouvelle assurance de mon entier d6vouement en
Notre-Seigneur.
P. Card. GASPARRI.
M. Sarloutte, qui 4tait aum6nier militaire sur le front de
Verdun, vient d'etre euvoyd comme aum6nier daas la mer

MUditerran6e; M. Constant, dont nous avions annonce la
nomination comme aum6nier sur laligne de feu. vient enfin
de recevoir cette nomination qui s'6tait 6garie dans quelque
carton; M. Gounot a 6t6 nomm6 aumSnier du bataillon ou son
frire est capitaine; M. Monteil, aumb6ier des diables bless,
les heros de Verdun, 6crit:

Nous sommes sortis encore une fois de la four-

naise. Mais je me demande comment je suis encore de
ce monde. Bombardement 4pourantable de vingtdeux heures. Que de chasseurs ont piri! mais, grace
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A Dieu, le bataillon n'a pas perdu un pouce' du terrain confie a sa garde. Nous avons failli etre encerclss; une seule issue, c6te abrupte, arrosie d'obus.
Nous sommes restes trois jours sans ravitaillement.
J'ai eu sous les yeux le spectacle le plus douloureux
qu'il m'ait &te donne de voir : celui de blesses que
1'on ne pouvait 6vacuer et qui ttaient en proie A
toutes les tortures de la soif. Jamais je n'avais eu tant
de sacrements a administrer.
M. Advenier n'est pas mobilis4, mais comme ii est aum6nier d'une ambulance militaire, nous citons sa lettre au chapitre des aum6niers.

Mustapha (Algex), x8 mai xgi6.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
Votre binediction, s'il vous platt!
A 1'h6pital de Mustapha, que nous aimons comme
la prunelle de nos yeux, le bon Dieu b6nit visiblement les divouements des Soeurs et des Missionnaires.
Ces sceurs, admirables de sacrifice constant, se
dbpensent, sans compter, au soulagement des pauvres
misires de notre humanit6.
Et si I'aumonier realise quelque bien spirituel
aupres de ces pauvres infortunes de la nature, il est
le premier a en aftribuer apres Dieu, tout le m6rite A
nos cheres sceurs. C'est ainsi qu'en l'espace de quelques mois, il a pu faire faire la premiere communion
A plus de cent adultes de tout Age et de toute condition, sans parler des milliers de malades auxquels il
a administr6 les derniers sacrements.
Un bon Missionnaire de c6ans disait qu' Il'h6pital
civil de Mustapha c'6tait une mission perpetuelle, et
il ne se trompait pas dans son jugement. C'est ainsi
que, le 19 mars, deuxieme dimanche de careme, la

chapelle de l'h6pital s'ornait de ses plus belles fleurs
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pour chlebrer la premiere communion de cinq soldats,

de ces braves blesses de la grande bataille de 1'Yser.
A cette occasion, beaucoup d'anciens soldats mobilis6s avaient tenu a les accompagner a la sainte
table. Manifestation de foi splendide, d'un grand
reconfort pour les heureux t6moins de cette f&e a
jamais inoubliable. Quelques jours plus tard, a l'occasion des prieres nationales des 23, 24, 25, 26 mars,

nombreuses communions de soldats et de civils.
Enfin, Paques a eu aussi ses belles fetes, et ses nombreuses communions pascales de malades dans les
salles, sans oublier la cer6monie bien touchante du
7 mai, a l'occasion de la communion des enfants
pour Sa Saintete le pape Benoit XV. Vous le voyez,
Monsieur et Tres Honore Pere, tous vos enfants rivalisent de ztle pour 6tablir le rigne de Jesus-Christ
dans les ames.
Grice A nos bonnes soeurs, et aussi, pourquoi ne
pas le dire, grace au concours bienveillant de nos
braves soldats, car ils chantent A merveille les
louanges de Jesus et de Mirie, notre chapelle ne
d6semplit pas les jours des offices.
Votre fils devou6 et obeissant,
Ph. ADVENIER,
Aumsniner.

LES BRANCARDIERS
Lettre de M. KREMER a M. VILLETTE,

Supirieur general.
4 avril igq6.

MONSIEUR ET TRES HONORg PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait !
Du 23 d6cembre au 29 f4vrier 1916, service particu-

-

611 -

lierement dur, devant les derniers 6perons d'Artois :
saison affreuse, terrain plus affreux encore, va-et-vient
aux blesses et aux morts, intensif de par les attaques
plus frequentes de l'ennemi. Le 21 fivrier, ne lanqat-il pas quarante mille obus sur l'eperon qui regarde le
chevet de l'6glise ? Quelle debauche de projectiles et
de tout calibre et de tout acabit, ce jour-lI! ne nous
fallut-il pas pour rejoindre nos postes d'avant, la nuit
m6me qui suivait ce deluge de fer et de feu, ne fallutil pas nous armer de nos lunettes et de nos masques
protecteurs? Que de larmes ameres durent verser les
lambins. fixer leurs appareils, ou les. ~ s qui crurent
pouvoir affronter indemnes la zone empest6e! Apres
quarante-huit heures de service de nuit aux tranch6es
- le jour se passait sous terre! - quarante-huit
heures aux terriers d'alerte oui nous guettaient, par
roulement automatique, les m6tiers les plus disparates
que brancardiers puissent rever, - et ce, durant
soixante-cinq jours, sans r6pit - du fossoyeur au
bfcheron, du cantonnier a l'aide-artificier -ce dernier
m6tier n'est pas sans intr&t : reperer les obus francais
ou ennemis non 6clates, les porter a distance voulue des
cantonnements, les flanquer chacun de deux boites de
m6linite armies de cordons pour l'allumage; I'on
recouvre l'engin d'un demi-cube de terre pour amortir
l'6clatement, et durant soixante secondes : a Egaillezvous, mes gas! ) l'on se terre a l'environ : feu ! L'obus
ou les obus jumels 6clatent; I'on accourt constater
que tout est bien qui finit bien, I'on passe a d'autres,
par monts et vaux. C'est une chasse plut6t dangereuse,
mais, n'est-ce pas encore travailler au salut public?
Ces soixante-cinq jours inoubliables devaient 6tre
l'apotheose d'une campagne de dix mois aux 6perons
d'Artois. Le 4 mars, a quatre heures du matin, sac au
dos et d6part sous une templte de neige pour desti-
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nation inconnue. A onze heures et demie, embarquement effectu6 L Saint-Pol-sur-Ternoise, oui je n'ai
meme pas la consolation de dire le plus petit au revoir
a tant d'amis, a nos bonnes saeurs de l'hospice oih
j'avais dit la sainte messe durant tout cet hiver, et
puis, en fourgon Abestiaux pour trente-quatre heures!
l'on debarque dans l'Est; nous traversons par itapes,
sac au dos, tout mon cher d6partement, et me voila
done a 2o kilometres du village natal, premiere proie
toute d6signee l'aigle noir, des le mois d'aoit 1914.
La, non loin de moi, passe la petite riviere frontibre
qui va rejoindre !a Moselle &Metz : j'ai gros coeur de
la revoir, et voudrais lui confier, - desir d'enfant qui
revient an nid, -

un salut dans une bouteille, mais a

quoi bon? plus ame de France qui vive la-bas pour
recueillir le message! Du moins, j'ai pu revoir, le
13 mars, en coup de vent, mes chers6vacuis aNancy.
Depuis lors, distance et service me tiennent loin d'eux,
mais non le coeur !
Depuis le 20 mars, mon escouade, 2 sous-officiers
et ix hommes, est d6tach6e du gros de la formation
(200) pour op&rer, en attendant les h6catombes, autour
d'un village a demi ruini, cette chose d'importance,
s'il en fut, a l'approche des chaleurs, laprophylaxie :
l'enfouissement profond des rats et de tous les d6chets
organiques, la cremation a outrance, a petit feu, la
nuit, dans les fours, de tous les autres r6sidus: service
encore plus repugnant que penible.
Depuis le 20 aussi, je remplis, a d6faut, les fonctions
d'aum6nier pour les troupes flottantes au cantonnement d'alerte; de sorte que, depuis le 20, j'ai fait plus
de ministire que durant les vingt mois de campagne.
Beni soit le Dieu qui me fait mieux connaitre le pourquoi des choses! Pourquoi, seize ans durant, a Constantinople, cette ardeur a stimuler, de parole et
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-d'exemple, chez nos chers collegiens, en marge des
etudes, I'amour du sport et des jeux, voire de notre
beau theatre classique? Pourquoi ces essais d'aum6nier volontaire, en 1912, pros de nos braves marins sur
nos croiseurs HT•i-IV, Vitor-Hugo, dules-Fe•y et LUoxGambetts? - Oi soat les huit cents matelots que
j'avais connus sur ce deraier? au fond des abimes! Pourquoi ce passe mien? c'etait I'apprentissage du
m6tier qui me demande jarrets de fer et cacur d'or,
deux puissants leviers dans le n6cessaire du pr&tre aux
armies. Et puis, classe 9o ainesse oblige ! aussi, je
ne veux point me d6partirde ma premifre rsolution :
me rendre le plus atile possible... Hier, dimanche,
quelle bonne journte! J'avais tentS, la veille au soir Dieu me pardonne 1'escapade! - de repirer le terrain,
moi aussi, i i kilometre de ma cantaanement, vers
1'or6e de ces bois, zibrcs de croix blanches, depuis la
rouge vendange deseptembre I914. Fort bien recupar le
l'empla1ixe&me
commandant R..., du groupe,qui me
cement de l'autel, dans une clairiere : l'heure de la
messe, a onze heures et demie, et je rentre, combien
joyeux !
Dooc, dimanche matin, le pr6chantre de 1894
Saint-Lazare dirige sa petite chorale i la grand'messe;
au village, non dans l'iglise, une des 6glises martyres,
mais dans une chambre bien trop exigue, et partant,
archicomble, ainsi que la voisine, et les corridors et
les escaliers: c'est an assaut pour entendre, si presde
la frontiere est, le Credo I de Du Mont et les i couplets du front , ex6cut6s alla miWitar. Ces couplets,
vibrants parce que vicus, j'ai dA les polygraphier avec
des moyens de fortune, sur lademande de notre aum6nier divisionnaire qui, lui, comprend l'enthousiasme,
la flamme; et ces couplets, mon Pere, je suis fier de
vous les d6dier.
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A onze heures et demie recta, rendez-vous A !a foret
pourchanter, subDio, la grand 'messe promise. La, contre
un arbre, une troix de feuillage domine un autel sur
tremplin tout festonn6: deux douilles de 75 supportent
des touffes de sapin vert : une vraie surprise que cette
installation dont je filicitai les auteurs. Quand je me
retourne, apres l'£vangile, autre surprise: par dela les
officiers superieurs, midecins-majors, sous-officiers
et soldats, je vois pointer de jolis coquelicots rougefeu sur champ bleu fonce, ce sont nos braves canonniers marins des pikces lourdes. Ah! mon Pere! je
n'avais jamais compris, dans le Pr.tre aux armies,
qu'un jour - sans doute, quelques routiniers entiches
de sermonnaires tout faits - I'on efit pose la question:
a Indiquez-moi done quelques sujets de sermons A
faire aux soldats! a Grand'piti6 qu'une question telle!
Ceux qui l'ont faite, apr.s tant de mois, itaient done
A 1'a b c du metier ? L'ignorance presque absolue
de ia religion : voilh le mal ! Le remade ? Ouvrir l'vangile An'importe quelle page, le traduire, I'expliquer
et surtout le vivre.
D'abord, je transporte mon auditoire de ces bois
d6solis aux clochers de IA-bas, d'oi sont descendues
toutes les voix qui bercerent notre Ame chritienne,
voix des cloches que nous n'entendons plus, envolees
joyeuses du bapteme, de la premiere communion, de
la confirmation, de l'union sacree de deux etres benis
de Dieu, appel Atoutes les f&tes de la paroisse, cette
grande famille regrett&e, voix graves aussi, voix tristes
sur nos chers disparus... et vers ces memes clochers,
autant de bras tendus, de doigts lev6s qui nous montrent
le ciel. Je vois, A la meme heure, se diriger tout un
cortege moins bruyant depuis vingt mois : vieillards,
mnres, 6pouses, soeurs, fianc6es, petits enfants vont
ensemble prier pour les chers absents du front I A ce
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moment, je vois perler deux grosses larmes en bier
.des yeux, c'est l'instant d'entrer dans la place ave(
armes et bagages : Que venez-vous chercher ici ?
J'ai surpris Ia r6ponse d6ji sur les ltvres de plusieurs, a 1'issue d'une de nos c6remonies. a( Ah! que
c'est reposant, et comme il fait bon sortir de chez
nous! » Voild, certes, une riche veine a exploiter :
que laissent-ils pour venir a l' glise, la maison du
bon Dieu, -

celle du bon peuple aussi? -

des occu-

pations vulgaires, m6diocres, basses; un milieu souvent bien f6tide; au moral, tout un fardeau de noires
preoccupations, et pour trouver quoi? le Dieu de leur
jeunesse, des fetes sans regrets ni remords, 1'epanouissement du coeur, fruit de la priere et des chants
a l'unisson des voix, comme aussi la reponse a ces
questions de plus en plus angoissantes que posent,
-

signe des temps! -

bien des ames lassees, un pea

par toutes les croisbes ds nos chemins: a Pourquoi la
guerre? ' - a Comment alliez-vous ces deux termes :
'horrible guerre et le bor Dieu ? » a Pourquoi la souffrance? - (t Pourquoi tant de bons fauch6s par larafale ?
J'avais parli, la veille, de la sainte patience; le lendemain, l'exemple du saint homme Job s'imposait. Je
lus done et de bout en bout, le fameux interrogatoire
de Jehovah : t Fils de la terre, prends ta ceinture,
ceins-toi les reins, je t'interrogerai, veille a me
repondre! P - a Coinme c'est beau! Pere Turc, jamais
nous n'avions rien entendu de tel! w
Apres 1'office, les commandants de retenir a dejeuner le a Grand-PNre Turc > et de l'engager pour
une causerie sur Constantinople, a quatre heures de
l'aprbs-midi. La, sous ce meme bois toujours, au bout
duquel pourtant s'annonce, bruyant, un copieux arrivage de marmites. La causerie faite, je dus m'engager
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d'hoaneur a revenir; un commandant prend jor poar
une causerie, un autre pour an concert Botrel. L'oa
vieillit en apprenant tons les jours qaelque chose: ces
sortes de concerts ont nom a concerts blancs a, par
contraste avec la chanson rouge, rosse et lie de vin,
les delices de trop d'ames, oh! pas blanches, celles-la!
Tout ceia, certes, ne va pas sans difficultes, car si
les dimanches se suivent, ils ne se ressemblent pas.
, Tout cela prouve, am'crivez-vous, que le bien n'est
pas facile a faire. n Vingt mois de rude experience
ne me le feront plus oublier de la vie, j'esp!re.
Binissez votre petit brancardier.
J. KR9ME.
w
M. Bozer a #ti i Verdun quinze jours.
J'ai transporth des blesses sept nuits durant, sans
fermer 1'eil un moment... Une nuit, nous tions an
fort de X..., premiere ligne, pour chercher des
blesses. Charges de nos brancards, nous avons an
retour i peine franchi les tranchees, que nous sommes
arrftis par un fen de barrage inimaginable, occupant
tout un ravin qu'il nous faut traverser. Les blesses
protestent... II nous faut rentrer. Quelle misbre pour
revenir sur nos pas 5 Le boyau nous arrivait tout juste
a la ceinture... alors nous trainions nos brancards a
force de poignets... on fit une partie du trajet &
quatre pattes. Mais pourquoi vous raconter des
choses inenarrables. Imaginez : a 4oo metres, des
Allemands qui prpparent une attaque, de pauvres
brancardiers et leurs blessis, la nuit, an milieu d'un
bois sons la rafale d'artillerie. Je voudrais que vous
eussiez pu setlement voir et entendre mon voisin, an
excellent prktre, le nez dans la terre, faisant son acte
de contrition... Rentr6s dans la redoute, c'est la
menace d'etre faits prisonniers... Nous n'avons ni
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pain, ni cad, le ravitaillement ayant 6t6 arr&t comme
nous. Les lumi.res s'-teignent chaque fois qu'un gros
obus 6clate sur le fort... chaque nuit a ses p6rip-ties
impossibles i dicrire... Remerciez Dieu avec moi.
Le frlre Forsansa resu la croix de guerre. Voici le libell6
de sa citation.
Le general commandant la I52" division cite a lPordre
du jour Jean-Baptiste Forsans, engage volontaire
pour la duree'de la guerre, qui n'a cessi depuis vingt
mois de se donner en exemple A tons malgr6 ses quarante-cinqans; a assur6 son service de relive avec une
inergie et un calme digne des plus grands 6loges,
vient encore de se signaler dans les combats du 5 au
12, par sa bravoure et sa simplicit6 dans les plus
grands d6vouements, accomplissant son devoir partout
et tonjours an mepris des bombardements les plus
intenses.

LES INFIRMIERS
Lettre de M. BOUILLT at M. VILLETTE,
SuPprieur gInOal.
17 juin 194

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Pendant plus de trois mois, j'eus la consolation de
pouvoir c6lhbrer dans la chapelle de la maison de la
respectable seur Baladieu, oi j'ai recu la meilleure
hospitalitf et oi j'ai pu constater le plus vif amour des
pauvres, nos maitres et seigneurs, la plus grande r6gularit, et aussi le plus entier d6vouement pour les
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nombreux pretres-soldats. Leur petite chapelle 6tait
eomme uje petite cath6drale : outre lautel ordinaire,
il y eut jusqu'i cinq autels provisoires et, pendant plusieurs semaines, il y eut jusqu'a quinze et dix-huit
messes par jour. Daigne le divin Maitre rendre luimeme au centuple aux bonnes soeurs ce qu'elles firent
d'un si grand coeur pour ses pretres et, en particulier,
pour leur frere en saint Vincent.
En fevrier dernier, j'avais d6jA pu faire un pelerinage a Folleville, oi notre saint Fondateur donna son
premier sermon de mission. Pour la Pentec6te, j'eus le
bonheur de renouveler ma pieuse visite au berceau de
la Compagnie. Je ne saurais vous dire, Monsieur et
Tres Honori PFre, mon bonheur de passer of notre
Bienheureux Phre avait passe, de prier 1U oiu il s'itait
agenouilli, et de pr&cher dans la meme chaire d'ofi
sortit sa parole si pressante, si persuasive. Oh! comme
j'ai prit notre saint Fondateur de me p6entrer de son
esprit et -de le donner a tous ses enfants.
Le jour de la Pentec6te, en particulier, j'6prouvais
vivement le d6sir d'etre toujours plus digne de ma
chbre vocation. La pensee et la vue de tant d'imes
indiffirentes ou ignorantes, de tant de chrbtiens qui
ont oubli• leurs principaux devoirs, m'ont fait vivement
desire d'obtenir du bon Dieu le don de toucher les
coeurs. Si saint Vincent revenait a present, me disaisje, il n'aurait de repos qu'il n'eit cherch6 par tous les
moyens & instruire, iclairer ces pauvres ignorants.
Notre repos touche ici 3 sa fin et nous allons sans
doute regagner une region oi nous aurons un travail
considerable. Puiss6-je rendre quelques services A nos
chers blesses et adoucir leurs souffrances en leur indiquant le meilleur moyen d'en profiter.
A vrai dire, leur courage et leur amour de la Franceleur valent des graces bien pricieuses. Nous avons,
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tous les jours l'occasion de le constater. Le bon Dieu
est si pros d'eux.
Votre enfant tres humble et obiissant.
Michel BOUILLET.
M. Prangbre expose ainsi sa situation le r' juillet

1916.

Depuis prbsde six semaines, je suis i Pr6failles(Lo'ireInf6rieure), char-gi de latenue et de la discipline d'une
ambulance de trente lits vers laquelle sont dirig6s les
blesses convalescents de I'h6pital auxiliaire n* ior de
Nantes; c'est un poste de confiance quel'on a cru devoir
me donner, car, sans etre soldat de ir classe, je me
trouve en quelque sorte le gestionnaire de cette formation sanitaire. Grice A Dieu, aucun incident n'est
encore venu troubler la paix parmi nous.
-Malheureusement les bonnes volont6s se fatiguent
et les bourses se vident, et si la Providence ne nous
aide, I'ambulance ne tardera pas a etre fermee faute
de ressources, aussi je me fais mendiant (c'est une
chose que je n'ai jamais faite) et j'ecris actuellement
aux personnes charitables que je connais, afin d'avoir
quelque argent pour prolonger l'existence d'une ambulance qui fait un tres grand bien. En effet, les hommes
que l'on envoie a Pr6failles ressuscitent en quelque
sorte physiquement etmoralement en tres peu de temps.
Le village de Prefailles, situe an bord de l'oc6an, est
tout a fait charmant, et c'est pour nos braves hospitalis6s, d6primis par leurs souffrances de toutes sortes,
un lieu de repos et de calme qu'ils appr6cient grandement.
Votre fils tres devoua et soumis.
G. PRANGERE.
M. TAoor 6crit de Bergues.le 27 mai 1916; il raconte ainsi
les effets da bombardement :
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Nous voici tranquilles depuis quelques jours... maisnous passames trois jours p6nibles, les alertes ataient
continuelles jour et nuit.
Notre maison fut heureusement priservie; tandisque deux autres itablissements r6serv6s aux malades
et transformis en h6pital temporaire furent serieusement endommaags. Noes avoas i d6plorer la mort de
sept soldats... quatre furenk blesses. Les obas firent desdigits mat6riels, mais anacn civil ae souffrit du bombardement. Nous remnrcions Ie boa Dieu de nousavoir proteges encore cette fois... et nous espirous-

qa'il continnera a le faire jusqa'a la fa de cette atroce
guerre, carc'est enlui que nous mettons aotre cofiance.
Les autres infirmiers continuent leurs fonctions charitables.
Les uns sont tres bien I tout point de vue; ils out tous les
avantages mat6riels, iatellectiels, moraux; ia pevent s'adonner aux travana scripturaires, thdologiques, 6tudiex les cun6iformesrechercher les originaux de saint Vincent;leurs compagnons de salle sont parfois des membres dPtne acadmiede province qui ler fouraissept des lives in•*ressaats et
qui Bhangeat avec eux des conveEsatioa
s muiles et e~ev6es.
Les autres sent moins bien; le milieu laisse parfois A desirer;
ils coudoient des soldats a mentalitt deplorable, voire meme
desfemmes congedides d'aillears; ils nont pas tonjours twte
facilit6 pour dire la messe. Prioas pour eux, nous qui avonstoute facilitt pour le faire.

LES COMBATTANTS
Le frbre Maillari raconte ainsi son s6jour &Verdun :
Depuis notre arrivie,.le 24 fivrier, dans le secteur de

Verdun, notre correspondaancee partait plus. C'est le
7 mars au soir, le mardi gras, digne entr6e en cartme,,
que nous partimes pourla bataille, direction Dombasle,
en Argonai. La nait, bivouac sous la gelee, le givrv.
Bombardement par avions allemands. D6part pour le
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bois Boarru qui crache, tonne sans repit. Rebombardement, nuit dans la neige, la boue, plus de ravitaillement... bless6s en masse. D6part le g aa soir en ligne.
Plus de tranchkes, rien que des abris individuels.
Chacun se met a creuser, i piocher; votre serviteur le
premier; marmitage incessant et formidable, et toute
le gamme depsis le 77 jusqu'au 305. Nous occupions
le secteur compris entre B6thincourt et Cumieres, face
au bois des Corbeaux. Avec une compagnie, je montai
a la cote 265, ai6 Mort-Homme, nom desormais historique. De ma tranchbe, j'apercevais a Ia jumelle, tres
au loin, le bois des Caures, la cote du Poivre, plus
pris de la Mense, Samogneux... Apres deux jours et
deux nuits de nouveau passes dans un bois, dans une
boue innommable, sons la pluie cette fois pour changer,
nous sommnes partis en autobus pour Sermaise-les-Bains
(Marne), puis en chemin de fer pour Cr6py-en-Valois.
Le trtre Hieyt fait partie du at corps, .l division de fer.
Voici un sp6cimen des conversations de ses tirailleurs sEnagalais:

Vers cinq heures du soir, -dans une cuisine abandonnie... Le feu chante dans l'atre... Sur la cheminie, un tableau du Sacr6-Coeur. Le tirailleur, montrant le tableau : c Qui est celui-la ? * Un infrmier :

S(;a, c'est le bon Dieu. n Le tirailleur: a Ah j'y connais Sa, le bon Diea, commie il faut. Mais le boa Dieu
de vous n'est pas comme le bon Dieu des Arabes. Le
Dieu de vous il a dit comme ca : a T'y mangeras du
" cochon. Ty bois du vin. , Le Dieu des Arabes, il a.
ditcomme a : a Ty mangeras pas da cochon. Ty bois
(( pas du vin. , Et puis tu sais, toi, ty meurs,... moi,
j'y meurs... Mais Lui (ici le tirailleur montrant le
tableau), II reste : garde A vous et commande A toute
l'armee de la terre.
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Quelle _expression pittoresque porn dire que Dieu
ne meurt pas.
11 y a ici un autre tirailleur qui vent qu'apres la
guerre je m'en aille a Akbou... faire le grand marabout...!
De nouveaux combattants se pr-parent dans les camps;
ils ont donni de leurs nouvelles a P'occasion de la saint
Pmile. De plus nouveaux encore vont partir; ils viennent
d'etre juges bons pour le service arm4 on auxiiiaire; ce sont,
pour la Maison-Mere, les freres Sachet, Privot, Gauthier.
Ozanne, Milhe, Curelier.
Souhaitons qu'ils arrivent trop tard a la bataille et que
l'on ait vaincusans eux.
Deux de nos chers freres oat et4 blesss : ce sont les freres
Mechinaud et Contassot. Le frkre M6chinaud, qui s'etait deja
blesse par accident, a eti blesse de nouveau par une grenade
lancee par les Allemands: c La grenade, dit-il, a fait un petit
tunnel depuis Farriere do menton jusque dans le larynx; j'ai
beaucoup de peine a parler. , Le frere Contassot racomte ainsi
comment il fut bless :

II y eut un bombardement 6pouvantable des tranch6es avanc6es oii je me trouvais comme observateur.
Les obus et les torpilles tombaient dru comme grele.
Comme je surveillais les iclatements, il me sembla
qu'une de ces dernibres allait me tomber directement dessus et m'6craser. Je fis un brusque ecart pour
me prot6ger, mais pas assez rapide, puisque je reAus
un eclat dans le bras gauche. L'clat fit deux orifices,
1'entr6e et la sortie mais sans toucher les nerfs ni

1'artere.

LES PRISONNIERS
Voici quelques nouvelles de plusieurs de Sos prisonniers.
Le frere Ravault a dtt fait prisonnier I Verdun, le a mars;
nous avons un cercle catholique, 6crit-il, et tous les
dimanches, nous entendons la sainte messe i.
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Le frtre Salendres est prisonnier depuis beaucoup plus
longtemps. Voici quelques extraits de ses lettres.
Rien de sp6cial ; notre vie est tres calme; je travaille toujours un peu ma thbologie; de plus, la chapelle, le saint Sacrement sont tout pros de notre
chambre; c'est done presque... la vie de communaut6.
il faisait passablement froid en fin novembre, jusqu'i
16 degres au-dessous de zero. Maintenant il pleut a
torrents, ce qui transforme le camp en v6ritable bourbier! Je t&che de mon mieux d'employer utilement le7
temps; j'ai deja vu en entier le trait6 de la Trinit6...
Plusieurs diacres de ce camp ont it6 ordonnis pretres i
Paderborn dans le courant de l'annie derniire; il y a
pas mal de bien a faire dans le camp des prisonniers.
Le mime dcrit us peu plus tard

-

Les reprisailles dont on nous a menaces pendant
quelque temps, et dont j'ai parle dans ma derniere
lettre, n'ont en qu'un commencement d'execution.
Comme par le passe, nous pouvons done 6crire et
recevoir lettres et colis... Mais voici une autre histoire! Jusqu'ici, onnous a pay6 notre argent (les mandats) au cours de Berne. On nous a annonck qu'on ne
nous les payerait d6sormais qu'au meme taux qu'avant
la guerre : I mark pour i fr. 25: de plus on garde le
talon. Nombre de prisonniers ont d'abord refus6 leurs
mandats; mais on nous force a les accepter... Beaucoup de prisonniers du camp vont travailler dans des
fermes ou ailleurs. Pour moi, rien n'est modifi : tous
les matins, je fais mon petit cours de latin, et le soir
j'etudie ma theologie. Hier, dimanche, nous avons
commenc6 I'adoration des Quarante heures. Le saint
Sacrement a Wtb expose une partie de la journ6e, en
dehors des offices qui sont, d'ailleurs, tres suivis.
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avril 1916, le frire Saleadres ecrit d'Ohrdra :

Ici, rien de bon. Depuis plus d'un mois, un grand
nombre de prisonniers out tki envoy6s travailler dans
la culture on aillears. On a exerc- reprisailles sur
repr6sailles et finalement notre camp va tre dissous
et nous allons partir dans quelques jours pour Langesalza. Malgr6 tous ces ennuis, on ne s'en fait pas ici
et moi moins que personne. Je re.ois maintenant suffisammeat de pain. Pour les autres provisions, c'est
plut6t maigre et je vous assure que 'ordinaire allemand n'est pas tres appEtissant. Grace a notre petite
commnnauti de cinq, je n'ai manqun
de rien pendant

l'hiver. Nous ne poavons plus aassi facilement faire
du feu. A cause de tons ces changements, les spleadeurs de la semaine sainte et de P&ques -soot bien
compromises. Nous ticherons cependant- de faire
notre possible.
Un autre prisonaier, le frere Magadeou, 6crit le as aril de
Mancheberg-Mack :
Durant cette semaine sainte, dans notre camp de
prisonniers, nous avons eu toutes les c&remonies religieuses, c'est une bien douce consolation, surtout dans

cette monotonie pas du tout agreable, je puis voas
assurer. Je suis en tris bonne compagnie : jai comme
aum6nier un Dominicain de Belgique et meme plusieurs t61ves des Lazaristes du collge Saint-Benoit
de Constantinople : 'un d'eux, M. Espadaio, envoie
ses meilleurs souvenirs a ses anciens professenrs,
MM. Lobry et Cazot.
- Nous avons d6jA donai des nouvelles de M. Ducetdulra
r.
Malgrf les nombreuses deiAarches faites pour le d6livrer
aucun risultat n'a encore det obteuu.
Disons quelques mots d'un antre prisonnier, M. S-is•w.
Le jeudi saint, ii a quitt6 Notre-Dame de Garaise &
sept
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heures du matin; il est arrivE %Plle de Fatihoa par SaintVast-la-Hougue (Manche), le dimanche de Piques vers hit
heures du matin. Le voyage a etd penible.
Enfin terminons ce chapitre des prisonniers en annongant
que M. Rellier est devenu aumOaier des blesses franrais qui
Font intern6s I Meiringen, canton de Berne (Suis"e).

LES SCEURS
II nous faut encore une fois suivre la ligne de feu, la voie
sacr6e, ainsi nominee parce qn'elle est arrosde du sang de
ceux qui meurent pour la patri, jalonn~e de milliers de
croix qui dominent la tombe des morts et aussi d'un grand
nombre de sanctuaires de la Vierge qui sont devenus tristemeat c6elbres: Notre-Dame-de-Consolation, Notre-Dame-deLorette, Notre-Dame-de-Brebi•res, etc., par lesquels la
Vierge des douleurs compatit a nos maux.

Letre de la saur REBONDIN, File de la Chariti,
& M. VILLETTE, Supfrieurginral.
Zuydcoote, a mai 19x6.

MoN TRts HONOR

PtRE,

Votpy bijdiction,s'il vous plait!
Avec ces taubes et zeppelins, ces bombardements,
ces canons et mitrailleuses qui depuis hit jours ne
cessent pas, on ne sait plus a quelle date l'on vit.

Vous devez savoir, certainement, le bombardement
de Dunkerque et des ervirons, par les taubes et zeppelins. Mais rassurez-vous an sujet de vos filles de
Zuydcoote, mon bon Pere, elles n'ont eu que quelques
6motions ! Ici, en effet, nous en avons 6t6 quittes pour
des &clatsd'obus tombis sur les pelouses du Sanatorium. Mais, quels jours et quelles nuits nous venons
de passer ! C'est effrayant! La nuit du vendredi au
samedi, surtout, a &t6 terrible! De neuf heures du

sb'ir a trois heares du matm, nous a'avows pas eu an
instant de repos- Quinze on vingt aptbes sot revenas
sur nous quatre fois, venant de Dankerque et des
environs oi ils oat jeti cent cnquante bombes, causant beaacoup de degits et, hilas! faisant des vic-

iimes, dont oa ne sait pas mime le nombre. Les
caaons des dunes, les 75, les grosses pieces de
marine, les canons revolvers tonnaient

la fois et si

pres de noas que nons nons demandions si nous
n'aiions pas samer. Avec cela, les bombes que les
taubes lanagant et le brait de leurs moteurs et

mitralieuses, c'etait an vacarme infernal. Une de
nos sears tenait son caeur a deax mains et ne cessait
de repfter : a Et IeVerbe s'est fait chair (sic) a, puis:
v Mon Jesus, ayez pitie de nous!1 Une aatre me dit
qu'elle a senti les angoisses de la mort. Tout cela, en
efet, n'etait pas rassurant.
Le Sanatorium itait dans la plus complite obscarite; mais' les feux crois4 des multiples projecteurs,
qui fonillaient Ie ciel en tons sens poor d&couvrir

1'ennemi, nous clairaient comme en plein jour. C'&ait
bean, cela; mais le fen qai jaillissait anx iclatements
des bombes sur Dunkerque, c'6tait sinistre!
Mon boa Pire, je voudrais vous parler de choses
plus consolantes en voas racontant la premire communion de nos fllettes de l'infirmerie, qui oat ea la
joie d'avoir la sainte messe dans lear salle, pour ce
beau jour; et le bapt~me de l'une d'entre elles agee
de dix ans. Quelle touchante f&te! Quelle consolation
d'entendre ces doeces voix chanter : Le voici Agieas
si doux! Ii oi tant de mauvaises chansons ont it&
chanties! de voir le bon Jesus descendre dans cette
salle oil tant de mauvaises choses se sont passses!
J'en pleurais de joie et de reconnaissance! Dien en
soit bCni!

Sceur REBONDIN.
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Du m6me eadroit, la sceur Elisabeth ecrit le 28 juin 1915:

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
La grdce deNotre-Seigneur soil avec nous pour jamais!

C'est le 24 juin, vers quatre heures et demie du
soir, que ce taube a jets cinq bombes sur I'h6pital. Je
venais de conduire A notre petite chapelle ma soeur
Morel, qui est venue nous visiter en nous amenant
deux nouvelles sceurs. Elle m'avait priCe d'aller au
bureau prendre quelques renseignements au sujet de
son d6part pour Bergues, je m'y rendis de suite.
J'6tais la depuis quelques instants, debout pres de la
porte d'entr6e, quand j'entendis d'effroyables d6tonations et je vis les bombes tomber sur la pelouse et
dans l'avenue, a 6 ou 8 metres de moi, soulevant, en
explosant, un nuage de terre, de fum6e et de fet. La
commotion fut si violente qu'elle me jeta a terre,
c'6tait comme si la maison se ffit soulev6e; un 6clat
d'obus enleva un morceau de la porte pres de laquelle
je me trouvais, fr6la mon tablier et alla tomber pres
de la cuisine, pergant deux portes qui etaient ferm6es. Tout le monde s'btait enfui dans 1'interieur,je
ne pouvais me lever; il me sembla que j'avais les
jambes paralysdes. Je voulus me sortir de 1I et je me
trainai, comme je pus, sur les mains, l'espace de
4 metres; alors deux sous-officiers, revenus de leur
stupeur, vinrent m'aider & me relever et, quelques
instants apres, ii n'y paraissait plus rien.
Le bon Maitre veillait sur ma pauvre personne.
Quelles actions de grces ne lui dois-je pas! J'aurais
pu 6tre tuie ou, tout au moins, bless6e. Mais rien de
tout cela; c'est vraiment une Providence ! Dans un
6tabhssement oit il y a actuellement deux mille cinq
cents personnes, dont trois cents enfants, cinq bombes
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tombent au milieu et ne font de mal k personne, les
eclats sautent, volent de tous les c6tS
ne causent
que des d6gits insignifiants, une vingtaine de vitres
brisees et c'est tout. Que le bon Dieu soit beni et
remercib!
Soeur tLISABETH.
De Saint-Jans-Cappel, la scur Dmis ecrit le 19 mai 1916:

Ici nous entendons souvent le canon; pendant que
je vous 6cris, un taube survole notre quartier, et les
canons antiaCriens le poursuivent. Marie Immacul6e
nous protege et, quoique nous soyons tres exposees,
nous avons, jusqu'I ce jour, 6t6 priserv&es de tout
accident.
Notre tablissement, tout en abritant des orphelines frangaises, est devenu aussi colonie beige; les
families des villages an sud d'Ypres sont oblig6es
d'6vacuer leurs fillettes, qnatre-vingts trouvent un
refuge chez nous; nous nous voyons forcies d'en

refuser maintenant, car n'avons plus de placeSceur Dumts.
De Bailleul, la scur Pit 6crit le 17 mai 91a6:
Nous aussi, mon Tres Honor&-Pcre, nons offrons
nos actions de graces au bon Dieu, car si nous sommes
toujours au danger, A cause de notre situation pros de
la ligne de feu, je puis dire que jamais la mort ne
nous a fr6l6s de si pres que le lundi de Paques. Vingt
bombes incendiaires, ainsi que j'at en occasion de le
dire a M. le Directeur, sont tombbes autour de notre
maison sans I'atteindre.

Depuis, c'etait le calme presque complet, mais il y
a trois jours que les taubes recommencent leurs
excursions sur Bailleul, et la lutte est quelquefois

bien dangereuse, au-dessus de notre tte.
Nous nous efforcons d'etre ferventes, r6galibres,
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pour que le bon Maitre nous continue sa protection et
nous 6pargne l'6preuve du bombardement, qui nous
obligerait a fuir.avec nos enfants.
On parle beaucoup d'une offensive de notre c6te,
mais personne ne sait rien desitr, et nous restons
confiantes.
Sceur PIOT.
Du meme endroit, mais de la maison Jeanne-d'Arc, la soeur
Cherbonnier 6crit le 18 mai 1916:

Notre situation reste la m6me, bien penible parfois; rien ne nous est ipargn6, bombes, gaz asphyxiants, etc. Mais notre bonne Mere du ciel nous
garde avec un soin maternel. Jusqu'k maintenant, mon
Pere, notre petite ville a 6tC proteg&e d'une fagon
miraculeuse. Aussi notre conflance en Celle qui nous
garde si bien, est sans bornes.

Le premier corps de bitiment de notre maison est
devenu une v6ritable caserne remplie d'Anglais; nous
leur rendons volontiers les petits services qu'ils nous
demandent, mais heureusement les salles qu'ils
occupent sont absolument ind6pendantes de nos
autres appartements, et j'en benis le bon Dien! car
deja la tiche n'est.pas facile avec notre nombreuse
jeunesse.

Seur CHERBONNIER.

La sceur Mayeur ecrit d'Estaires, le 17 mai 1916:

Il y a quinze jours, nous allions prendre un repos
bien m6iit6, quand le tocsin se mit a sonner pour
annoncer les gaz asphyxiants; mais les vagues ne
vinrent pas, le vent ayant tourn6, les Allemands
recurent ce qu'ils nous envoyaient. Cette nuit, a dix
heures, un avion allemand nous a fait cadeau de trois
bombes. Ce matin, une escadrille de neuf avions allemands est pass6e. J'esplre qu'apris la guerre, vous
viendrez voir vos filles du Nord si 6prouv6es.
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Dans la r6gion du Pas-de-Calais, on

4cril de Freew :

Nous vivons en'bonne intelligence avec les Anglais
qui occupent un quartier de la maison.
De Bruay (H6pital des mines) :

Depuis le 24 avril dernier (1916), les Anglais occupant toute notre rxgion, notre ambulance a 6tC difinitivement fermre; notre .petit h6pital a repris sea cours
ordinaire et les autres locaux ont &tC rendus pour lesclasses.
.

De firsin

Le bombardement continue avec quelques jours de
calme parfois. La semaine derniire, il est tombi cent
vingt-huit obus en une demi-heure. 11 y a eu six maisons ecroul6es dont une tres pres de nous. Le lendemain, trente-deux gros obus tombaient du c6te de la
gare, juste au moment oiL un train militaire, contenant
mile Anglais, y arrivait; le m6me nombre de soldats
attendaient pour le remplir et repartir l'arriire. 11
n'y a pas eu an seul bless6, ce qui est- vraiment providentiel, car les obus tombaient a io metres de la voie
et les trente-deux obus sont tomb6s en dix minutes. Ce
qui me peine, c'est de voir 1'abandon oui se trouve la
jeunesse. On n'!se plus faire l'6coae, t les eafants

vivejt an milieu de ces soldats.'
Letfre de la soa BERRET, i MI. ViUL•ETE,
Supiieu geniral.
Sains-en-Gohelle, 18 mai x916.

Mow Tats Hot{oo PftRE,
Vefre bindiction, s'dl veus pltat
Notre situation ne s'am6liore pas, mon Trbs Honore
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Pere, les projectiles aennemis tombent continuellement
ser la cit oe autour. Jusqu'dnmaintenant,grice [Diem
et i notre Immacaule Mee, nous avons 6t• pprserv6es
d'accideats.
Depuas le -ois de ,fvrier,nos soldats francais nous
britannique. A
oat quitt&es peor faire place A I'armn
cause des bombardements fr6queats, les Anglais n'oat
qa'un poste de secours. Leurs aum*niers diseat la
messe-dans notre petite cbapelle quand its ne vont pas
dams lestranctahes. Nous nous mettonsa leur disposition pour l'entretien de leur linge : s sont bien d6-

vouis, tabs 4difauts.
Pendant. seize mois, nous raes en la doulourcuse,
mais bien consolante mission de pr6parer i lawmrt
plus de huit cents soldats. Que d'ames revenues as
oa Tres Honore PEre, ,t avec quelle sima
boa Dies,
ciritl! Notre chbre Mdaille a opC•e de nombreuses
conversions. Bien des 'fois, apres 'avoir glissee sous
mme d'm• incroyaat,
e
t At
le travetrsia 'un indififrent
nous avanr eu I'iexprimable consolation de voir ce
bless6 ou ce mourant accepter. et m6me demander les
secours de la religion.
Depuis le depart des soldats fraanais, nos occupations ne sont ius ies mames : elles nous coadaisent
chaque jour dans nos familles de mineurs que- aus
avions abandanaoes pour nous consacrer entiErement

ase
so des blesses. Mais cente mission est assezdangereuse, mon Tris Honor6 Pere, car il n'est pas Tare
que, dans nos courses charitables, nous entendions
passer les obus au-dessus de nous et quelquefois tomber bieo prBs. C'est ainsi qu'un de ces jours une marmute de 2=ea 4clae -a 5 mntres de a6oi. Laraisoa oi
je me rfuagiai a AC teeUement ebranl6e que vitres et
ptafonds sout towmbis en faisaut un fracas 6ponvantable. J'ai bien cru ce jour-la que ma dewinAre tcure
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etait arriv6e! Une autre fois, dix minutes avant mon
arrivee chez une femme mourante, unobus de Io5 clatait
sur cette maison. La semaine dernitre, une de mes
compagnes, pour se preserver des obus, s'est refugiie
dans trois ou quatre caves de nos braves gens, qu'ils
ont aminag6es comme nous l'avons fait nous-m&mes,
pour les jours de bombardement.
Nous pr6parons en ce moment cent vingt enfants a
la premiere communion. Quand il y a danger, nous faifaisons le catechisme, dans la cave, sous l'6glise, au
milieu des pauvres habitants.
Je ne finirais pas de vous raconter les p6ripities du
front, mon Tres Honore Pere. Nous faisons tout
notre possible pour paraitre bien braves, mais je dois
vous avouer que ce n'est pas toujours facile. Cependant, malgri nos frayeurs et nos apprehensions, notre
sant6 est excellente. Nous ne manquons pas chaque
jour de remercier le bon Dieu de sa protection toute
particulibre pour la petite Communaut6 et ses oeuvres.

Scur BERRET.
Passons maintenant dans la region de Picardie, oi se ddroulent des combats acharnws depuis le i" juillet.
Amiens est visitI par les taubes de temps en temps. c<Marie
Immacul6e nous garde, 6crit la sceur Maricklt, et nous avons
en elle la plus entiire confiance. » - (c Nous placons toute
notre confiance daas la sainte Vierge, dit la sceur Desjeux, sa
materielle protection ne nous a jamais fait d6faut depuis le
debut de la kuerre. ,
A Fouilloy, sur la Somme, prOs de Corbie, la sceur Dumerls

6crit le 19 mai g916 avant l'offensive.

Notre maison sert toujours pour les ambulances du
front. Elles resfent plus ou moins longtemps selon les
mouvements de troupes. Nous avons pour le moment
une ambulance coloniale. Les chefs sont tres bous et
tres complaisants pour nous.
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A Hangest-en-Santerre, & la mime epoque, la soeur Leroy
dcrit:

Nous sommes toujours en attendant l'offensive qui
ne doit pas tarder. A la grice de Dieu! tout ce que le
bon Dieu voudra.
A Montdidier, la seur Gaymay

6crit le 18 mai:

Les troupes arrivent en grand nombre, en vue d'une
attaque prochaine. Mes bonnes compagnes vont conduire nos bonnes vieilles a Croisy pour les mettre a
l'abri et aussi pour donner leurs places aux blesses
qu'on nous pridit en grand nombre. Nous recevons
tons les jours plusieurs grands blesses et tous les jours
aussi nous avons an ou deux deces. Ces braves sont
admirables de courage et de g6enrosit6.
Entrons de nouveau dans Ia ville de Reims. Un ecrivain dit
de sa cathbdrale :

Elle est morte, mais elle reste superbe dans ses
ruines; elle qui a &t6autrefois le sanctuaire du sacre
des rois pent encore devenir le sanctuaire du sacre de
la nation tout entiere.
Les veux qui sont parvenus au Tres Honord Pere de cette
ville sainte out un parfum particulier. ucAu milieu de Patmosphere de fer et de feu dans laquelle nous vivons depuis si
longtem.ps , 4crit une sceur; a c'est au brtit formidable du
canon qui fait rage, dcrit la seu'r Demange, que je vous
adresse avec quel cceur,vousle pensez bien, mes vceux et ceux
de mes bonnes compagnes. Si le bouleversement involontaire
qui rdsulte du bombardement atteint parfois la nature fatigude, ii n'en est pas ainsi de l'ame qui malgr6 1'1preuve demeure sereine et paisible ; la scur Labarsouque ecrit : Votre
fete vient heureusement faire diversion a la tristesse qui nous
&treintparticulierement ces jours-ci oh le bombardement a
td6 meurtrier dans notre quartier »; enfin la sceur Desgarets
promet, pour la fete du Tres Honord Pere, une communion des
plus ferventes :
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La ferveur, ajoete-t-elle, Notre-Seignew la sanime
sans cesse par la menace du p6ril et des plus grands
dangers.; le bombarxdement est terrible, Les victimes
nombreuses. les mrines s'aceamalent, mais ici l.a confiance domine et soutient les courages. La. saint
Vierge nous a confikes
la garde de sainte Genevieve
dont nous 6proQvens chaqaej-az la protateien.
tcoutons maintenant notre ehbre swur- Saimh-Preaw maous
detailler Ies trawaur des seurs et les spectarles terribles at
coasolants dont elles sent les timoins.
Parguy-le*Reinm,

h6pital militre, n"C6

MA TRks IoHNREE M.RE,

E& grdcr de Notre-Seigneur sit ave saws pfour jaumais!
5 juin. - Depuis Iongtemps je desirais vous 6crire,
mais i'ai voulu attendre un peu de calme pour me permettre de classer quelques souvenirs et vous donner
queiques details. Nous avons recu 1'ordre d'6vacuer le
plus de bless6s possible, sans autre explication. Deux
nuits de suite, un coup de t~Tphone i onze heares
"anoncait des attaques de gaz surra Pompefle et
demandait que tout ffit pret, mais nons n'avons reqa
personne.
Les mboaDanges ont peut-tre &caztktout danger en
dEterminant un souffle de vent favorable-, nas
aimons k le penser. Aux demrnires attaques.par les gaz, un officier nous
a cite ce trait charmant : un lieutenant avec sa compagnie se trouvaient dans 'impossibilit6 de lhtter avec

lesaappes perfdes qui avancaient rapidement: ( Nous
sommes perdus, mes enfants, prions n, et ii se nit a
r6citer le chapelet A haute voix. Quelques instants plus
tard an vent imptueux refoulait les gaz asphyxiants
dans la direction d'ou ils venaient...
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13 juin.--Jereprends malettre interrompue a peine
comnmence, ma Tres Honoree Mere. Au moment du
depart de ma seur Devilder pour Paris, ma Sceur a eu
la pensee de profiter du petit nombre de nos blessis
restis i Parguy pour me rappeler i Reims pendant
son absence;,aun de nos suurs a eti rejoindre ma compagne et it a iti convenu avec le mddecin-chef qu'en
cas d'alerte. l vaguemestre viendrait immediatement
me privenir (la distance de Parguy a Reims est
franchie en dix minutes en auto). Je suis venue m'occuper da service comprenant une cinquantaine de ma-

lades, doat un bona nombre des divisions marocaines,
sans compte, les consultations qui out lieu chaque jour.
Cela donne bearcoup de petites occupations, mais peu
fatigantes, et ces quelques jours out &t,un repos pour
mai sous tous rapports.
Le mois d'avril et une partie de mai ont eti tris

mouWIemenths a Parguy; nous avons recu de nombreux
et tr.s graves blessis a la suite de furieux bombarde-

meats sur Reims, de a. fermeture d'une ambulance
voisine.
Nous awons eua des alertes onze nuits de suite; le
r
une
-saamedi saint, nous avons commence i opirer
et
heures
onze
&
finir
pour
.heumeet demi. dau matin
demie du soir, sons ne nous sommes pas couches la

nuit du lundi au mardi de PAques.A certain dimanche,
-oa ne savait oi. donaer de la tte

: de pauvres bless6s

arrivaieat morts, d'autres mouraient sur la table ou i
la porte de la salle d'opirations avec d'horribles tven-

tzationa. I1y avait des moribonds de tous ct-s, mais
lA commatoujoars, quelle risignation! quelle g6neositt dans la souffrance et quelle foi ardente chez la
plupartl. U y aurait des choses admirables . dire. Je
se souviens d'un sergent, loin d'etre div6t et bien
peasant, mais qui sur le point de paxaitre devant Dieu
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(il avait les deux bras et une jambe arrach6s, le foie et
I'abdomen ouverts et d'autres plaies encore) r6clamait
instamment son aum6nier. Tout le temps du trajet, il
appelait un pretre; a peine arriv6 ici, il recevait les
sacrements et mourait en disant : a Je donne mon sang
pour la France. ) Son aum6nier, dans les tranchees de
Reims, apprenant son d6sir de le voir et n'ignorant
pas combien il avait besoin de sa pr6sence, arrive en
toute hite, haletant, baigne de saeur; il 6tait trop
tard, le sergent venait d'expirer... mais nous l'avons
console en lui disant dans quelles conditions il 6tait
mort. Le lendemain, a pareille heure, lui-meme 6tait
mortellement frappe .en pleine tranch6e. Nos chores
sceurs de Reims ont recu sa d6pouille mortelle dans
Pattitude meme oi il 6tait tomb6, lont pieusement
enseveli et drape dans le drapeau tricolore. La croix
de guerre a kt6 attach6e a sa soutane, ses obseques
ont &t1 un triomphe. Nos hommes & Parguy ont pleure
en apprenant sa mort : c'6tait un pr&tre selon le coeur
de Dieu, tout jeune, engage volontaire, iI faisait un
bien immense.
- Je me rappelle les dernieres paroles d'un de nos
bless6s au pr&tre-infirmier qui lui parlait encore de
la petite famille qu'il laisait : , Ne me parlez plus-de
ma femme ni de mes enfants; c'est fini, parlons de
Dieu... parlons de Dieu! ,
Un jour, quatre artilleurs nous arrivaient pr&ts a
expirer. L'un d'eux & peine tomb6, boulevard SaintMarceaux & Reims, r6p6tait sans cesse : " Un prtre,
un pr&tre, je veux un pretre! ) Son capitaine courait
dans toutes les'directions et dans son langage pen
chiti6 criait : c Mais, bon Dieu! oh sont donc tous les
cures? il n'y en a pas assez, il en faut davantage! .
L'aum6nier etait dans les tranchbes. A peine arriv6e
Parguy, le pauvre petit se confessait admirablement.
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II expirait sept minutes apres. Les quatre camarades
ont et6 enterres en meme temps, et leur colonel leur
a adresse un dernier adieu plein de patriotisme et de
foi.
Un soir, nous recevions un pauvre enfant, seul survivant de six freres; il a et6 rapidement guiri, heureusement.
On ne pent se.faire une idee de l'6tat dans lequel
arrivent la plupart de nos blesses; tels qu'ils ont et,
ramasss dans les tranch6es on sur le champ de bataille,
apres un premier pansement succinct. Ils sont couverts de boue, lears vetements sont collbs par le sang,
haches, en lambeaux; il faut les enlever rapidement,
couper drap, cuir, et linge, aller au plus vite. Quel
spectacle! on se demande toujours ce qu'on va voir et
si un membre ne restera pas entre les mains... Je me
souviens d'un pauvre petit arrivant dans un etat lamentable et s'excusant de sa a salete u!!! - a C'est si
bean, si blanc ici et je suis si sale! - Mais, mon
pauvre petit, c'est justement pour vous que c'est si
beau et si propre. I II 6tait convert de vermine.
Un autre 6tait inond6 de sang; son visage, sa capote
son brancard ruisselaient littdralement: u Oh! mon
Dieu, le pauvre petit, comme il doit 6tre blesse. Non, non, ma Soeur, ce n'est pas moi, c'est mon camarade. a Son compagnon, en effet, etait inort d'une
hemorragie pendant le parcours en auto. Les salles des
plus grands blesses se trouvent sous la chapelle situ&e
an deuxieme 6tage du chateau. On les entend parfois
g6mir et se plaindre. Quel stimulant pour la ferveur et
l'acceptation des petites souffrances et privations de
chaque jour!f
Les offices du dimanche sont toujours bien suivis.
Tous les blesses de notre service, sans exception, ont
fait leurs piques. Le pr4tre-infirmier qui s'en occupe
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&ait radieux, d'autant plus que la plus petite pression
n'est pas exercCe. Nous axons assez souvent des protestants, j*ifs, libres penseurs, ils sont soignis avec
les mzmes igards et le m&me d6vouement.
Le courrier d'aujourd'hui nous apporte une lettre
qui nous a un pen amusees, ma compagne et moi. Elle
est icrite par un petit juif poss6dant une des grosses
fortunes de Paris et se termine ainsi a ... pensant que
ces pages vous troutveron toujours dans la plus douce
b6atitude, croyez, mes Scurs, a mon expression respectueuse et tout a fait reconnaissante. »
Je vous parlais, ma Tres Honorie Mire, de cet
heroique anmAnier militaire tomb6 aachamp d'honneur
et cela me rappelle uin petite anecdote qui vous intiressera peuk-tre. Nous avons eu parmi nos panvres
bless6s un jeune aspirant de dix-buit ans, comptant
de•j deuxans de campagne, blesse six fois, cit6 deux
fois a l'ordre de I'armee, ayant obtenu deax decorations doet la a Victoria Cross s) pinglee sur sa vareuse
par le duc de Connaught lui-mme; ayant pass6 dixhuit fois dans les lignes allemandes (il fait partie du
contre-espionnage), enfn ayant accompli de vritables
prouesses. Or, ut jour, indignk d'un article de la
Depick de Toulouse defiant un soldat de prouver qu'il
se trouvait des pretres dans les tranchbes, il releva le
difi, protesta inergiquement avec preuves a l'appai et
signature tout au long.
,8 juix. - U y a quelque temps, uae tres grave
intervention ayant nicessit6 i Reims la presence du
major, chef de notre service, il m'a demandi d'aller
hui preparer tout ce qui Atait nucessaire. Cela m'a permis de passer quelques heures, chez ma smur, et de
profter d'un 4 concert 1-organise dans ses locaux par
lesa artistes des tranchies u. Une salle avait 6t;amaknagie avec got; au pied du. grand crucifix encadil

de plantes verses se deroulait Ie drapean tricolore.
Nos braves soldats boueux et sentant la powdre, dont

parmi aeidesattistes connus, ont pazfaiteamet ex&cua
an programme choisi devant trois qaatre cents de
euis camacads ravis- Firmin Toache, professear an
Conservatoire, a fait eatendee de ravissamtes melodies
sar son Canivaxias a on violon des tianeabes (sorte
de canne . trois cofdes). I a ex6ecut entre autres Le
Derna Sameznei de la Viege de Massenet, d'une faron
d6licieuse.
Un soidatdau Midia dit de jolies fables en provenaal
qui oat bien amase ses compatriotes, mais quia taient du
les autres auditeurs; iL est
grec .o da chinois poue
vrai.que leur haiaritk tait unvrai spectacle aelle scule.
tocs spirituelle chanson en
ane
i
C'etait la rzponse
picard qu'nu bon et aimabie cuar de village avat
chaat&e k la grande joie de ses <cpays ,.
Chacm son tour,-c'est juste! Nos braves petits soLdats avaient tellement insist&aupcas de ma Soeur poar
nous avois lenr petite fte (1 la pa•tie d%,programme,
sp&cialemeat choisie pour sOU&) qu'elle nous y a
envoy6es quelques instants au nombre de quatre. J'oubliais de voas dire, ma Mere, qu'i avait i4i servi aux
artistes, avant de menter en scene, moe moatagne de
pontaes de terre frites, qui a es m succhs dnorme,

pois un grog bomiant, moa moins go9it.
Les obas faiaiaet rage pendant, les a entr'actes ,
mais cej~ ne toublait pas les artistes, babituks depuis
longtemps a cettemsique. Ledimanche sivant, netvelle auditimo dc'se partie du concert poun lts petites
orphelines de la maison; us artiste de la Renaissance
leur a dit une s&rie de monologues qui les a bien amusees Ma Soem a etk bien touchee de cette attention
drticate, car, depuis dlongs mois, ces pauets eniaats
sont bien privies de tout.
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Le soir de l'Ascension, nos chers blesses, itendus
sur la terrasse du chateau, par un temps superbe, out
bu, a la victoire de la France, 1'excellent champagne
servi par Mme de Mun, devant laquelle les plus valides
ont fait entendre tout leur petit r6pertoire. Mais, au
milieu de la fete, de nouveaux bombardements de
Reims nous rappelaient a la triste rialit6, un pauvre
soldat nous arrivait bras et jambes coupes; il expirait
quelques instants apres avoir fait une exellente confession en pleine connaissance.
Les combats d'avions sont trbs frequents dans nos
r6gions. ls donnent lieu & des scenes 6mouvantes;
dis qu'ils paraissent a l'horizon, les canons adverses
se mettent en-batterie. On entend alors le coup de
depart d'obus et quelques secondes aprbs de petits
flocons apparaissent dans le ciel : ce sont les 6clatements- L'avion se trouve alors enserr6 de toutes parts
et parfois atteint. Nos blesses, I'autre jour, ont compt6
plus de soixante flocons autour du meme appareil :
ces combats es passionnent; ils ne se possident plus
alors et il faut parfois les rctenir de force dans leurs
lits.
On entend a toute heure du jour, et m&me la nuit,
de violentes d6tonations et des cripitements incessants; ce sont les jeunes classes qui perfectionnent
leur instruction et suivent des cours pour le lancement
des grenades et le fonctionnement des mitrailleuses.
Un soir, il y a eu une d6tenation d'artillerie, sur des
travaux ennemis : il a &t6tirk exactement quatre cents
coups en deux minutes. Pouvez-vous vous imaginer,
ma Tres Honor6e Mere, le roulement formidable que
cela produit. Tout en 6tait 6branle.
Pour mettre une note un peu moins sombre dans ce
cadre tragique, je vous parlerai, ma Mire, des inspections g6narales qu'il faut parfois subir.
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Ah! quel chantier! comme on dit par ici. On ne peut
se faire une idee de l'affolement qui regne de haut en
bas. On crie, on court, on s'interpelle, on s'injurie parfois. a Defense de monter ,,par ici; ( Defense de
par lk; a Escalier interdit ); a Defense
passer ,,,
de marcher. 3 II y a des 6criteaux dans tous les
sens. On encaustique, on frotte, on gratte, on fait
reluire.
Tout ce qui traine doit disparaitre : on cache, on
empile, on fourre dans tous les coins. Les hommes
doivent passer k 1'Ytat de corps glorieux. C'est tellement ciri dans les salles, qu'on manque de se jeter par
terre; la rampe de 1'escalier est tellement encaustiquie
que les mains collent. - Enin! voili le general inspecteur et les c Huiles ). Tout le monde au garde a
vous : c'est impeccable.
Par moment, on a le ceur saturb de tristesse et
d'horreur devant ces effroyable tueries, ce cataclysme
inoui, r6pandu sur le monde; si les pensees de la foi
n'6taient pas la pour vous soutenir, on ne pourrait y
resister. Qui sait si ces horreurs m&mes ne sont pas Ia
derniqre industrie du coeur du boa Maitre pour sauver,
presque malgr4 elles, un nombre infini d'Ames, qui sans
I'horrible guerre n'eussent jamais connu le bonheur du
ciel! J'aime I le croire, je me console ainsi quand je
suis par trop triste.
Ma Soeur nous a fait remettre de votre part, ma Tres
Honor6 Mere, les ravissantes images de.notre Immacul6e Mbre et gardienne, elles ne peuvent 6tre plus
eloquentes, plus douces, plus cklestes. Nous avons lu
aussi avec &motion le r6cit de la preservation de la
Maison-Mere, le 22 novembre, ridig6 d'une fagon si
d6~icieuse, et oI le miracle apparait a chaque ligne.
Oui, notre chere et douce Communautk est aimbe du
ciel.
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J'ai 'honnelr d'Atre, ma Tres Honoee Mime, votre
humble, ob6issante et toajours rec.mnaissante ie.

Svur SAir-PiREusE.
Au sud de Reims, 4Pernay a eti visit6 par les oiseaux de
malheur. Voici ce qu'en ecrit la sceur LamberIt,le2x mai 1916:

Hier matin, tout leimode est sur pieds a trois
heures et demie. Un taube a envoy6 deux bombes a
Ioo metres de nous : d4tonation 6pousvantable.pluie de
cailloux tombant sur nos toits et dans la cour comme
de la grile. Nous en sommes quittes pour ua lever
matinal et deux carreaux casss- Encoree e ois notre
Immaculee Mire a veil6 sur ses flles. Dans lamatinke,
nouvelle visite d'un taube. Pas de victimes, mais degats
materiels.
Voici mainteaant quelques dEtails sur tes hpfiaus et ambiqla•ces de rl'rrire.

La saer Lawrest ecrit de Saitm-Lom,

pris Marseille:

Vos filies de Saint-Loop dirigent ane cowalescence
depais pils de quiaze mois. Que le noa da Seigneor
soit beni! L'autoritk militaire est satisfaite; lorsque ie
geniral est venu inspecter, il a dit : a Ici, ii y a des
seurs de Saint-Vincent, on est sur que tout va bhi
qu'il n'y a rien a redire. a
La sceur Catalan 6crit de Sabli

:

Tont en soignant &w blesse, nous tachoas de Aenr
faire ua pen de bien au point de vue spiritueL Noas
leur parlns du baun Dieu, nous ls faisons chanter a
la messe e dimanche et an salut; its s'int6pessent

davantage aux ofices en y chantant.
IIy a une ambulance & Lourdes; la scer Dsrode ecrit:
Nous avons une centaine de blesses pour le moment;
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ils etaient en pinitence ces jours-ci a cause d'un cas

de rougeole qsi les a tous fait consigner Al'ambulance.
Le premier mouvement fut de se r6crier un peu; mais

nous leur avons procur6 des jeux de jardin, et, comme
il fait un temps superbe, Us s'amusent avec beaucoup
d'entrain; nous nous croirions presque retournies dans
nos patronages.
La sCur Soligsw 6crit de CVlselle (Allier) :

Monseigneur est venu visiter l'h6pital; il a vu les
vieillards, les soldats; ii a dit un bon mot a chacun; il m'a laiss6 de quoi leur payer un cafe et des
cigares. Ala chapelle, Monseigneur a dit que les Filles
de la Charitf font beaucoup de bien partout oi elles
sont. Lundi, nous avons eu la visite du pr6fet de Moulins accompagan de M. le Maire. Ils ont visite tout
l'hbpital. M. le Pr6fet nous a remerciees de notre
devouement. En partant, il m'a dit qu'il voudrait que
l'h6pital fist plus grand, parce que les malades sont

bien soignes.
A CasteljaS&j

x,4it a scmr V'Sir.

IIy a un centre d'instruction pour la classer7; ils
sont campes dan des sbaaquements autour de la ville.
Nous recevons ceux qui sont malades. Nous en avons
deji un bon nombre et iAen arrive tons les jours.
De i'ab•lance de PAigneux, ol 6crit:

Des cinquante malades reus le 9 fevrier, il ne
nous en reste plus qu'un; tous les autres ont 6t6 evacues assez brusquement, avant les violentes attaques
de ces derniers jours; pauvres enfants, ils se trouvaient si bien ici qu'ils ont eu beaucoup de peine &
s'l6oigner, et d'ailleurs ils n'Etaient pas gueris. Leur
mentalit6 "tait bien diff6rente de celle des preci-
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dents: pas un mot de plainte contre les chefs, pas un
murmure, ils sont passifs et semblent avoir pris leur
parti de cette vie de souffrances et de p&rils. Au
moment de la priere, tous se mettaient a genoux; pas
un ne manquait au salut du soir a la chapelle. II y
avait parmi eux un jeune s6minariste du Mans, brancardier, qui a vu son unique frere et dix de ses
camarades tomber morts a c6tt de lui sous le m~me
obus; un autre soldat me racontait qu'il avait vu sur
le champ de bataille, apres le combat, deux cadavres
I'un Frankais, I'autre Allemand, transperc6s mutuellement par leur baionnette. Oh! que d'horribles choses,
et quand finira cette affreuse boucherie! De Verdun
ou des environs, nous n'avons encore recu que onze
blesses, peu grievement atteints et qui nous paraissent
aussi bien bons enfants; mais apres les furieux combats de ces derniers jours, nous espirons avoir notre

grande part d'ouvrage. Hier, le lieutenant-colonel,
commandant de la place, est venu; il disait aux soldats: t Vous avez de la chance, vous autres, d'&tre
soign6s par des sceurs! , ls le sentent bien, d'ailleurs, et, des leur arrivie, ils saluent la cornette d'un bon
sourire.
LES CEUVRES DES SCEURS

Dans d'autres maisons de soeurs, on recoit des evacuis, des orphelins. A propos de ces derniers, voici
quelques details extraits du Bulletin de lAssociation
nationale pour la protection des'veuves et des orpkelins.

Cette Association, appel&e plus communbment des
Bons-Enfants, du nom de la rue ou elle siege, assiste
dejý deux mille sept cent quarante-deux veuves ou
orphelins; ces derniers sont places soit dans des maisons particulieres ou des dames visiteuses voat leur
porter des secours tous les mois, soit dans des orphe-
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linats. Voici ce que dit de ces deraiers, M. Benoist
d'Anthenay, & la page 38 du Bulletin de l'euvre (mars
I916):
I La r6putation tres etablie de certaines maisoas
devait tout d'abord retenir notre examen et fixer nos
choix. Qui ne connait le splendide orphelinat de
1'Assomption, a tlancourt, pres Trappes (Seine-etOise), dirigi par des religieuses de SaintsVincent-dePaul, et consacri aux garxons. Dans ce paradis, dks le
debut de notre action, nous avoas place, sans trove,
beaucoup de nos enfants; pas une de nos veuves qui
y ayant conduit les siens ne soit revenue 6merveill6e
de ce qu'elle avait vu on ressenti. Le siteest delicieox
en cette valike qu'encadrent des bois verdoyants. Tout
est teau avec le zile, Ic tact, le soin et I'ordre que
les Soeurs de Chariti savent toujours mettre au service dn bien. Nous avons confi & cet dames toute une
colonie de nos orphelins, nne trentaine et plus. Nous
nous en applaudissons tons les jours.
u Les deux orphelinats de l'Hay-les-Roses (quel
nom suave et attirant) ont et, eux aussi, abondamment pourvus de notre chire petite clientele d'orphelins. La, 6galement, nous avons fait le plein, autant
chez soeur Magniol pour les garcons, qu'4 I'orphelinat
de sour de Pontbriand, pour les filles. Quand les
orphelins sont trop jeunes (au-dessous de trois ans),
soeur Magniol veut bien nous aider a les caser dans
d'excellentes families sous l'oeil maternel de soeur
Gabrielle qui, malgrh sa pieuse modestie, voudra
bien trouver dans cette simple mention, 1'expression
de notre profondc gratitude.
a Dans la peripherie de Paris, de nombreux orphelinats veulent bien abriter de nombreux autres de nos
orphelins. Notons a la hate Orsay, Fontainebleau
dans la grande baolieue.
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a Comme Paris et ses environs ne suffisent pas,
nous avons port6 notre effort an dela, et nous nous
sommes assure le concours des religieuses de SaintVincent-de-Paul A Caen. )
Dans le meme Bulletin, A la page 18, M. de Lamarzelle, s6nateur, examinant le discours du rapporteur
de la loi sur les orphelins, dit entre autres choses :
i II a oublie de citer le nom de saint Vincent de Paul,
oubli6 de parler des orphelinats catholiques dirig6s
par les Seurs de Saint-Vincent-de-Paul qui sont partout entourees de I'admiration publique. »
Puisque nous en sommes aux orphelins, citons
quelques lignes d'un remarquable article de M. Lavedan ('lllustration, 16 avril), oui il montre les utilit6s de
la chasteti religieuse. ( Enfin, dit-il, c'est le seul 6tat
permettant l'accomplissement absolu et journalier du
bien dont (les pr&tres et les religieuses) ont fait leur
unique entreprise. Charg6s et limitis par les soins de
la petite famille, pourraient-ils avec autant de plenitude et d'efficacit6 se consacrer au soulagement de la
grande? Voyez dans le quartier populaire, a la sortie
de I'6cole, ces bambins auxquels la bonne seur vigilante fait traverser la rue, les couvrant chacun, l'un
apris l'autre, de la protection de ses bras tendus aux
larges manches, de sa cornette aux larges ailes;...
accompagnez ces m61ancoliques troupeaux d'orphelines, pauvres petits agneaux noirs dont une Fille de
la Charit6, en bure bleue, avec un gros parapluie
comme houlette, est la sainte bergere; entrez dans les
garderies, les ouvroirs, au patronage, A l'hospice, au
dispensaire, partout ou il y a des bancs de bois, des
chaises de paille, des tableaux avec les mots de Dieu
et de France 6crits en exemples a la craie, des cours
plantees de petits arbres verts, des hangars remplis
de cris et aussi des armoires bourr6es de linge frais et
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de medicaments et des lits de souffrance iclatants de
blancheur... alors vous ne pourrez vraiment pas penser que le pretre et la religieuse, 6troitement r6tricis
en Dien, se d6robent a leur devoir d'expansion
humaine et de fecondit6 sociale. ,s L'article se termine
par cette phrase : t S'il fallait dresser une statue au
saint de la paternit6, c'est a Vincent de Paul qu'on
l'offrirait pour avoir recueilli, sauv6 et donn6 k lui
seal plus d'enfants a la France que des centaines de
peres.

)

Nous terminons cette revue des ceuvres des soeurs
par la mention d'une ceuvre laiqueappelke Association
des inxArmirres visiteuses. II y a toujours profit a savoir
ce qui se fait a c6t. de nous; dans le cas present, cette
fondation montre l'importance qu'on attache dans le
monde laique a la visite & domicile. Nous avons sous
les yeux un discours de M. Millerand, prononc6 le
6 avril i916, a la salle Gaveau; l'ancien ministre de la
Guerre d6finit et encourage fortement cette Association. Citons cette phrase. a Infirmieres professionnelles ou visiteuses b6n6voles, l'Association envoie a
domicile ses missionnaires, pourvues, grace au devouement de savants dont le coeur ne le cede pas au cerveau, des connaissances n6cessaires. . L'orateur constate plus loin que rien que pour le douzi~me arrondissement, il a et6 visit6 pros de mille quatre cents
families, pour. le seul exercice I915. Ces infirmieres
visiteuses vont completer le m6decin, appliquer ses ordonnances; elles tAchent d'ameliorer la sant6 publique
par tous les moyens de preservation et d'assistance;
elles s'efforcent, en particulier, de lutter contre la tuberculose et la mortalit6 infantile. Elles cherchent A
gu6rir et & pr6venir les malades. Elles emploient la
th&rapeutique et l'hygibne. Le meilleur moyen de d6tourner l'homme du cabaret, continue M. Millerand,
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a'est-il pas de le retenir an foyer en le lai readant
attrayant. On ne pease pas dans l'equipe du donzieme
arrondissement qu'infirmieres et visiteuses sortent de
leur r6le ni diminuent leur autorite en se faisant les
iduc.trices de la m6nagire et en mlant aux pr4ceptes
de midecine et d'hygi-ne quelques conseils pratiques
d'iconomie familiale. u Ici comme pour le reste on ne
fait que copier nos euvres; souhaitons qu'il y ait beancoup de vocations pour repondre aux multiples charges
de la Communaut6 dont une des principales est certainement la visite des pauvres et des malades a domicile,
comme 1'a rappele le Trbs Honore Pere Fiat dans une
de ses toutes derniures conferences.

FRnE• STERNJACOB
(1831-1916)
Le frere Sternjacob naquit le 14 avril 183x, a Wal-

sahbronn, dMpartement de la Moselle, diocese de Metz.
11 fat baptise le m6me jour et recut le prinom de
Jacques.
Le pere 6tait cordonnier; il communiqua I'amour du
mintier ises enfants, ettrois d'entre eux vinrent,en 184 8.
s'itablir a Paris; Jacques itait du nombre; il avait dixsept ans.

Les trois frires Sternjacob arriverent en pleine r6volution: abdication du roi Louis-Philippe, pillage des
Tuileries, proclamation de la R6publique, crbation des
ateliers nationaux, oaverture des clubs, insurrection,

batailles sanglantes dans Paris, du 23 au 26 juin,mort
de Mgr Affre, election de Louis Bonaparte comme
pr6sident, etc II ne parait pas que tons ces evenements
aient influ~

beaucoup sur le tempkrament du jeune
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Jacques. Les trois freres travailiaient ensemble; ils
faisaient des souliers dans leur petite kchoppe et ils
allaient les vendre aux particuliers ou aux commerqants. Jacques 6tait remarquable pour sa rapidit6; en
sa qualite de plus jeune, ii devait faire le march6, prparer la nourriture pour les trois; it troovait cependant

le temps de faire autant de souliers que ses freres. On
ne nous dit pas si la cuisine 6tait bonne; mais sescompagnons n'taient pas difficiles et ils ne devaient pas
exiger des plats fins.
Au bout de trois ans, ils avaient amass6 la somme
assez rondelette de 10ooo francs; on peut juger par Ia
de ce que fnt leor talent, leur travail, lear sobriete,
lear 6conomie. Us menaient une v6ritable vie de religieux sans en avoir l'habit.
Mais its n'avaient pas fait vmu de persiverance. L'ua
retourna an pays, l'autre se fit frire jesuite; il est mort,
it y a environ cinq ans; le matin du jour oi it mourut,
il servait encore au refectoire. Jacques restait done
seal. Que faire? II hbsita quelque temps, puis it alla
frapper i la porte des Jksuites. « Ils ne voulurent pas
de moi n, disait simplement notre bon frere quand on
le mettait sur ce chapitre. Pourquoi? on a conjectur6
que c'6tait & cause de sa surdit6, qui 6tait d6jt assez
prononc6e.
Un de ses parents vint a tomber malade; Jacques.
prit soin de sa boutique comme si c'stait la sienne
propre. Entre temps, il priait et il se devouait-: it priait

beaucoup la sainte Vierge dans les sanctuaires de Paris
qui sont consacris A cette reine du ciel; il se devouait
en veillant aupres des malades pendant les epidemies
qui se dclarerent a cette 6poque; it poussait la charit6 jusqu'A ensevelir lui-meme les morts emportts par
le fleau.
L'exercice de ces ;euvres de miskricorde dut toucher
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le cceur de saint Vincent de Paul, et notre saint Fondateur dut r&clamer comme son fils Jacques Sternjacob. Celui-ci se sentait de plus en plus poussk vers
la vie religieuse et vers l'apotre de la charit6; il demanda a etre requ comme frere coadjuteur dans la
Congregation de la Mission. M. Etienne ne crut pas
que sa surdit6 f6t un obstacle etJacques Sternjacob
fut recu au seminaire interne, le 7 d6cembre 1865. II
avait alors trente-quatre ans.
II fit les saints vceux, le 8 d6cembre 1867, et il fut
envoye au college de Montdidier, comme infirmier.
M. Vicart, qui 6tait sup6rieur, avait fait construire
quelques ann6es auparavant (I860) une infirmerie spacieuse comprenant laboratoire, salle, dortoir, chambres, petite chapelle mystbrieuse dediee a Notre-Damedes-Douleurs. avec cette inscription : Ecce quem amas,
infirmatru. Celui que vous aimez est malade. Le frere
Sternjacob avait donc tous les 616ments pour exercer
son office.
. Un reglement, qui comprenait presque cent articles,
fLxait minutieusement les moindres d6tails de l'entree,
du sbjour, de la sortie. En tete de ce. riglement, on
lisait ces mots : Qui vivit medice vivii misere. On voulait
sans doute effrayer et d6courager par Il les malheureux
que la paresse ou une trop grande dklicatesse auraient
pouss6s vers l'infirmerie.
Le frere Sternjacob avait une situation difficile parce
qu'il venait aprks des infirmiers universellement aimes
etqui sont restes l4gendaires au college de Montdidier: Prosper Poisson, de 1820 a 1834; Maurice Taver.nier, de 1834 a 186o; Victor Corplet, de 186o A 1864;
ces deux derniers surtout, qui 6taient freres en meme
temps qu'infrmiers, ont une reputation de saintet6 et
l'on raconte du dernier des choses merveilleuses.
L'histoire du college de Montdidier A laquelle nous
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empruntons les ditails mentionnis plus haut n'a rien de
sp4cial sur le frbre Sternjacob; sans doute, elle cite
beaucoup de traits int6ressants et 6difiants sur les
infirmiers nommis plus haut et sur d'autres, mais
comme elle ne nomme pas ces autres, nous ne pouvons
dire d'une facon certaine si le frere Sternjacob est le
heros de quelqu'une des histoires raconties.
Quoi qu'il en soit,-'histoire du college de Montdidier n'a mis aucune restriction pour aucun infirmier,
et elle a port6 cette appr6ciation qui, sans doute,
englobe notre frere : c Comme on les aimait bien, les
freres infirmiers! mais aussi comme ils 6taient habiles
a vous soigner, m6me a vous gater. ), L'auteur de cette
petite notice a constati que l'kvocation faite au frere
Sternjacob de son sejour dans cette maison amenait
sur le visage un pen renfrogn6 du vieux cordonnier de
Saint-Lazare un sourire fort aimable et provoquait une
petite exuberance de paroles qui t6moignait de l'excellent souvenir qu'il avait gard6 de son sejour a Montdidier.
Mais voici la guerre de 1870. Le college ne peut
ouvrir ses portes; on n'a done pas besoin d'infirmier;
d'autre part, le frere cordonnier de Saint-Lazare est
allemand; on ne peut le garder; on se souvient que
le frere Sternjacob ktait cordonnier de son itat et on
le rappelle a la Maison-Mire; il ne la quittera plus, et,
pendant quarante-six ans, il fournira aux g6nerations
d'ap6tres qui sortiront de Saint-Lazare les moyens
mat6riels pour percourir sans inconvenient l'immense
champ du Pere de famille.
Le frere Sternjacob fut un bon fr&re coadjuteur.
C. qui frappait en lui, c'6tait le respect pour les
pretres. Saint Vincent insiste sur ce point dans ses
conf6rences : , Vous devez concevoir une haute estime
des pretres dont le caractire est une participation aa
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sacerdoce 6ternel de Dieu n (Miroir da fre•e coadjatlur, p. 8); * vous les devez grandement honorer n
(id., p. 9); a vous devez les regarder comme vos
pires, (id., p. 12); K or sus, mes frires, donnez-vous

bien de garde de vouloir jamais aller de pair avec les
pr&tres; ne vous mesurez jamais avec eux; ..... vous
devez vous tenix bas et vous humilier beaucoup & lear
6gard. Vous devez I tons les pretres an singulier respect et use grande obeissance. t (Id.) Le frore Sternjacob a observd ces recommandations de saint Vincent

a la lettre; c'est d6ja un grand point, et puisque notre
bienheareax Phre a d6clar6 que, celi. qui n'observepas cette regle t-n'est pasun frere de la Mission, mais
une carcasse qui fait horreur 1, disons que le fr~er

Sternjacob n'a jamais m6rit6 cette epithete si knergique.
Un.autre trait saillant, c'itait son amour do travail.
11 n'itait pas de ceux dent M. Chinchon disait qu'ils

entrent dana la vie religieuse now profter Jesum sed
ropter esut. Oni, il a beaucoup travaillb, il a travaillr
dans 1a petite Compagnie, comme il travaillait avec
ses freres avant d'entrer chez nous. On ae peat pas
dire grand'chose sar le travail d'un cordonnier; il n'y
alpas de faits saillans comme il peat s'en rencontrer
dans la vie d'ua missionnaire prechant, confessant;
mais ces quekques mots ; i a beaucoup travailli, sent
un magnifique iloge et la continuit6 de ce travail
mopotone qui n'est pas stimuli par I'app5t du gain
ou par la gloire qu'on doit en acqu6rir est un compli-ment qui vaut les plus belles citations - l'ordre du
jour.
Le dernier trait qui compl6tait la figure morale du
frbre Sternjacob 6tait sa r6gularit6. II etait assidua
tous les exercices de la Communaut6, et il n'a jamais
cru que sa surditeput le dispenser de Ia conference,
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du catichisme; il troublait bien la Communaut6 quelquefois par cette assiduit6; n'entendant pas la cloche,
il lui arrivait d'entrer A la salle d'oraison quand on
r6citait les prinres du matin ou du soir, quand on faisait la conf&rence; il se rendait Asa place trainant les
pieds, faisant du bruit; il d6rangeait sans doute, mais
par son assiduit6 il 6difiait tout le monde.
Quoique sourd, il etait, parait-il, un pen musicien;
quand nous 6tions charges de ['ceuvre de Sainte-Rosalie &Paris, il allait, le dimanche, jouer de I'harmonium
pour accompagner les chants.
Itait
I1
tres patriote; ii suivait avec int&rt les plripities de la guerre, et on ne pouvait lui faire plus
grand plaisir que de lui assurer que nous aurions la
victoire.

II travaillait done avec ardeur; mais il 6tait vieux;
il allait terminer sa quatre-vingt-cinquikme ann6e;
-ne indisposition le forqa de s'arr&ter quelques jours;
comme tous les bons travailleurs, le rien-faire lui
pesait. Le 4 avril au soir, il manifestait le d6sir de
retourner .son office; pour lui faire prendre patience,
on lui dit que le medecin d6ciderait la chose le lendemain. Le lendemain, 5 avril, fut le jour de sa mort; il
mourut de bon matin, et il s'en alla, non pas au travail mais A la rcompense, toucher le prix des nombreux souliers qu'il avait faits et par lesquels il avait
contribu6 a sa manitre, i l'6vang6lisation du bien et
de la paix. Evangelizantium pacem, evaxgelizatiium
bona.
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BELGIQUE-HOLLANDE

ARMEE BELGE
Lettre de M. THIRY, i M. VILLETTE, Supfrieur geiiral.
19 mai 1916.

MON TR.S HONORE PtRE,
Votre beindiction, s'il vous plait!
Les soldats de ma compagnie me connaissent tons
maintenant et me timoignent beaucoup de respect. II
ont un excellent esprit. 11 y a
me parait bvident qu'ilo
respect humain parmi les
de
lMchet6,
de
beaucoup
militaires, mais la foi qui sommeille au fond de l'ame
transparait toujours quelque peu dans une attitude,
dans une conversation suspendue subitement, dans un
juron qui reste en route dans la gorge.
La plupart ont rempli leur devoir pascal. J'ai de
temps &autre l'occasion de dire la messe dans un cantonnement, et 1'on sent qu'ils sont avides d'entendre la
parole de Dieu. Au cantonnement de repos, il y a une
bonne bibliothbque qu'ils friquentnt assidument;
plusieurs, d'une instruction plus 6tendue, rendent
compte au cercle d'etudes de leurs lectures, et des
reflexions personnelles qu'elles leur ont sugg6rees. Le
bien se fait independamment des circonstances, indbpendamment des formes du ministare; la grande question est d'etre oi Dieu le veut, et de bien comprendre
son devoir d'4tat et de temps.
Ce qui me co6te toujours beaucoup, ici, c'est 'impossibilit6 oui je suis de c6lebrer la sainte messe aux
tranchbes, et le regime est p6nible; pendant plus d'un
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mois, je ne puis dire la messe qu'une fois sur trois.
Serais-je, plus utile la cause du pays en celibrant tous
les jours? Ce n'est pas a moi de trancher la question,
ou tout au moins d'en endosser la responsabiiiti.
Nous avons en moyenne peu d'ouvrage; notre compagnie semble prot6gbe specialement. Quand un obus
arrive pourtant a tomber en premiere ligne dans un
groupe, alors c'est beaucoup de sang, beaucoup de
souffrances, et des morts parfois. Alors je me souviens
que, dans ma musette de pansement, I'ampoole aux
saintes huiles voisine' avec ma fiole de teinture d'iode
et j'aide successivement I'aum6nier et le docteur. Les
bombes se foot rares. Trois ou quatre ce matin pour
nous r6veiller, vers quatre heores et demie, an moment
oa l'on entre en oraison i Saint-Lazare; mais de temps
en temps seulement, et encore, bien souvent deux sur
quatre se terrent sans eclater. D'ailleurs, la premiere
donne l'alarme et Ton voit venir la seconde, grosse
poire noire qui monte en tournant sur elle-mene et
dont la queue semble un bras qui s'agite comme pour
protester de la violence que lui fait le bombardier allemand et nous presenter des excuses : 4 Que voulezvous? Je n'y puis rien, la force d'inertie! C'est le crapouillaud. Je tcherai d'aller le plus loin possible dans
la terre molle pour ne pas eclater s'il y a moyen, mai
garez-vous! je dois tomber et de plus en plus vite,
garez-vous, garez-vous! . Et comme pour prouver sa
sinc6rit6, une fois par terre lourdement accroupie, elle
se retient encore deux on trois secondes avant d'&clater, le temps de se coucher, si l'on est trop pros, puis :
crac, une trombe instantanbe, beaucoup de bruit,
beaucoup d'6clats, mais fort petits, qui sifflent tn moment; un arbre s'abat qui n'a pu se coucher, lui, et
noss nous relevons. Quand elle parvient. a se retenir
qnatre, cinq, six secondes, la bombe n'eclate pas. On
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lai en sait gri, on la transporte avec beaucoup d'6gards
A l'arrire; on en gardera quelques-unes comme souvenir, cosmme o conserve une Lfeur t6moin d'une
douce motion.
Le plus inthressant da service, c'est le travail de
nuit. On y va en armes, dans 1'ombre, 6vitaut l'clat
-desfus6es, tribuchant avec pr6caution sur les caillebotis mal iquilibrcs, traversant delib&braent et du
mime pas les flaques d'eau qui s6journent dans les
creux, sans hate pour ne pas rencontrer la balle qui va
passer au tournant prochain, sans lenteur pour ne pas
attendre celle qui va siffler. La fusillade aux cr6neaux
est g6neralement plus vive la nuit. Cela ne fait pas
I'affaire des travailleurs, qui detestent cordialement les
balles perdues, surtout celles des Allemands! disinteressement!
Les tacatacatadesmitrailleuses sont oarticuliurement
mal accueillis, c'est la terre qu reqoit la coafdence
6nergique et salbe des sentiments de nos grognards a
ce sujet. Le brancardier suit son peloton pour que
personne ne reste en route, il 6grene son chapelet, et
chaque bourdon meurtrier qui passe coupe sa distraction et raaime sa ferveur. Pendant que les pelles fonctioanent, il medite. Les cr6pitements continuent; le
bruit de la fasillade et ses 6chos multiples circonscrits a
la vallee bordhed'arbres de plus enplus touffus, donneat
l'idee d'une mare d'eau fouettee par des verges
vibrantes, dont les grenouilles endiablies coasseat
furieusement. De temps a autre, a l'horizon, dans le
sombre des bois, une batterie vigilante ouvre I'fil furtivement a plusieurs reprises, lanCadt des regards fulgurants. Tout A. coup,-e bruit du coup de depart et
V'obus nous arriveat en mime temps, comme partant
d'au-dessus de nous, suivis bient6t du toanerre rageur
et m6chaut de l'clatement chez les voisins. Souvent,
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pour conclure, la trajectoire d'un 6clat provoque un
sifflement nargueur de sirene, ou bien un ggmissement
lugubre qui fait songer aux victimes probables.
Les 6toiles regardent fixement, comme 6tonn6es de
ces lueurs, se demandant si ces petites com&tes que
sont les fushes ne vont pas venir tourner avec elles, et
de-ci de-la, plein de dedain pour ces petites singeries
cr66es par les hommes, un bolide s'allume et file. Le
temps passe plus vite quand je puis causer avec les
Franqais de faction dans la tranch6e voisine.
V. THIRY.

ESPAGNE
VOYAGE DE NOTRE

TRES HONORE PERE

(ig5)

par M. FAYOLLAT (suite)
DE MADRID A TOLEDE

Notre Tres Honor6 Pere me dit un jour qu'il me
donnait toute libert: pour faire une visite A Tolde.
N'ayantriendemand6, je ne voulus rien refuser. Je serais
parti seul sans l'amabilit6 de M. le Visiteur, qui m'imposa un charmant compagnon de voyage, M. Rojas,
dont je conserve le meilleur souvenir.
Nous nous dirigeons done un matin vers la s estaci6n del Mediodia ,, et le train nous emporte bient6t
b travers un pays d6sert, ondul6 de plaines et de collines, recouvert de sable et de pierres. Ce spectacle eiut
6te plut6t monotone, si la nature ne nous avait reserve
d'agr6ables surprises.
Aranjues nous apparait, en effet, au milieu de ses
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bosquets, de ses jardins et de ses grands arbres,
caresse par le Tage et le Jarama. C'est un petit paradis terrestre, comme il y en a tant en Espagne, que
les Romains avaient djij devin6 et que les rois ont
habit6 pendant de longues ann6es. Au sortir d'Aranjuez, nous pouvons voir a notre droite le Tage qui se
promene dans la vega on verte campagne et la fertilise de ses eaux limoneuses.
TOLtDE. - Tolide (1) se d&couvre bient6t et son
premier aspect ne dement pas ce que nous attendions
de cette antique et noble cite. Elle est devant nous
firement campe sur un monticule de facile d6fense
au moyen age et entource de ses remparts crenelks.
Le Tage vient tourner a ses pieds et I'embrasse de
trois cotes, en rugissant au fond de crevasses profondes.
Des portes monumentales, de style mauresque, y donnent acces.
Nos regards sont encore ftxes sur ces vieilles maisons
et notre esprit rempli des souvenirs que cette place forte
nous rappelle, lorsque notre train s'arrfte. II est neuf
heures. M. le chanoine Gomez de las Heras, aum6nier de I'h6pital Saint-Jean-Baptiste (2), nous attend.
II a recu des sceurs la mission de nous faire visiter
la ville. Le guide est bien choisi. Les quelques heures
que nous avons le bonheur de passer en son aimable
compagnie, sont pour nous des plus int&ressantes et
des plus instructives. Nous lui en sommes profondiment reconnaissants.
(x) Toltde, conquise par Alphonse VI,en zo85, est remplie du souvenir
des Califes de CordoIe et du rigne des Emirs. Le plein cintre et l'entablement s'y mtlent k Pogive chr6tienne et P'arc en fer k cheval. Les
inscriptions de ses monuments sont tour a tour latines, h6braiques,

arabes, castillanes.

(a) Cet h6pital est dirig6 par les Filles de la Charit, de la proviace

franaise.

Nous lui exprimons le disir de voir immidiatement
les soeurs. II nous repond que ma sceur sup&rieure a
trace notre itinaraire. Nous n'avons donc qu'a ob6ir
et i nous laisser conduire.
Nous visitons d'abord quelques 6glises; Ia premiere
est Santa MariaCrus de laLus. Cette chapelle doit son
nom a une pieuse l6gende, d'apris laquelle le cheval
du Cid, a l'entrie d'Alphonse VI dans la ville, se
serait agenouill6, a cet endroit, devant un mur oit I'on
decouvrit un crucifix et une lampe qui brilait depuis
le temps des Visigoths. Elle a eti construite en 922et a servi d'abord de mosquie. C'est du moins ce que
semble indiquer l'inscription arabe qui se trouve sur
la fagade principale. L'interieur de la chapelle est
divisi en six petites nefs, s6parees les unes des autres
par des colonnes assez rudimentaires sur lesquelles
viennent reposer plusieurs coupoles. L'architecture
est byzantine. On y voit I'arcade sur les colonnes, le
chapiteau cubique aux aretes renflies, etc.
Nous allons cnsuite A Santa Maria la Blanca. Construite dans le style (a mudejav ,, probablement au
treiziime siicle, elle a t6 ,transform6e en iglise chrdtienne, d&s 1405. L'exterieur produit une impression
plut6t defavorable; I'interieur, au contraire, est grandiose. Cinq belles nefs, de 5o et meme 60 pieds de
long sur 40 de haut, divisent 1'6glise, et vingt-huit
arcs en fer a cheval reposent sur trente-deux piliers
octogones. Les piliers de la nef principale ont leur
base ornee a d'azulejos ) et leurs chapiteaux recouverts de charmantes arabesques.
Aprbs avoir jet6 un coup d'ceil rapide la synagogue
du
n Transito n, nous nous rendons chez les sceurs. Nos
deux chevaux divalent la c6te, car I'h6pital se trouve
en dehors de la ville, comme a genoux au pied de la
colline. On l'apercoit de loin. Ses bitiments rectangu-
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laires, surmoutbs d'une coupole levie, ont quelque
chose de majestaeux. On dirait cependant, simple impression, que c'est an monastire. En avant de I'h6pital,
an beau jardin, confi6 Ia garde des promeneurs, agremente le paysage. Les scurs nous attendent ~ la porte
et nous font un accueil charmant.
Je passe sous silence les nombreuses questions qui
nous sont pos6es. AprBs le dejeuner, nous visitons la
maison. Nous voyons d'abord une des salles oh les
enfants externes vont en classe. Vaste et bien airee,
elle doit favoriser la tiche de la seur qui en est chargee. L'enseignement par les yeux y est pratique, et
avec raison, a haute dose. L'installation, ies cartes, les
objets, tout en fait foi. Nous passons ensuite a la
pharmacie, qui, sous sa forme archaique, ne manque
pas d'6legance. Ses casiers sont ornis d'nae riche collection de facons m6thodiquement alignes et etiquetes.
Au milieu, un mortier; sur les armoires, des balances,
des tubes, etc. Instinctivemeat on pense A Molikre.
Nous traversons ensuite la cour interieure, divisee en
deux par une colonnade,.et nous nous dirigeons vers
I'iglise.
C'est une des plus belles 6glises de Tol&de. Une
porte exterieure, toute de marbre de Carrare, habilement travaillke par l'artiste Alphonse de Berruguette,
donne acces a un vestibule. De ii, on pintre ; l'interieur par une deuxieme porte beaucoup moins belle.
Ce qui frappe en entrant, c'est moins la richesse du
decor (l'ensemble tant plutt.simple et austere, si 'on
excepte un ou deux tableaux de valeur et le monument
du fondateur de l'h6pital qui se trouve an transept)
que les dimensions de 1'difice qui a 14o pieds de long,
8o de large et 1oo de haut. En ajoutant la hauteur du
Sepolcro, vraie crypte qui se trouve au-dessous de
1'eglise, on a une hauteur respectable. Au sortir de
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l'iglise, ii est deja deux heures. 11 faut done songer
au depart, si nous voulons avoir le temps de visiter
la cathbdrale. Aprbs avoir remerci6 les sceurs de
l'accueil si empresse qu'elles nous ont fait, nous
reprenons le chemin de la ville, toujours en compagnie
de M. Gomez de las Heras.

Nous entrons A la cathidrale par le beau cloitre qui
se trouve au nord et abrite de grandes peintures murales. L'une des plus populaires reprisente au vif un
enfant, A la physionomie la plus touchante, mis en

croix par les Juifs. Des que nous avons franchi une
des portes monumentales qui donnent accis A I'int&-

rieur, nous nous sentons comme 6cras6s sous ces voutes
gigantesques. Nos regards se perdent A travers ces
cinq nefs, an dela des derniires colonnes que l'on distingue A peine. De-magnifiques tombeaux peuplent
les chapelles, dans lesquelles reposent, a c6t6 de rois
et d'infants, les Mendacoa, les Albornoz, etc. Les
stalles du chceur sont rehaussees de colonnes de jaspe,
de midaillons d'albitre et leurs bas-reliefs figurent les
scenes du Nouveau Testament et la prise de Grenade.
Derriere le sanctuaire, un retable de marbre blanc et de
bronze dor6 s'461ve jusqu'a Ia voite et eblouit le regard.
oous.arrivons A la sacristie, ou nous faisons connaissance d'un charmant professeur du grand s6minaire de
Tolede : M. le chanoine Polo. Ancien eleve de Rome,
il parle l'italien aussi bien que sa langue maternelle.
Par sa simpliciti et sa bienveillance, il gagne vite
notre sympathie. II nous tiendra compagnie jusqu'a
notre d6part.
Sous la direction de nos deux cicerones, nous visi-

tons la sacristie. La vofte, peinte par Lucas Giordano,
reprysente la sainte Vierge apportant i saint Ildefonse une chasuble entoile du ciel; les murs lateraux
sont recouverts de peintureS remarquables. A droite

-

664 -

se trouve le vestiaire, oi sont expos-es des chasubles,
des aubes, des chapes d'une tres grande valeur; et, un
peu plus loin, une petite salle o6 sont conservies les
merveilles du tr6sor.
La porte du trisor n'est pas encore ouverte. Pendant
que nous attendons, nous avons le plaisir de recevoir
la visite de deux seurs de la province espagnole.
Elles nous invitent a nous arrkter quelques instants
chez elles, avant notre d6part. Nous acceptons.
Parmi les merveilles du tr6sor, nous voyons d'abord
la grande custodia, oh 1'on place le saint Sacrement a la procession de la Fete-Dieu. D'argent dori et
de forme pyramidale, elle a 5 m. So de hauteur et se
divise en trois parties. Les diamants y sont semis
profusion, ainsi que les emaux les plus pr6cieux. Nous
admirons le manteau de la Vierge, brode de fil d'argent et recouvert de perles (on en compte 85 ooo), de
diamants, rubis, etc. Les habits de 1'Enfant Jesus ne
sont pas moins beaux ni moins riches. Nous pouvons
voir egalement deux globes, en argent massif, sur lesquels a etC trac6e la carte des deux continents. Des
Apees et de nombreux calices complitent l'ornementation de la salle.
De lasacristie nous passons dans la chapelle du Sagrario, dont la partie la plus int6ressante est l'Ockavo.
L'Ockavo, ainsi appel a cause de sa forme octogonale, est un monument digne d'etre cite parmi les plus
remarquables de I'art chr6tien: Des arcs, pratiques
dans les croisies, recelent un tres grand nombre de
reliques. On y voit les corps de sainte L4odie et de
saint Eugene dans des cercueils d'argent, couverts de
ciselures et de dessins en bas-relief. II y a des statues
de pierre, d'ivoire, d'argent et des reliquaires d'un
tres grand prix. Une statue de-l'Enfant Jesus, toute en
or, attire particulibrement notre attention.
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En sortant, nous visitons la chapelle r6serv6e an

culte mozarabe (i). Elle est assez simple. Sa principale
decorationr est une peinture qui dans l'arcade du fond
reprisente l'embarquement du cardinal Xim6nis a Carthagene pour 1'Afrique, en 1509, et la prise d'Oran
par ses troupes. Cette chapelle doit son nom aux mostarabes on mosarabes, c'est-a-dire aux chretiens melds
aux Arabes, qui 'ont conserv6e pendant la domination
des Maures en Espagne.
Nous faisons ensuite une petite visite aux sceurs de
la province espagnole et nous reprenons la route de
Madrid. Cette journee "restera une des plus interessantes de notre sejour en Espagne. Nous n'oublions
pas que nous le devons aux sceurs et a l'amabilite de
MM. les chanoines Gomez de las Heras et Polo. Aussi
sommes-nous heureux de leur en exprimer notre bien
sincere reconnaissance.
DE MADRID A SARAGOSSE

6 mai. - Notre Tris Honore Pare a fix6 son d6part
au 7 mai. II faut done songer a faire ses preparatifs.
Cette pens6e nous comte un peu, car nous nous sentons si bien & Chamberi, dans la maison de nos
confreres! Nous y avons re~u une hospitalit6 si affectueuse! La bonti de M. le Visiteur, la franche cordialiti de tous les Missionnaires nous invitent a
retarder notre depart, mais c'est d6cide. Toute la
journee se passe a faire des visites et & en recevoir.
7 mai. - A buit heures du matin, la Communaut6
se range, comme le jour de notre arrivie, le long des
corridors. Notre Tres Honor6 Pere lui adresse une
(i) M. Gomes de ias Heras,notre guide, est du rite mozarabe.
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derniere fois ses adieux et quelques instants apres,
nous sommes a la gare, oi nous retrouvons un certain
nombre de confreres et le conseil des Filles de la
Charit6 der
rovince espagnole, an grand complet.
Le train .;oranle an milieu de mille recommandations, . mille proniesses et nous emporte bient6t
loin de la capitale de rEspagne. Nos fideles compagnons, MM. de .la Iglesia et Gomez, viennent avec
nous jusqu'a Barcelone.
Une henre plus tard, nous sommes a Alcala-deHenarks, le Complutu•n des Romains ou l'al-Kala,
c'est-a-dire la forteresse des Maures. Patrie de Cervantes et de Catherine d'Aragon, premiere femme
d'Henri VIII d'Angleterre, cette ville est surtout
c6l~bre par l'Universit6 que le cardinal Xim6nes y
fonda en i5xo. Des milliers d'e61ves, si lon en croit
I'histoire, s'y pressaient chaque annie et s'initiaient &
l'tude des langues orientales et deps sciences ecclisiastiques. C'est a Alcala que parut, en I515, la premiere grande Bible polyglotte, Biblia Complutensis, en

habreu, en latin, en grec et en chaldnen.
A 614 mtres d'altitude, cette antique cit6 commande la vaste plaine du Manzanar6s. Les mars
d'enceinte, ses tours imposantes, ses clochers, ses

coupoles, annoncent de loin an voyageur son emplacement et ses titres de noblesse.
- Notre train traverse ensuite une region dont la

Siche et abondante v6g4tation rappelle nos plus
belles contr6es de France. Le terrain, un peu mouve-

ment6, s'el6ve jusqu'aux montagnes majestueuses qui
Ie dressent dans le fond, en face de nous, et-auxquelles il sert de contrefort. Les rios ne sont pas

dessechis, comme aux environs de Madrid; ils
l oulent vers la plaine leurs eaux claires et limpides.
A Guadalajara, nous avons le plaisir de voir les
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Missionnaires, les Soeurs et les ilves de 1'cole apostoliqne. Ceux-ci, ranges sur.le quai, comme de vrais
soldats, accueillent l'arrivie de notre train aux cris de
!a Congrega" Vive Monsieur Villette n, t Vive
la portion! » Notre Tres Honore Pere se montre
tiere, leur dit quelques mots et leur donne sa ben6diction. Nous repartons bient6t, en compagnie de
M. Fernandez, superieur de l'Ecole apostolique.
Nous approchons de la Sierra de Guadarrama et
leeCerro de la Cebollera. Le pays,
1'on apercoit dji
richeen vignobles et en cultures diverses, est arros6
par le Hinar&s et ses affluents : le Sorbe, l'Alben1'Est, lklrmite da
diego, etc. Le H6nares forme
plateau de Castille et d'Aragon. Est-ce caprice du terrain on fantaisie du chemin de fer, je ne sais; nous
avons le plaisir de le traverser plusieurs fois.
Aux environs de Jadraque et de Sigiiensa, nous retrouvonslIe d6sert. Le terrain est recouvert d'un calcaire rougetlre qui se detrempe sons la pluie.
Apres Calatayub, le paysage nous offre de nouveau
ie spectacle le plus-vari6 de la culture intensive, de
superbes .vignobles, des jardins 616gants. MWme les
terrains naturellement satur6s de substances salines,
comme ceux des environs de, Saragosse, sont transformts en de beaux jardins.
A Casetas, notre Tres Honor6 Pere reooit la visite
de M. Zabala, de notre maison de Tardajos, et un
- peu plus tard nous arrivons a Saragosse.
SARAGossE. - a Pour appricier le veritable esprit
des enfants d'Espagne, disent les Annales de Madrid,
itsuffit de visiter les deux villes que notre Tres Honori Pre a.honorbes de sa presence : Avila et Saragosse. A Avila il a trouv6 saint e Th6rese, type du saint
espagnol, et i Saragosse, dans la Vierge du Pilier; le
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symbole de la foi espagnole. Notre Tres Honor6
Pere est recu 4 la gare par Mgr le Majordome, repr6sentant S. G. Mgr l'Archeveque; par MM. les chanoines Gonzalezet Laborda et par M. Moreda, superieur
d'Alcorisa; M. Caflo, supirieur de Lodosa; M. Tabar,
sup6rieur de Teruel, et MM. Lola et Auton, arrives la
veille de Madrid. Il y a 6 galement des sceurs de
toutes les maisons de la ville. Apres les premiers
saluts, notre Tres Honor6 Pere monte dans. un landau et se dirige vers le collkge de Saint-Vincent (i). »
Le temps est mauvais, mais les coeurs sont a la
joie. Des son arrivie au Collkge de Saint-Vixcent, ii se
rend A la chapelle, toute flamboyante de lumieres.
Pendant qu'il s'agenouille et qu'il prie dans le chceur,
ou un vrai tapis -de flears a &t6 habilement dessini,
les soeurs et les enfants chantent le Benedicus qui
vexit ixs omine Domini. II y a ensuite une reception
a oficielle n, dans la salle de la Coronacid*, oi l'on
a dress6 une petite estrade et oit envirc-. deux cents
soeurs ont pris place.
Notre Tres Honor6 Pere s'assied a la place d'honneur, ayant a ses c6tes M. I'Assistant, MM. les Chanoines et tous les Missionnaires. La Superieure de
l'6tablissement souhaite alors la bienvenue au successeur de saint Vincent et lui exprime, en termes delicats, la joie de toutes ses compagnes. a Cette visite,
dit-elle, marquera une date dans notre vie et
sera
pour nous un stimulant & 6tre de plus en plus dignes
de notre belle vocation. ) Elle continue ensuite en
donnant un aperqu des ceuvres des Filles de
la Charit6 dans la ville.
Les ceuvres sont florissantes et benies par
le bon
Dieu. Ici, au College, nous 6levons chaque
ann6e
(z) Ce collge est dirig, par les Filles de la Charit6.
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des centaines de jeunes files, de toutes les classes, et
les pr6parons i etre d'excellentes meres de famille et,
pour beaucoup, des ap6tres de la Charit6.
i Nous avons A Saragosse l'Asile du Couronnement
de la Vierge du Pilier, qu'a fondd et que soutient S.
G. Mgr LArchevaque. On y recoit des orphelins
qu'on forme a la pratique de la vertu et qu'on
initie a un metier.
a Nous avons-encore FAsile de Santa-Isabel. Les
orphelines qu'on y recoit, peuvent facilement gagner
leur vie lorsqu'elles quittent la maison.
« A 'Asile Saint-Antoine, nous faisons la classe
aux enfants pauvres.
a Il y a deux autres classes externes (cours 61imentaire et cours suphrieur), oh des centaines d'enfants
vont recevoir l'instruction.
« Nos soeurs distribuent des milliers de portions .
la cuisine.-conomique. Enfin le zMe de S. G. Mgr
1'Archeveque a eu rheureuse initiative de fonder,
dans sa propribt6 de Casa-Blanca (qui est un peu en
dehois de la ville), une nouvelle 6cole pour les
enfants de la campagne. Y
Elle ajoute enfin qu'elle peut parler sans vanit6,
puisqu'elle n'est pour rien dans le bien qui s'est fait
et qui continue de se faire. Elle termine en implorant,
sur elle, sur ses compagnes et sur leurs ceuvres, la
benddiction du successeur de saint Vincent.
Pare laisse'parler son caeur et,
Notrer Tres HonorP
s'adressant tour a tour & MM. les. Chanoines, aux
Missionnaires, aux Soeurs, il leur exprime, en termes
trks heureux, la joie qu'il 6prouve de se trouver au
milieu de ses chires Filles de Saragosse. Il leur parle
ensuite de la Tres Honoree Mere, de la Communaut6,
et leur donne sa ben6diction.
Le lendemain, nous avons- la joie de c6elbrer la
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sainte messe dans le magnifique sanctuaire l6ev6 en
I'honneur de a la Capitaine de la troupe aragonaise ).De. nombreases seurs sont venues assister a

la messe de notre Tres Honore Pere, malgr6 l'heure
matinale et aussi, pourquoi ne pas le dire, la mortification qu'elle doivent s'imposer, ne trouvant dans
V'iglise ni chaises ni prie-Dieu.

Apres notre action de grices, M. le P6nitencier a
l'amabiliti de nous faire visiter la. asilique, qui se
divise en deux parties bien distinctes: la Sainte-Chapelle et la basilique proprement dite.
On nomme Sainte-Chapelle l'emplacement que la
sainte Vierge a sanctifii de sa- pr6sence, pendant
qu'elle 6tait sur la terre. Saint Jacques y bitit une
petite chapelle qui , dans la suite des temps, s'est
agrandie et embellie. Trois autelskn occupent Le
fond, Sur celui de gauche, se troave~la statue de la
sainte Vierge, haute de 38 centimitres. -Elle porte
sur la tete une petite couronne et ses habits, d'ane
.tr4s grande richesse, sont retenus par une ceinture.
Sor son bras gauche, on voit IEnfant Jesus qui tient,
de la main droite, le manteau de la Vierge.et, de
1'autre, un oiseau. Cette statue repose sur une colonne
de jaspe, haute de 2 ( vares n et recouverte de
bronze et d'argent. Sur I'autel du milieu, la Vierge,
.e grandeur naturelle, apparait au milieu d'un groupe
de s&raphins et montre A saint Jacques I'endroit oh
1'on doit lui batir un sanctuaire. Sur le troisieme,
.enfi, saint Jacques et les sept convertis sont dans
l'attitude de la priere. Nous admirons que1ques ins.tants le magnifique dais, en forme de coupole, riche.ment orn& et soutenu par an certain nombre de
.colonnes, qui recouvre la Sainte-Chapelle.
Adossee a la Sainte-Chapelle, et l'abritant sons
ses beles coupoles, se trouve la basilique. Elle.n'a
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'qu'unenef; M. le PNnitencier nous fait admirer la
peinture de la grande coupole qui represente Ie cooronnement de la tres sainte Vierge; le maitre-autel,
dont ra partie supbrieure figure la Naissance de saint
Jean-Baptiste, le mystere de 1'Annonciation, la Naissance de Notre-Seigneur, etc., et, au-dessus, un
superbe retable, di a Joseph Martinez, o4 est reproduite IAssomption de la tres sainte Vierge. Les
stalles du choeur peuvent etre classees parmi les plus
belles d'Espagne.
En sortant de la basilique, notre illustre guide nous
fait retourner au Collge par le chemin des- 6coliers,
pour nous permettre d'avoir une petite id&e de la
ville. Saragosse, la Colonia Cesaraugustana des Romains, occupe une position naturelle des plus heureuses. Elle se trouve an milieu de la plaine d'Aragon, au confluent de I'Ebre et de ses deux tributaires.
Elle est done au point de-croisement de toutes les
routes naturelles de la.contr6e et les voics artiicielles
ont df necessairement y aboutir. M. le P6nitencier
nous parle de 'Alcazar mauresque, l'Aljaferia, qui fut
nagubre le palais de l'Inquisition et qui a 6te converti
en caserne, de la tour penckle de Saragosse, la vraie
rivale de celle de Pise, qui est inclin6e de plus de

3 metres et qui, par la grice de son architecture,
1'6legance et le bon goft de ses orements, m6riterait d'&tre consid6r&e comme le plus be 6difice de
ce genre. Il nous fait aussi leloge de la promenade
du Corso, etc., etc.

Lorsque nous arrivons chez les sceurs, toutes les
enfants' sont deja r6unies dans la salle des f&tes.
6
Notre Tres HonorA Pire' entre, accompagn - de
M. l'Assistant, de MM. de la Iglesia, Gomez, etc. II
y a des compliments, des projections sur Lourdes,
Saint-Vincent, Notre-Dame-du-Pilier. Le tout est fort

bien. La plus jeune des internes offre un album-souvenir a M. le Superieur general.
A la fin, M. de la Iglesia se fait l'interprite des
sentiments de notre Tres Honor6 Pere et remercie les
sceurs et les enfants de cette fete de famille.
Dans la soiree, notre Tres Honors Pere fait une
visite a toutes les maisons de sceurs. 11 s'arr&te quelques instants an Seminaire oit saint Vincent itudia.
Dans le cloitre, il y a une plaque comm6morative qui
rappelle son sbjour a 1'Universit.
D. O. M.
QUOD A PATRIBUS NOSTRIS ACCEPERUNT
HOC PIA MEMORIA RECOLAMUS
DIVUS VINCENTIUS DE PAUL
DUM SACRAE THEOLOGIAE IN UNIVERSITATE
C(ESARAUGUSTANA

STUDERIE

IN HOC S. T. COLLEGIO QUASI DOMESTICUS
CONVERSATUS EST
E GALLIA REDUX QUOD EX NATALI OPPDO

TAMARITE DE LITERA IN RECNO ARAGONIAK
CUM FAMILIA PUER IMMIGRAVERAT

EM. AC REVER.CARD.

BENAVIDUS ARCRIEPISCOPUS
CASAtAUG

ANNO DOM. MDCCC-LXXX-IX
PONENDUM CURAVIT

Vers trois heures, notre Tres Honori Pere fait ses
adieux aux sceurs, leur donne une derniere bentdiction et monte dans la superbe automobile de
Mgr 1Archeveque, en compagnie de Mgr le Majordome, de M. 1'Assistant, etc., et va faire une visite a
la maison du a Terminillo n, fondee par Sa Grandeur.
A quatres heures, il est a la gare et s'embarque pour
Barcelone.
I.Nor n'entzons pas dans les discussions que certains mots de cette
plaque ont pu susciter. Cela noUs parait hors de propos.
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DE SARAGOSSE A BARCELONE
Aprbs avoir recit6 le briviaire, notre compagnon
intarissable nous parle du beau caractire des Aragonais, de leur courage & toute epreuve, de leur dignite
un peu froide et de leur tenacite qui n'6tait peut-6tre pas
exempte d'entetement. Nous nous rappelons naturellement la fibre parole qoe le grand justicier d'Aragon
devait prononcer un jour lorsque le roi venait priter
le serment de gouverner selon la loi : a Nous qui
valons autant que vous et qui pouvons plus que vous,
nous vous faisons notre roi et seigneur, afin que vous
gardiez nos fors et libert6s ).
A Reus, de nombreuses seurs viennent presenter &
notre Tris Honor6 Pare, leurs hommages de filiale
affection. Elles y apportent le meme enthousiasme,
malgr6 la plaie, que leurs compagnes des deux Castilles.
A San Vicente de Caldera, nous avons la joie de
voir se joindre a nous, M. Vilanova, visiteur de la
province de Barcelone, et M. Dagis.
Nous arrivons a Barcelone a minuit moins deux ou
trois minutes.
Le lendemain, apres avoir c6lebr6 Ia sainte messe et
salu6 quelques confreres, nous visitons la maison.
Relativement r6cente, puisqu'elle a 6t6 bAtie apres la
rivolution de Barcelone, elle n'a pas d'apparence
ext6rievre. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas
confortable! Elle forme trois c6tes d'un rectangle:
un c6t, est occup6 par la chapelle, les deux autres, k
trois itages, sont rkserv6s aux Missionnaires et aux
jeunes gens.
Les 6tudiants de Barcelone, ne voulant pas 6tre en
retard sur ceux de Madrid, offrent une belle s6ance
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litteraire (i) en l'honneur de notre Trbs Honori Pere.
Ils parlent en espagtol, en latin, en franqais, en catalan meme, et ils disent des choses delicieuses avec une
grace charmante.
Notre Tres Honore Pere les remercie de leurs senti-.
ments de pikt filiale : a Je me suis toujoursinteresss
avotre.ch re province, dit-il. Les preuves par lesquelles elle a passe n'ont fait que mdrir cette affection.
et rendre plus intimes les liens qui m'unissent A elle.
Si maintenant vous 6tes encore le pusillas grex, je
fais des veux pour que ce petit troupean devienne
grand et 6tende sa sphere d'action. Vos euvires ne

seront belles, florissanies et iivantes qu'en proportion
de la g6n6rositk que vous y apporterez et des efforts
que vous ferez pour realiser en vous le vrai esprit de
saint Vincent. n S'adressant ensuite a ses chers
jeunes gens d'one maniere plus spkciale, il lear dit
qu'ils sont 1'espoir de la province. II faut qu'ils se preparent aux ceuvres en proitant de leurs etudes, car,
a si nous avons de saints Missionnaires, nous ne devons
pas oublier, en ces temps principalement, que la saintet6 ne doit pas se separer de la science a.II a un
mot aussi poor M. Recoder, un v6nerable ancien qui
reste jeune malgre son Age. II souhaite que Ie bon
Dieu lui donne la sant6 pour lui pergettre d'idifier
longtemps encore la chere Communaut6 deBarceloneNotre Tres Honor' Pere fait ensuite une visite an
president de la Deputation, en compagnie de M..l'Assistant. Cet illustre personnage le recoit avec la plus
grande courtoisie et lui dit toute l'estime qn'il a pour
les Filles de la Charitk. A Barcelone, et dans toute
la -Catalogne, elles rendent des services prcieux.
(1) Piogramme :A aotre Tris Honorl Pire. - L'Ampwuda (Sardama).
- El Sacrifcio. - Berceuse catalane. - Psalmus. - Saltaci fdial. La Caida de la wtrde (RilM).

-- 675 Notre Tres Honore Pre se rend ensuite chez Mgr 1'Archeveque. On lui apprend i la porte que Sa Grandeur
est sortie, mais qu'elie ne tardera pas . rentrer. II
n'aura qu', attendre quelques instants dans son salon.
Malheureusement les o quelques instants a se multiplient et force nous est de repartir sans avoir vu
Monseigneur.
Le lendemain, notre Tres Honor6 Pere c6lebre la
sainte messe a la Maison de Charit6. Cette maison
compte soixante-quinze soeurs et deux mille personnes.
C'est une nouvelle arche de No6, ou presque toutes les
ceuvres sont r6unies. A c6t6 des hospices pour vieillards, ily a les 6coles, les orphelinats, les ateliers, etc.
Nous les visitons, dans la matinee, pendant que notre
Tres Honore Pere est avec le3 soeurs. Nous passons
d'abord a la boutangerie et i la fabrique des pites, oB
sont employds les procid6s les plus modernes. Nous
nous trouvons ensuite dans une grande salle, oui des
enfants et des jeunes gens tissent de belles pieces
d'6toffe. La chocolaterie s'annonce de loin par son
odeur un peu spciale. A la fabrique de savon, nous
suivons avec intre&t les renseignements qui nous sont
donn6s sur la pr6paration des pates. Nous passons a
la cuisine, ou les chaudieres ont des dimensions quelque peu inqui6tantes; a la cordonnerie, oi l'on prepare
des sacs et des courroies pour l'armee francaise; a la
couture, aux refectoires, aux dortoirs et au beau
theatre qui, par ses dimensions et la richesse de ses
ornementations, pourrait rivaliser avec ceux du gotvernement. Les h6pitaux d'hommes et de femmes,
l'asile des vieillards ne sont pas oubli6s. Dans les
classes des aveugles, nous sommes imerveill6s devant
les r6sultats qu'obtiennent la patience et la m6thode
des seurs. Ap dispensaire, nous voyons les draperies
des offices des morts, car ce sont les sceurs qui ont
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le monopole des pompes fun:bres pour toute la ville.
Nous assistons ensuite a une petite fete de famille.
Elle est courte, mais rien n'y manque. Elle commence
par cet appel touchant :
O PFre, en contemplant votre famille unie,
Rappelez-vous aussi le bourg de BWthanie,
Des amis de Jesus les m6mes sentiments
Animent en ce jour les cceurs de vos enfants.
Les ap6tres 6taient tristes au Calvaire et pleuraient le
Maitre qui les avait quitt6s.
Mais Jesus qui toujours s'incline avec tendresse
Vers le cceur afflig4 que la tristesse oppresse,
se montre a Marie, sa mere bien-aimke, a Madeleine
6plorbe,
A Pierre repentant, au disciple fid~le,
II apporte (h tous) la paix, 'amour, le pardon.
Et maintenant; laissant ces charmantes images, leur
coeur s'apitoie sur la France.qui saigne et qui souffre.
Nos coeurs sont tous unis. Is souffrent et ils prient
Demandent A Jdsus, pour notre chere France,
Cette paix desir6e, doux gage d'espirance...
Mais ils trouvent force et courage aupr&s de celui que
la Providence leur a donp6 pour Pare.
Votre presence (mon Pere), sanctifie et console...
Du reste, I'Espagne catholique, a la foi ardente a ne
peut oublier qu'elle a &etevangelis&e par saint Ferdi-*
nand, presque au moment oui la France devenait le
berceau d'un saint roi et que, A ce titre, elle a des
motifs speciaux de prier pour sa soenr latine s.
II nous eft 6et agr6able, en quittant la Casa de Caridad, de visiter la ville et ses monuments, mais nos
heures 6taient compt6es. Cervantes disait que c'est la
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0 ville unique n. Nous le croyons, nous r6servant de

v6ifier son dire, si les circonstances nous permettent
de I'4tudier d'une manibre plus complete.
Notre Tres Honor6 Pere fait encore une visite A
la maison d'Hostafranch, oh reside habituellement la
commissaire, ma soeur Paula. Belle reception. Les enfants chantent le Vals sobre las olas.
I mai. -

Dipartde Barcelone. - Notre Tres Honore

Pere fait ses adieux aux confreres et aux jeunes gens
et va ce16brer la sainte messe a I'h6pital. Une derniere
reunion des sours apres sa messe et, a huit heures, it
s'embarque pour Figueras, en compagnie du visiteur
de Barcelone et de quelques Missionnaires. M. Jourde
et ses confreres lui font le meilleur accueil. Le lendemain, avant de repasser la frontiere, il exprime une
derniere fois, a M. Vilanova, l'affection bien sincere
qu'il porte a la Province. Il envoie ensuite un t6l6gramme au visiteur de Madrid pour le remercier de
l'attention delicate qu'il a eue a son 6gard, en lui
donnant comme compagnons de voyage MM. de la Iglesia et Gomez. Fiddles gardiens, ils sont venus le chercher & Irun et I'ont suivi & Saragosse et & Barcelone.
Grace A eux, le voyage a 6t6 des plus-intbressants. II
b&nit la chrre communaut6 de Madrid et toute la province, se promettant de prier beaucoup pour elle et pour
leur v6nire visiteur. II a une derniire pens&e pour les
deux visitatrices des Filles de la Charit4 et pour leurs
chores compagnes. La pi6t 6 filiale dont il a recu des
t6moignages si touchants partout oiu il est passe, I'a
beaucoup consol6. II ne doute pas qu'elle n'attire sur
elles et sur leurs ceuvres les plus cheres ben6dictions
du bon Dieu et de saint Vincent.
FAYOLLAT.
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ITALIE

Lettre de M. FAYOLLAT a M. ROBERT,
secretaire de la Congrigation.
Rome, le 3o avril xg96.
BIEN CHER MONSIEUR ROBERT,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaisr
Vous avez so sans dote que nous ne nous sommespas arr~ets i Gne2s. Le nouveau Suprrieur n'&tait pas
encore instala•. Le Tres Honor&. Pxre a prefert se
r6sexver pour le retour, fixc au 8 ou 9 mai. M. Fasaao
y sera a ce moment-la.
Le 28 au soir, le TiksHoanor Pere a re u une feuille
c4t Vatican l'invitant a se presenter, le lendemain
matin a dix heares trente. Nous y sommes alles i
!'heare indiquie : je dis o nous n, car il a 6&k assez
boa pour prendre quelques confreres avec lai. 11 s'est
fait accompagnerde MM. Verdier, Fontaine, Ricciardelli ct votre servitear.
Nous sommes allis en voiture jusqIu'a la conur San
Damaso n. Les soldats, croyant peut-tre que c'Ctait
un cardinal qui passait, nous ont pr6sent6 les armes.
Arriv s & la cour, notre Tres Honor6 Pere a pris
place dans un ascensear, avec MM. Verdier et Fontaine. (11 n'y avait que trois places). Quant i nous,
M. Ricciardelli et votre serviteur, nous avons traverst
la cour des Loges, ou Saint-Damase, et nous sommes
months dans les appartements du pape par 1'escalier
royal. C'6tait plus fatigant, mais plus int~ressant.
Vous pouvez en juger vous-meme, puisque vous avez
fait cette promenade il y a a peine une ann6e. Nous,

-

679 -

avons retrouve, en baut, dans la premiere salle, notre
Tres Honore Pere et MM. Verdier et Fontaine.
Un garde-noble nous a conduits alors a travers les
salles recouvertes de tapis on de peintures et gardees
par les soldats. Nous n'avions pas le temps de nous
arr&ter pour contempler de nouveau ce que nous avions
vw deja tant de fois. Nous 6tions quelque pen 6merveillks par le nombre de gardes-nobles, de suisses, de
soldats. Du temps de Pie X, c'6tait plus simple :
M. Fontaine nous a meme racont6 qu'il 6tait arriv6
ties souvent, dans la soiree, a un simple K camirier a
d'introduire les visiteurs chez le pape, tellementPie X avait simplifi les c6r6monies. Maintenant, ce
sont de nouveau les coutumes de Leon XIII; ce n'est
pas plus mal. Nous avons df attendre quelques minutes, dans une des antichambres, ornee de tapisseries
rouges. Sur les murs, on plut6t sur ces tapisseries, in'y avait pas de riches peintures, on de fines toiles,
mais seulement trois portraits, d'une dimension asses
restreinte du reste: celui de Leon XIII, dans le fond,
un peu'an-dessus d'une table en acajou sur laquelle
6tait plac6e une belle pendule; celui de Pie X et celui
de Benoit XV, vis-a-vis I'un de l'autre, sur les murs
lataraux.
A dix heures quarante, notre Tres Honor6 Pere a
et6 introduit tout seul auprbs de Sa Sainteti. Environ
vingt minutes apris, on est venu nous chercher. Nous
avons travers6 encore une salle et nous nous sommes
trouvis en pr6sence du pape. Apres les trois g6nuflexions r6glementaires, nous lui avons bais4 l'anneau. Ij ne veut pas qu'on lui baise les pieds. Notre
Tras Honore Pere lui a offert, en notre pr6sence, an
nom de la Tres Honor6e Mere, une belle couronne,
reduction de celle de la Communaute, et des rayons
pour la Vierge de sa chapelle priv6e. I1a fallu d6plier.
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les paquets. Le Saint-Pere s'y est mis4ui-meme. Quelle
simplicite! Quelle bont6 Je n'aurais jamais cru
qu'il fit si bon, si aimable. On aurait dit qu'il etait
de la famille. II a pris la couronne dans ses mains, et
son ame d'artiste n'a pu r6primer son admiration.
Comme il avait I'air content! 11 a examin6 aussi les
rayons et comme le fil qui doit servir a les attacher
aux mains de la tres Sainte Vierge, s'6tait d6tach6,
il a esssaye lui-meme de le remettre en place. Vous
auriez vraiment joui, si vous aviez et6 present. Ne
pouvant l'ajuster, il a dit que son ouvrier saura bien
l'arranger. Le Trs Honor6 Pere lui a pr6sent:
epsuite une nappe de communion. Je n'en ai jamais
ru d'aussi riche. Le Saint-Pere a eu alors un mot
delicieux, je le ripkte presque textuellement, car il a
parl6 tout le temps enfranqais. « Oh oui,.je vois que
la Tres Honoree M&re, le jour qu'elle a assist6 a ma
messe,a df trouver lanappe-tres vilaine. Le sacristain
adI le faire expres pour qu'elle en procurit une autre.n
Le Saint-Pere nous a fait deposer ces objets sur la
grande table qui se trouve au'milieu de la chambre ou
il reCoit et nous a invites ensuite a nous asseoir. Notre
Tres Honor6 Pire avait apporth trois photographies,
c'est-A-dire trois b6endictions A signer. Le pape l'a
fait bien volontiers, tout en plaisantant M. Fontaine
et M. Ricciardelli.
M. Fontaine lui a dit: c N'est-ce pas, Saint-Pere, queM. le Supdrieur g6ndral a tort de partir le 6?- Dijk?
a .rpondu le pape, mais ce n'est pas possible, ii faut
qu'il attende au moins que la fete soit passee. Dimanche, en effet, il y a une fete pour les deux familles,
la Translation. Je m'en souviens, j'allais a Montecitonio. , Notre Tres Honor6 Pere ne pouvait pas,
devant une telle demande, refuser d'attendre au moins
jusqu'i lundi. ( Eh bien, Saint-Pere, lui a-t-il dit, je
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resterai. ) Nous 6tions, nous aussi, tres contents que le
depart fift retardS. Nous nous sommes mis alors i
genoux. Le Saint Pere a beni les deux families, ea
bWnissant notre Tres Honor6 Pere. Nous lui avons
bais- la main, encore une fois et nous sommes partis.
L'audience a dur6 plus de trente minutes. Le Tres
Honor6 Pere est trks, tres content.
Avant de sortirdu Vatican, notre Tris Honor6 Pere
s'est pr6sente chez le cardinal Gasparri, qui a ses
appartements ap-dessous de ceux du pape. Il y avait
a ce moment il corpo diplomatico, il y retournera
demain.
Dans la soirie, notre Tres Honore Pere est all faire
une visite aux sceurs du Casermone, oi peuvent &tre
:
recus et soigns plus de mille quatre cents soldats.'
Ce matin, notre Tres Honor6 Pere a ci16br~lIa
messe a Saint-Vincent. Ungr-and nombre de sceurs,
de toutes les maisons de Rome, 6taient 1.'On remaiquait mzme, parmi elles, ma seur visitatricede Naples,
celle de Sienne et ma sceur assistante de Naples;
deux 6tudiants de Saint-Appollinaire servaient la
messe. Petite f&te de famille, d'autant plus belle qu'elle
s'est pass6e aux pieds de Notre-Seigneur. Quelle joie
pour les scurs de recevoir la sainte communion des
. i
mains de notre Tres Honor6 Pere!
intime.
reunion
petite
une
a
eu
y
Apres la messe,il
Le Trfs Honor6 Pere a donn, quelques nouvelles et a
"
distribue des images,
Ce soir, notre Trss. Honor6 Phre retourne aSaint.
Vincent, je crois qu'il dira un mot aux sceurs."
:"
a
Saint-Apollinaire.:
diner
SDemain nous allons
rest~'ule
Hier, 2 mai, notre. Tres Honor.6 Pre est
partie de la'journ6e ~ la maison. Dans la matinee) il
a re u quelques visites de sceurs et de confrfres. Vers
dix heures, il est all&rendrevisi te au cardinal GasparT.
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Suivant une habitude tres chire an pays et sans doute
pour ne pas imposer une trop grande fatigue an visitant, il a dfifaire antichambre. Onze heures out
sounn, midi anssi, ii attendait toujours. 11 n'aBtA recu
que vers midiet quart. M. Fontaine, prevoyant qu'il ne
serait A lamaison que vers une heure, avait telphone
a M. Debruyne qu'il ne fallait pas attendre pour d6jeuaer. Bien lui en a pris, car notre Tres Honord Pere
est arrive pendant que la petite famillede Saint-Nicoas prenait le caf6. Tout tait, par consiquent, termin6.
L'antichambre, qui n'etait do reste qu'un accident
pen agr6able si vous voulez, mais n&cessaire cependant, n'arien enlev6 au, charme de cette visite qui a
-it& des plus cordiales. Notre Tres Honor6 PBre en a
t6. trs content. L'accueil qu'il regoit chez tons ces
hants personnages ne peut que nous faire plaisir, car
,festime que I'on a pour Ini rejaillit n6cessairement sur
-le deux commnnautes.

,- Dans la soir&e, it a reSu le cardinal Rinaldini, son
grand ami. (Nous Mtions all6s la veille chez lui, mais
iaous ne l'avions pas trouv6.) Ila vu galemnt M. Segadelli, sup6rieur de Sienne. II s'est ensuite repose.
Les confreres et les seurs sont emerveillis de la sant6
die otre Tres Honork Pere. II va en effet ftis, tras
bien.
Tunr,

le iz mai ss6d.

Noas sommes arrives a Turin hier matin Adix heures,
en compagnie du sup6rieur de Saxzane, de son assistact et de M. Traverso, qai tait allU a Genes installer
le nouveau Suporieur, M. Fasano. Vous voyez que nous
formions une vraie communautd. Nous avions m6me
:.as de notre droit, en retenant un compartiment pour
4aus seuls.
-- Pendant la jonrn~e d'hier, notre Tres Honore Pre,.qui wa bien, a prefer6 se reposer. C'est prudent de sa

-

683 -

part, cela prouve aussi qu'il met en pratique, as moins
autant que les circonstances le permettent, ce qa'il a
promis a la Comamunaute avant de partir. Ce matin, il
a dit la sainte messe chez les confrres. Dans la matinee, pendant qu'il ktait retenu as parloir par les
seurs, j'ai proite desa permission pour visiter l'amwre
du duzerable Ceotaledgo. Je ne vous apprendrai rien,

-en vous racontant ce que j'ai vu, en compagnie da bon
M. Alloati. On ne pent se lasser d'admirer cette institution, si carieuse dans son genre, et d'en 6tre •mer-

veillU. C'est la Providence qui la dirige, c'est d'elle
que, tons les jours, les sept mille personnes qui s'y
trouvent rejoivent l'eatretien, la noarriture, etc. 11
n'y apas de comptabilite. Cequ'on regoit, on le dpense.
Le gouvernement s'est emu quelquefois de cette maanire; mais il a cependant approuve cette oevre.
L'muvre dn venerable Cottolengo a une organisation

assez complexe. 11 y a d'abord Jes Ptres, petite commuaaat6 de prtres chargs da service religieux. Leur
supirieur, choisi- parmi eux

par l'archevqoae, est

comme le Pkre de toute l'~evre. H y a ensuite au moins
dix categories de seurs : les Vincenziaes, qui sent
'ifirmi&res et sembtent avoir un pew la direction; les
Martases, qui sont des saeurs converses; les Elianes,
qai sont chargies de la bnanderie; les Pastorelles, qui
font les catkchismes; les smurs do Suffrage, celles du
Pr6cieux Sang, celles du Sacr6-Cceur, les Carmdlites
qui soot cloitr&es; enfin, les Soeurs muettes et les Taitines. Pour les hommes, il y a les Fr&res Vincenzini.
Nous avons visite l'6glise, qui se trouve au centre du
petit village. 11 me semble qu'elle a saint Vincent de
Paul pou~ patron. Divisie entrois nefs, celle du centre
est r6servye pour les scurs, une des latrales pour les
hommes, l'autre pour les femmes, je suppose! Au bas
de l'6glise, se trouve la tombe da venerable Cottolengo;
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nous y avons fait une petite priere. De l'6glise, nous
sommes allks a la cuisine, aupres delaquelle la cuisine
de Saint-Lazare ne serait qu'une petite cellule. Nous
avons traverse la cour des orphelinats, des classes, et
nous sommes entrts quelques instants a la boulangerie,
oh trois fours cuisent continuellement du pain depuis
le matin jusqu'au soir. Nous avons vu Ie pastiAfcio, oi
1'on fait des pites. Toutes les machines sont mises en
mouvement par un moteur electrique. Nous n'avons pu
voir les moulins, 1'orphelinat, le s6minaire SaintThomas. II eit fall une journbe entiere pour passer
dans tous les offices. Nous avons termin6 notre visite
par le ricovero,

-

I'asile des vieillards. Nous sommes

ensuite sortis- de la Piccola Casa (c'est le nom que
le v6nerable Cottolengo a donn6 & son oeuvre) et
nous avons fait un pllerinage &_a chambre de Don
Bosco, qui est du reste assez pres. En revenant, nous
nous sommes arr&tes au celebre sanctuaire de la Consolation. Dans la soiree, le Trbs Honorb PNre est
all a l'h6pital Saint-Jean, ou est sup6rieure ma sceur
Pucci. Toutes les seurs l'attendaient a la salle de communaut. 11 s'est entretenu quelques instants avec elles
et avisit6 ensuite une partie du rez-de-chaussbe. Quatre
grandes salles aboutissent a un meme-point, oi se
trouve un autel. On y dit la messe tons les dimanches.
Les malades, de leurs lits, peuvent y assister. Cette
disposition des salles est assez frequente en Italie. En
ligne droite, dans le fond et au deli de la derniere
salle, ily a une tres belle chapelle. Sceur Pucci a racontei
a notte Trs Honor6 Phre comment une de ses com-

pagnes a 6chappi a la mort d'une manibre provideatielle, , grice &la tres sainte Vierge n, pour employer
ses propres mots. Cette compagne se trouvait dans
la chambre de surveillance. Elle ecrivait, a une petite
table plac6e depuis longtemps au milieu de la
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chambre. L'idbe lui vint, sans savoir pourquoi ni comment, de la changer de place. Bien lui en prit, car,
presque au m&me instant, fn poids de go kilogrammes
(le battant, je crois) tomba du clocher, fit un trou au
plafond et s'abattit a l'endroit qu'elle venait de quitter.
Le Tres Honore Pere, en sortant de Saint-Jean, a
repris l'automobile gracieusement fournie par l'h6pital,
qui l'a conduit a San Vito, une succursale, ouverte
Sdepuis un mois on deux, an delA des Capucins, sur une
colline qui domine Turin; on y trouve tout le confort
moderne, peut-6tre trop. Les salles et les chambres sont
plut6t luxueuses. De belles terrasses permettent de
jouir du panorama. Tout le premier, ou presque, est
reservi a l'installation des appareils ilectriques : bains
de lumiere, pluie d'electricit6, appareils pour les
mains, les bras, les pieds, etc., etc. Jamais, je n'ai va
une aussi belle installation. Deux ascenseurs permettent
de monter ou de descendre sans se fatiguer. A la cuisine, toute au gaz, un petit moteur met en mouvement
une machine pour couper le pain, une autre pour le
sucre, le chocolat, une autre pour les pommes de terre,
- le caf6, etc. Notre Tres Honore Pere, apres avoir
donn6 sa benediction aux huit ou neuf sceurs qui sont
charg6es de.cet h6pital, a repris la route de la ville et
est all- faire une visite aux sceurs ccNazarene ),fon-

d&es par notre confr&re, M. Durando, et dont M. Dam&
est comme le sup6rieur g6n6ral. Elles veillent les
malades a domicile le jour et la nuit. Cette petite communaute, toute r6cente encore, a requ d'abondantes
benidictions du ciel. Elle a, en ce moment, quarante
novices.
SLe Tres Honore Pere leur a dit qu'il les consid6rait
comme ses petites illes et qu'il fera tout ce qui dependra de sa bonne volont6 pour leur 6tre utile. Toutes
les soeurs, une centaine peut-6tre, 6taient reunies. Elles
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ont dit a notre Tris Honor6 Pere combien elles 6taient
beureuses de sa visite, car elles se souviennent de la
promesse qu'il leur a faite une premiere fois, de les
considbrer comme ses filles.
Le Tres Honor6 Pere leur a donni ensuite sa benediction et s'est retire chez les confreres. Demain, il
dira la sainte messe I San Salvario et, aonze heures,
il ira faire une visite A M. Boccardi, .la Specola (a
1'Observatoire) qui est A une demi-heure de Turin.
Nous arriverons lundi matin a huit heures.

J. FAYOLLAT.
Letre de M. MARTORE•LI, Prtre de la Mission, a
M. VENEZIANI, assistant de la Congrgation de la Mis-

sion.
Rome, Sait-Sylvestre, 9 j•in gi6.

MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,
La grdce de Notre-Seigeur soit avec nous pour jamais !
A 1'occasion du cinquantiemt anniversaire de notre
ordination sacerdotale, qui tombait le 26 mai, M. Ferrai et moi, connaissant Mgr Marini, qui fut ordonn6
avec nous, nous avons demande par son interm6diaire
au Saint-Pire la grace de donner la b6n6diction papale.
Sa Saintet6 a daign6 r6pondre de sa propre main la
lettre suivante :
* Aux deux chers fils de saint Vincent de Paul,
M. Louis Ferrai et M. Ange Martorelli, dont nous
conservons le plus agreable souvenir attache a notre
ordination sacerdotale, nous accordons de tout cceur
la benediction apostolique, en nous rejouissant avec
eux de la grace que Notre-Seigneur leur fait de parvenir au cinquantibme anniversaire-de leur ordination
sacerdotale; nous les autorisons a donner la benedic-
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tion papale avec l'indulgence pliniere selon les regles
ordinaires pour tous ceux qui assisteront a leur messe
jubilaire.
a Du Vatican, le 12 mai x196.
u BENOrr XV n.
Une biedveillance aussi honorable demandait de
notre part uneparticuli rereconnaissance; nousdemandimes done une audience privie qui nous fut accord6e
le mardi 6 juin; le Pape nous recut avec une grande
affabilitb; apres nous avoir fait asseoir, il nous rappela que, pendant sa retraite d'ordination, j'etais prefet
et M. Ferrai, predicateur. II rappela igalement les
conferences que je faisais an college Capranica, ou il
4tait 61-ve; il me dit que le sujet de mes conferences
etait la mortification et qu'il prenait des notes suivant
le conseil d'un pretre belge; il se souvient encore de
certaines expressions d'une confirence de M. Ferrai;
tout. cela explique I'expression qu'il a employee dans
la lettre cit6e plus haut, dont zous conseruons le plus
agrdable souvenir attachi & nolre ordination sacerdotale.
Ces t6moignages de bienveillance, ce souvenir des
ordinations prouvent la consideration dent jouissent

les fonctions de notre Institut, Ceux qui remplissent
ces fonctions passent, mais les fonctions demeurent
pour I'honneur de la Congregation; c'est la raison pour
laquelle je vous ai donni ces details afin que vous les
fassiez connaitre, si vous le jugez & propos, a M. le Sup6rieur gen6ral.
Vous remerciant, etc.
Ange MARTORELLI.
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LA GUERRE
LES MISSIONNAIRES
Nous avons donn6, i la page 166, la liste des confreres mobilises de la province de Rome, nous completons cette liste :
M. Antoine Ferraro, 6tudiant, Naples, sanita.
M. Arthur Fugazza, pretre, in saniti, ospedale di
Genova;
Fr. Di Cardo, coadjuteur, Osped. Regina Margherita, Rome.
Province de Turin
M. Francois Gavotti, pr&tre;
M. Joseph Garlando, pretre;
M. Antoine Braida, pr&tre;
M. Dominique Abbo, pr&tre;
M. Baithejemy Bechis, pr&tre;
Fr. J.-B. Sias, 6tudiant;
Fr. Sebastien Pe-titi, 6tudiant;
Fr. Louis Albis, etudiant;
Fr, Georges Bracco, 6tudiant:
Fr. Francois Avidano, 6tudiant;
Fr. Charles Varetto, sminariste;
Fr. Francois Foi, coadjuteur;
Fr. Louis Albanesi, coadjuteur;
Fr. Alexandre Sanguanimi, coadjuteur;
Fr. Joseph Tarditi, coadjuteur.
Province de Naples
M. Alfred Grifone, pretre;
M. Richard di Chiara, prire;
Fr. Arthur Campanino, 6tudiant;

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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Sauveur Scialdone, siminariste;
Jean Locacciolo, coadjuteur;
Andr6 Vittoria, coadjuteur;
Ange Epifani, coadjuteur;
Jules Saccone, postulant;
Germain Coviello, postulant;
Nicolas Claudio, postulant.

M. Angiali 6crit de Bari, le 16 mai 1916:

Pour le moment, mon travail consiste &aider la Fille
de la Charit6 charg6e du magasin ; je compte le
linge, je tiens les registres du mouvement et j'accompagne les chars charges de porter le linge a la lessive
et d'aller les reprendre. Je suis aussi organiste, cat6-'
chiste et confesseur a mes moments libres.
Pour le c6t6 moral, je suis plut6t bien: car j'ai assez
peu de.contact avec les autres soldats, de facon que,
avec un peu de bonne volont6, quand je ne suis pas
trop occup6. je puis reciter le breviaire etý faire les
autres exercices de pit4 de mon mieux.
I. ANGIULI.
Notre cher frire Radogna 6crit de Cosensa:

- Ce que je fais a la caserne, vous Ie devinez : je me
pr6pare A la guerre en fortifiant mes jarrets par les
marches et contremarches et en habituant mon corps
a la fatigue. J'essaye de me faire admettre parmi les
brancardiers. Cependant, si le bon Dieu a d6cr6te que
le Carso me verra escalader ses flancs le fusil & la
main, je suis prt & marcher. Cela ne doit pas tarder;
presque toutes les compagnies, une dizaine, sont dej&
parties pour les divers fronts, it reste encore la
mienne et une autre : et Cosenza, qui regorgeait de
soldats il y a un mois, a retrouv6 la quietude ordinaire aux villes situdes dans les montagnes. Pour peu
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de temps, c'est vrai, car les neuf classes appelees ces
derniers jours sous les drapeaux vont la troubler de
nouveau.. Autour de moi, on est ignorant mais non
hostile a la religion; tons ces jeunes gens qui avaient
-t6 chercher fortune en Am&rique, y ont perdu les
mceurs avec l'habitude d'aller a l'6glise. Tous ces
braves gens ne demandent qu'i s'instruire, et vous les
voyez le soir se rendre en foule au sermon fait par un
religieux qui salt empoigner les ames et dire en face
les grandes miseres du jour.
Le frere lodice, de la maison de Dax, ecrit, Ie 7 juin 1916:
Arrive le 7 avril sur le front comme brancardier, on
me placa dans one de ces ambulances qui donnent
les premiers soins aux blesses; je m'adonnai & ce
labeur avec toute ma bonne volont6. Oh travaillait la
nuit comme le jour; souvent le pricieux fardeau
pesait lourd sur mes 6paules, mais avec l'aide de
Dieu j'allais toujours de l'avant. Je ne me dcourageais pas. Cette guerre fera du bien A nous, futurs
Missionnaires, en ce sens que nous autres, soldats du
front et fils de saint Vincent, commencons, d&A & pri-sent a travailler pour les ames.
Maintenant que je sais-ce qu'est le milieu des soldats, je puis dire que les bons comme les mauvais ont
toujours les yeux sur nous; les uns veulent nous
copier, nous imiter; les autres veulent nous reprendre
quand nos actions ne correspondent pas a l'ideal que
nous poarsuivons. Mais c'est egal, le soldat sait prier
et prie tons les jours. Moi, qui ai v6cu toujours on
presque toujours en France, je ne connaissais pas
1'ame italienne; maintenant je la connais pour l'avoir
coudoyie dans la tristesse comme dans la joie, et je
puis affirmer qu'elle est soeur de 1'ame francaise, elle
est chr6tienne.
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Voilk bient6t deux mois que je suis en pays
autrichien, et pourtant je ne vois pas la fin de ce
fleau. Quand finira-t-elle cette maudite guerre qui
ravage tous les pays d'Europe? Peu s'en est fallu que
je n'allasse, moi aussi, dans le Trentin, mais Dieu ne
l'a pas voulu et me voilt toujours pris des monts de.
Gorizia. Depuis une semaine, Pennemi fait taire ses
canons sur notre secteur, c'est le s lence complet,
entrecoup6 4e temps en temps par quelques salves
d'artillerie; l'ennemi a port6 toutes ses forces dans le
Trentin, oh il s'acharne a vouloir couper notre armee.
Mais l'Italie tout enti-re a complete confiance en son
ginral. Votre enfant divoue.
Luc IODICE.
M. Garlando ecrit

& M. Dam6:

Je rentrais hier au soir de Cormons, oiu je m'6tais
rendu pous confesser nos soeurs du Lazaret, et r&citais le br6viaire tout en cheminant, quand, A peu de
distance de I'h6pital, j'entendis le sifflement croissant d'une grenade arrivant du c6t6 oil je.me trouvais.
Nousy voila, me dis-je -, et je sens- n frisson me
N

saisir des pieds k la t&te. Je voudrais courir mais je
crains d'aller ainsi au-devant d'un projectile. Que
faire? j'essaye de fuir pendant que de mon coeur
s'61ance une invocation breve, mais tres, tres sentie :
w Jesus! n Au mEme instant une dttonation se fait
entendre aupres de moi, suivie d'une grele de petits
cailloux, tune trentaine de metres tandis qu'un peu
plus loin, a 2oo metres peut-&tre, s'6•lve une colonnede fumee noiritre que, haletant, je m'arrete nn instant k contempler.
Je reprends ma route; quelques minutes s'6coulent
et une autre violente d6tonation se fait entendre dans
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la meme direction que la premiere. II me semblait que
la grenade avait dd 6clater a 1'endroit oi plusieurs de
nos braves soldats 6taient occup6s & travailler; craignant qu'il n'y eut des blesses, je retourne en courant sur mes pas, heureusement je m'6tais tromp6;
le
coup avait encore manqu6 et de nouveau je m'acheminais vers mon h6pital sans autre incident, pendant
que
les sifflements sinistres et les detonations se succedaient dans la meme direction. Ces grenades sont
vraiment pen discretes; elles m'avaient deji d6rang6
pendant les confessions.
_Sante excellente. Respect a tous.
GARLANDO.

LES FILLES DE LA CHARITe
PROVINCE DE TURIN
Une sceurecrit de Mestre-Carpenedo, &ma sceuivisitatrice:
Hier, pour mieux feter notre Immaculke Mere, nous
avons en la sainte messe dans la cour de notre vaste
ambulance, tous les malades ont pu y assistet, les
plus graves se sont fait porter aupres des fendtres et
les autres sont descendus en toutes sortes de toilettes.
Nous avions orn6 l'autel de notre mieux, et vraiment
il faisait son petit effet!... Tous les officiers assistaient au saint sacrifice; au milieu d'eux, le Directeur,
plong6 dans la priere, semblait un sbraphin (il fait la
sainte communion tous les jours sans aucun respect
humain). Nous aussi, avec nos braves soldats,
nous
avons fait la sainte communion dans la cour. La
messe
terminie, officiers et soldats ont pr&t6 serment
au
pied de l'autel. Avant cet acte solennel, le Directeur
avait fait un petit discours plein de foi, de
pi&te; on
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aurait cru entendre un Missionnaire. Quelle touchante
solennit6 que cette messe en plein air, nous ne san-

rions l'oublier.
... Quel grand bien il y a Afaire! Combien d'ames,
bloignees du bon Dies pendant de longues annies,
sentent le besoin de retourner a Lui. Nous avons eu
plusieurs conversions merveilleuses; nos blesses souffrent avec patience et meurent dans d'admirables dispositions, c'est un miracle constant de la misericorde
-divine.
Vendredi, Sa Majest6 le roi est venu visiter I'ambulance. Le directeur nous a pr6senties par des paroles vraiment trop flatteuses, nous nommant les
u Anges de la charit6 P. Le roi a souri, disant qu'il
est vraiment satisfait de l'CEuvre des Filles de la Charit6 et nous a quittees en nous disant : ( Au revoir, a
bient6t! a, Quelles visites! Beaucoup de dames nous
apportent, et en abondance, ce dont nous avons besoin
pour nos braves soldats, qu'il nous est bien consolant
de pouvoir entourer de gateries.
De. Veais, ambulance h6tel Britannia .

La bonne sour Cardone vous a d6ji fait, ma respectable Seur, le r6cit de la visite des aeroplanes ennemis
sur Venise; plusieurs bombes sont tomb6es tout proche
de l'h6pital de la Marine, les vitres de la chapelle de
nos soeurs ont &t4 bris6es, mais grace a Dieu et A 'Immaculke Marie, il n'y a pas eu d'accidents i regretter.
11 6tait deux heures, lorsque le bombardement cormmena; les malades s'&taient refugibs un peu partout,
surtout dans notre corridor. Comme nous n'avons pas
de chapelle, je les invitai i se r6unir aux pieds de la
petite Madone de notre oratoire, et IA nous commen-Ames notre neuvaine pr6paratoire A la chare f&te de
la Mhdaille; apres avoir illumin6 de mon mieux le
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petit autel, nous chantames en .choeur l'Invocation :
, 0 Marie concue sans pech ,;, puis je lus les apparitions de la sainte Vierge ssoeur Labour6, des faits de
protection miraculeuse dus a la Medaille, jusqu'k ce
que tout fat redevenu paisible.
De Tortone :

Notre petite ambulance marche bien; ces jours derniers, quarante de nos convalescents nous ont quit-

tees; comme ils regrettaient de partir! plusieurs avaient
les larmes aux yeux et ne cessaient de nous remercier,

c'6tait touchant. Les Dames leur distribuaient cigarettes et chocolat, mais bien plus volontiers, ces braves
enfants venaient chercher la Mdaille que je leur dis-

tribuais comme souvenir; ils la baisaient avec respect
et amour en disant: c'est elle qui nous sauvera encore,
*comme elle nous a sauvis une premiere fois.
De Cividale, le 27 novembre :

Cette nuit (il est minuit), je suis de garde et je profite d'un moment de tranquillit6 pour commencer cette
lettre que je finirai qui sait quand!... Depuis huit

heures, je ne me suis pas encore arr&tee un instant, car
nous avons beaucoup de malades graves et quand le
tour des salles est fini, on sent lebesoin de le recommencer et I'on trotte de bas en haut, de haut en bas.
La fete du 27 a 6te bien c6lebrie a la caserne Alpine;
elle a 6t6 pr6c6de d'un triduum de benedictions
auquel ont assisti beaucoup de soldats du service sanitaire, car il est d6fendu aux malades de sortir le
soir. Hier au soir, nous av•us improvis6 un autel i
notre petite Madone blanche, celle que ma seur Visitatrice nous a donn6e et que nous avons au r6fectoire.
Le po~le de faience recouvert d'un lambeau d'6toffe et
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d'une belle nappe blanche faisait un effet superbe;
deux boites de lait sterilise (!, habillees d'6toffe faisaient deux magnifiques pi6destaux sur lesquels nous
avons pos6 les vases de fleurs. Dans le fond, des bambous verts; enfn, au milieu, sur un pi6destal improvise,
notre belle petite Madone, entour6e de cierges et veilleuses. Si vous aviez vu notre enthousiasme!... Le
-pauvre autel, lui aussi, a it6 orn4 du mieux possible avec
de la verdure et six cierges, mais cela nous semblait
splendide. Dans la joie de notre coeur, nous avons
entonn6 avec elan : t O Marie concue sans pech6. ,
Ce matin, A cinq heures et demie, premiere messe
pour nous. A six heures, messe avec chants pour les
soldats, plusieurs disent avoir &t6 tout remu6s. A une
heure et demie, binediction solennelle, chant des Litanies, Salve Regina, imposition de la M6daille t beaucoup de convalescents. Parmi eux se trouvait mon fameux incroyant! mais il ne veut pas encore entendre
parler de confession...
Nous avons &t6bien contentes de notre journee, que
j'ai Rt6 heureuse de cl6turer par la veille. Au spirituel
s'est joint un peu d'extraordinaire pour le mat6riel :
cafe, chitaignes r6ties, caramels...
Je reprends cette-causerie apres avoir fait un nouveau tour aupres de mes malades; i y en a trois bien
graves. Un des miens a une forte pneumonie. Un autre
a une jambe gel6e (en plus du typhus): il a vingt ans :
un petit Toscan qui ressemble a une jeune fille; I'autre
soir, il disait i son pere venu le voir : , Sais-tu, papa,
que la seur m'aime bien. n>Ce matin, un autre me disait :
f Ma Sceur, donnez-moi un bonbon, j'ai fait la sainte
communion. ) Ce sent de vrais enfants. On a beau
faire et beau dire, la vie des ceuvres estbien belle et la
fatiguene se sent pas.
Pardon, ma Sceur de vous 6crire si mal sur ce papier

-

696 -

voUi sur la table du capitaine, mais je vous 6cris comme
je sens le besoin de vous parler.
D'Udiwe :
Une bombe est tomb6e, a moias de to mitres d'une
de nos soers, mais, par one merveilleuse protection de
'Immacul-e Marie, sans 6clater.
De Cormons
Pendant plasieurs semaines,nos seurs ont &t l'objet,
elles aussi, d'ae singaliire protection de. 'immacale
Mire; le bombardement faisait rage, les projectiles
tombaient i droite et a gauche,sifflaient aui-dessus de
leurs t&tes, mais il n'y a pas eua diplorer le moindre
accident -et ces chires sceurs se sont montries d'an
courage admirable; elles ecrivaient: a Ne craignez pas
pour nous, nous somnmes tout i fait tranquilles. Chacue a fait son petit paquet et se tient pr&te a tout ce
qu'il plaira A la divine Providence de disposer; nos
malades anssi sont bien calmes.
De Chivasso ;
Un bon nombre de nos soidats se sout confesses et
ont fait ce matin la sainte communion pour f&ter 1'Immaculee Marie en sa MWdaiie. La messe a t6 c1ibr6e
pour eux A sept heures et demie. Nous avions enlevi
de notre petite chapelle tout ce qui aurait pa y tenir
quelqne place et presque tous nos braves soidats, bien
entasses, vraiment, mais bien recocillis, ont pa y entrer.
La messe finie, M. I'Aam6nier annacma pour l'aprsaaidi I'imposition de la M6daille. A quelques exceptions pres, tons les malades y assistaient; la c&rmonie

commenga par la r6citation du chapelet, puis un petit
discours sur 1'apparition de la sainte Vicrge A scear
Labourk, chant des Litanies, benidiction du saint Sa-
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crement et enin imposition de la Medaille, que tous
recevaient avec respect et baisaient pieusement avant
que de s'en rev6tir. Ensuite M. I'Aumraier s'est rendu
dans les- salles pour imposer la M6daille aux soldats
obliges de garder le lit.
L'lmnacule Marie a. fait une grande grace en ce
jour : Un soldat qui depuis sa premiere communion ne
s'etait plus approchE des sacrements, s'est confess6 et
a fait la sainte communion avec les sentiments de la
ilus 6difiante devotion.
Lecelonel de Pambmlance d'Udine, oiu dix-neaf de nos sceurs
soet e.cupes aa soin de deux mille soldats blesses ou malades, "critk la seur Rossignol,,visitatice de Turi :
Uditn,

ao mams x916.

RIV]RENDE MERE VISITATRICE,
C'est un devoir pour moi de venir voos renouveler
mes remerciemeats les plus sentis pour avoir bien
voulu envoyer les seurs a mon h6pital. Elles sont le
soulagement de nos valeureux malades, parce qu'elles
pretent constamment leur concours avec ce sentiment
d'abn6gation, de d6vouement qui est la caract6ristique
de votre ordre.

Nous avons tous 6ti trbs pein&s de perdre la si bonne
soeur Marguerite, qui, malgr6 sa maladie, a toujours
continue d'une maniere admirable &remplir son pesant
office. J'espkre qu'elle pourra se remettre peu a peu et
je le souhaite de tout coeur.
(Cette sour Marguerite est la chkre et regrettue seur Cucce
quine quitta 'aihbulance que pour venir 1'infirmzerie, ou elle
mourut vingt jours apres son arriv6e; elle fit la cuisine jusqu'au derner jourf)
Note c-hres-eur Fior, d'Udine, parie dutransfert du colonel
qui avait demandi les soeurs et ajoute :
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Le colonel est venu ily a peu de temps, malheureusement il ne m'a pas trouvie, j'etais sortie. Ce bon
monsieur n'a pas voulu quitter Udine sans venir aous
saiuer et remercier encore une fois de ce que les smurs

ont WtC accordies pour le Coutumaciale. J'ai su qu'il
a dit a Mgr 1'Archeveque: a tminence, de toutes les
faveurs que vous m'avez faites, la plus grande est
certainement celle de m'avoir fait venir les Filles de
la Charit6 pour le grand h6pital. n
La ville de Milan a recu plusieurs fois la visite des a6roplanes ennemis, mais grace i la protection bien visible de
notre Mbre Immaculee, iln'y a pas eu 4e victimes dans nos
ambulances. Nos soeurs sonttrbs courageuses et m.me savent
tirer des fausses alarmes un motif de gaies recriations. Ma
sceur Casanova, premibre d'office d'une des ambulances de
Milan, ecrit en ces termes le 3 arril 1916 :
MA RESPECTABLE ScEUR VISITATRICE,
La grdce de Notre-Seignesr soit avec nous pour jamais!

On a voulu blanchir toutes nos salles,-les travaux nesont pas encore terminus et nous attendons les malades! M. le Directeur m'a dit que probablement dans
le courant de la semaine nous arriveront les blesses
provenant directement du front; je ne puis vous dire
combien nous les desirons, et combien itnous est p6nible d'etre restses ce pen de temps sans en avoir. Hier,
nouvelle tentative autrichienne pour lancer des bombes
sur Milan,tentative rendue complktement inefficace par
nos valeureux soldats. II manquait seulement quelques

minutes a quatres heures, quand furent entendus les
premiers coups de canon qui donnaient le signal aux
sentinelles. , Les a&roplanes autrichiens! - cria une
sceur. (dMaisnon, dormez done repondit
",
une autre, et
le silence se fit. Cependant, j'atais bien convaincue que
c'6tait un signal d'alarme; mais pour ne pas effrayeý
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mes compagnes, j'attendis un second coup de canon,
qui, en effet, ne tarda pas &se faire entendre; la detonation itait partie non loin de nous. Je criai : ( Vive
J6sus! v Toutes les six nous sautames du lit avec une
ferveur facile 4 deviner. Je recommandai aux soeurs de
s'habiller complitement et avec calme, leur disant que,
du signal d'alarme au danger imminent, il y a au moins
une heure. Nous nous habillimes en toute hAte a la
faible lueur d'une lumiere verdAtre, mais au moment
de quitter le dortoir, nous nous trouvimes dans une
obscurit6 totale. Au dehors, on entendait les cris des
enfants, les hurlements des chiens... puis un autre
coup de-canon nous fit toutes sursauter. (t Ma Sceur!
Ma Sceur! cria terrorise une jeune sceur. Son cri fut
accueilli par les autres par un 6clat de rire. (Ce n'6tait
gubre le moment de rire, mais cela nous fit du bien 4
toutes.) J'allumai une chandelle, cachant la flamme
derriere un livre, puis quand toutes nous ffmes pretes
nous descendimes, nous distribuames quelques bougies
.aux soldats de la troupe qui, plus aguerris que nous, ne
voulaient m&me pas quitter leur lit de camp. M. le
capitaine arriva en automobile, vers cinq heures, bougonnant contre le cruel ennemi qui fait lever le pacifique citadin &quatre heures au lieu de huit et demie.
De quatre heures a huit heures vingt, nous ffmes
dans I'apprehension, mais & peine les cloches de la
cathedrale donnerent-elles le signal de la cessation
du p6ril que nos coeurs se dilaterent; nous allimes bien
vite a l'1glise la plus voisine pour faire la sainte communion, et A neuf heures et demie nous 6tions de retour, remerciant le bon Dieu d'en avoir 6t6 quittes
cette fois encore pour la peur.

M. le colonel a donne ordre a M. le capitaine de
laisser sortir chaque matin quelques soldats de la
troupe, afin que ces bons enfants puissent: faire leurs
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piques; c'est bien consolant. Saur Adriano et mni, nous
avons renouvrel les saints vaux dans la petite 6glise
qui est tout pres de notre ambulance, 4 la pemiwikre
messe. Notre oreille a'a point eti cbarxm6 par les
harmonies des chants, comme dans la chere chapelle
de Saint-Sauveur. mais notre ce:ur a gotei de bien
suaves consolations et notre offrande nous parut plus
agreable i notre divin ]poux...
VQus offrant mes hambles respects et ceux de rmes
compagnes, etc.
De Cormons, ambulance tout pres du front et qui est un
lazaret, notre chEre-scur Cardone ecrit I ma sceur visitatrice,
le ut avril:

J'ai reWu votre chere lettre au moment o• je me disposais a vous 6crire, laissez-moi vous remercier de
votre affection si maternelle qdi se revele dans chaque
ligne.Nous avons ete vraiment mmues en voyant combien
vous vous int6ressez a notre bien-.tre materiel et
moral.
je puis vous donner de bonnes nouvelles de notre
sant4; nous nous confions pleinement a notre Mere
Immacul6e, &laquelle nous nous recommandons chaque
matin et chaque soir, comme vous nous le recommandez, ma respectable Socur. Nous disons ensemble un
S(Souvenez vous , O ma Souveraine et ma Mere n et 0O
Marie concue sans p6chi ». Nous avons vraiment besoin
de la protection de notre c6leste Mere : avant-hier
encore, de gros morceaux de shrapnell tomberent autour
de nous, juste a I'endroit ou, ordinairement, nous allonstravailler au magasin. Hier, des eclats de bombestombrent devant notre petite chapelle! et malgri cela
nous somines tranquilles; mes deux jeunes compagnes
sont tres courageuses, mais nous sentons bien que c'est
le bon Dieu. qei nous donne la force. Notre petit
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cimetiere, qui depuis plusieurs mois ne recevait plus
personne, a recommence i ouvrir ses portes. Nous
seules, sceuxs, sommes autorisees a accompagner, avec
le pr&tre.nospauvres soldats a leur dernidre demeure.
Oh i comme nous devons doublement soigner et servir

avec amour ces pauvres fils d'Italie que 4e bon Dieu.
nous confie et pour lesquels la sour est vraiment
mare et scur durant la vie et apres la mort !... Combiena
je remercie e1 Seigneur de a'avoir conduite ici, et

comme je le prie de m'accorder la grace de les biea
servir !
La meme kcrit, i la date du 17 avril ig16 :

Hier au soir est arrive le colis, contenant bien plus
que je ne d6sirais; je vous en suis trds reconnaissante,
ma respectable Sceur visitatrice, vous etes notre vraie

providence; apres avoir pourvu A nos besoins personnels, aa linge d'eglise, vous nous avez m&me procure,
sans le savoir, bien sir, le chemin de la Croix : il y a

deuxans vous m'aviez donnM des cartes illustries repr6sentant les quatorze stations du chemin de la Croix;
maintenant elles nous ant bien servi; nous les avons

collee sur des cartons rouge foncx
(vieilles couvertures de livres trouv6es dans le grenier); ces cartons,
surmont6s d'une petite croix de bois, sont devenus de
vraies belles. stations hbnites par M. I'aum6nier

militaire.
Ce matin, rapideent, comme on peut le faire au
camp,-.nous avons eu la b6nediction des rameaux
(palmes et branches d'olivier); notre petite chapelle a
6et remplie, a ckaque messe, de soldats et d'officiers
venus m&me des tranchbes voisines, dans un ordre et
avec un recoeillement admirables; on aurait dit une
processinm; tous, . notre suite ont dUfal pour prendre
le ramean benit.
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Jeudi, nous ferons nous aussi le reposoir; nous avons
au grenier un tabernacle : c'est la cassette d'une
trouvt
ancienne horloge, laquelle recouverte de soie au
dedans et au dehors fait bien pour la circonstance.
Nosmalades ont djia fait leurs piques avec grande
pit6, s'y itant pripar6s avec foi et consolation
remarquables. Mercredi, ce sera le tour des bien portants; inirmiers et soldats des tranchies voisines se
sont djai entendus avec leurs superieurs pour venir
dans notre petite chapelle.
Nos sceurs de Caporetto vous auront certainement
coqnmuniqui que la ville et leur h6pital ont &t6bombardes; nous 1'avons su indirectement et nous nous
priparons nous aussi... On dit que l'action ne va pas
tarder a commencer et qu'alors la correspondance sera
interrompue! Ne vous faites done pas de peine, ma
respectable Sceurvisitatrice, si nos lettres vous arrivent
en retard on si elles n'arrivent pas du tout, malgr6 notre
ponctualit6 & les exp6dier. La tr!s sainte Vierge nous
prot6gera comme elle a prot6g6 nos cheres seeurs de
Caporetto et comme elle le fait quotidiennement pour
nous: rautre jour encore de gros morceaux de shrapnell
et des balles sont tomb6s juste devant nous pendant
que nous traversions la cour!... Je'suis certaine que
toutes nous vous reviendrons saines et sauves; cependant il est prudent de tout pr6voir et ainsi nous avons
pense envoyer nos vetements d'hiver chez la bonne
soeur Fior, les mettant ainsi & 1'abri des ravages des
rats et des bombes.
Autre fragment de lettre de ma soeur Cardone :
Cormons,

23

avril g916.

La f&te de Piques a &t6 un peu triste pour nous,
toute la journ6e le canon a grond6 et nos coeurs 6taient
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un pen serres, car, en vain, nous avons attendu une de
vos chores lettres, j'espre que la mienne, exp6dite le
lundi saint, vous sera parvenue, ma respectable Soeur
visitatrice.
Comme nos malades sont peu nombreux, M. l'aum6nier et les autres pr6tres ont pu faire tous les offices
de ces saints jours. Notre reposoir 6tait vraiment beau,
orn6 de lilas blanc, de candelabres, de vases, de
lampes que les officiers enleverent de leurs villas pour
en orner la chapelle. La communion des soldats,
officiers et civils qui sont dans les tranchees a continu ; toute la semaine, de-cinq heures du matin jusqu'i
huit heures, notre petite chapelle et Ia cour 6taient
remplies et trois pretres arrivaient a peine i suffire i
la besogne.
C'ktait touchant de voir la d6votion de ces pauvres
soldats qui avaient en arrivant I'aic si fatigu6! Nous
avons distribue i nos malades des oranges, des cartolines, des cigarettes; comme ils 6taient contents et
6mus! Ma sceur Galbusera, de Massa, 6crit a la date du 26 avril 19i6:
Combien j'aurais voulu que vous fussiez ici lundi,
ma respectable Soeur! j'ai dt me faire une extreme
violence pour retenir mes larmes (larmes de joie) en
me trouvant aupres du chevet d'un pauvre soldat qui
me racontait simplement les merveilles que notre bon
J6sus avait op&rses dans son coeur. Oh! il pleurait, lui,
en me les racontant!... II a trente-trois ans, et depuis
l'age de douze ans il n'a plus fait la sainte communion.
I1 avait 6t6 tout d'abord enr616 dans une socie6t qui
lui imposait I'obligation de ne pas s'approcher des
sacrements, puis, a la suite d'untransfert, il avait pu se
digager et cela avec bonheur, car il ne pouvait approuver certaines actions qui repugnaient a son ame droite.
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Mais pour ce qui est de la religion, ii n'avait jamais
vouin en entendre parler. 11 ne pouvait croire 1... ii
regrettait cependant de ne pouvoir partager les idees
de sa jeune ipouse, bien bonne et qui fait prier pour
lui un bibk de dix-huit mois. II desirait la foi, mais en
vain.
Oh! combien Jesas est bon, ininiment boo! Quand,
dimanche dernier, ce pauvre garcon vit dans la chapelle, oia ii entrait pour la premiLre fois, plusieurs
soldats faire la sainte communion, quelque chose qu'il
lui serait impossibled'exprimer se passa an-dedans de
lai, en un instant it se trouva change : il croyait, it
voulait recevoir Jesus. Et pendant qu'il me parlait, leslarmes coulaient le long de ses joues, son visage &tait
rayonnant de joie. cMa Sceur, me disait-il, oui, jeveux
recevoir Notre-Seigneur, mais je veux le bien recevoir;
donnez-moi un cat6chisme, j'ai besoin de me remettre
en mkmoire ce qui m'a 6t6 enseigne dans mon enfance;
ik me faut quelques jours podr r6flchir, parce que je
veux bien faire ce que je veux faire! n Et non seuwement il lit son cat6chisme, mais il veut humblement
entendre les explications de la seur, et it faut voir
comme it est attentif !... La communion est fxee pour
le Ix mai; it pourraittrýs bien la faire des demain, car
la pr6paration da coer ne pourrait
A tre meilleure,
mais il a lui-m•oe choisi cette date afn que cette
seconde communion soit a la m&mc epoque que la premiere et aossi parce que sa maman avait one d6votion
tonte-particatiire pour Ie beau mois de Marie. C'est
ue vraie conversion. Je vis d'aune autre vie, dit-il,
jejouis d'me paix que je n'ai jamais goitte, je suis.
heareux! a et,pensant sa jeine femme A laquelle il a.
6crit le-mnme jor et qai priait tant pour sa coaversion, ii repread:: Oh elle aura bien s•r pletui de

joie en me lisat ! A
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Aprbs le bombardement de Caporetto, la premitre d'offce
de Iambalaace ecrit i ma steur visitatrice :
Je m'empresse de vous annoncer ce qui suit: Malhenreusement Caporetto est le point de mire des ennemis;
nous sommes sauv6es par miracle; plusieurs endroits
ant ktk bombardes, iYy a des morts et des blessbs.
Nous avons pu fuir entre une bombe et l'autre et aller
nous cacher dans un sous-sol; ce que nous avons vu et
entendu, il nous serait impossible de le decrire, quel
moment!... Nous avons recite l'acte de contrition
attendant la mort. Priez pour nous, ma respectable
Sceur, afin que si nous devons mourir, le bon Dieu
nous prenne dans un bon moment.
Aujourd'hni meme, on transporte les malades de
notre h6pital; et de nous, si nous sommes encore en
vie, quesera-t-il? je crois qu'on nous laisseraen libert6;
des que je saurai quelque chose, je vous icrirai.
Deux jours apres, arrivait une lettre Ecrite a crayon par
notre chre soear Zenoai qui avait hite de rassurer la swer
visitatrice, la voici presque textuellement :

Voas voudrez bien me pardonner, ma respectable
Sceur, si j'ose vous 6crire an crayon, mais nous arrivons a peine, et je veux vous donner tout de suite de
nos nouvelles; et comment attendre jusqu'i demain
quand je devine votre anxiit6 ?
Apres deux jours dA continuel poril entre la vie et
la mort, enfin, nous sommes en lieu sir; mais pour y
arriver, que de tribulations! On peut dire que nous
nous sommes trouvaes quarante-huit heures sons le
feu. La nuit derniire, nous avons di fuir moiti6 habil1Ces et nous r6fugier sons un escalier de I'hopital pendant que tout le monde, soldats et civils, se dirigeait
vers 'Isonzd, oii le danger semblait moins grand.
Quant a nous, pauvres femmes, ne pouvant fuir et
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voyant que personne ne s'occupait de

nous, nous

n'eimes qu'I nous abandonner entre les mains de
Dieu et a nous confier a la tres sainte Vierge. Lorsque le feu eat cesse, nous rentrimes a .'h6pital, nos
bagages etaient dija prets, et, vers sept heures du
matin, un camion conduit par des militaires vint nous
prendre pour nous emmener I Bergogna, o& a *t6 transport6 notre h6pital.
Jci, bien que tris pres du fea, nous sommes plus
en sfrete, car le village est cache derriere la montagne; pour y arriver nous avons di faire un voyage
passablement long et toujours en traversant des camps
de soldats. Le site est tres beau, mais on lie trouve
absolument rien et les moyens de transport sont tres
rares!
Une autre sceur dcrit de Cividale, le 26 avril 1916 :
Le jour de Paques, nous avons en une fete magniique, mi-chritienne, mi-patriotique : on a dit la sainte
messe & dix heures dans le vestibule, sur un autel que
nous avions improvise. Au milieu, un beau Sacr6Cceur, pr&t6 par Monseigneur, sur an faisceau de
drapeaux tricolores; beaucoup de fleurs et de lumiires; enlin, c'6tait tres beau dans sa simplicite.
Tous les officiers, directeurs en t&te, ont assist
la
messe. Les malades qui avaient pu se lever etaient
plac6s dans le vestibule ef ichelonnes dans les escaliers, serrds les uns contre les autres, leur tenue ktait
des plus edifiantes, on aurait entenda une mouche
voler. Notre bon chapelain a prononc6 quelques paroles patriotiques avant la messe. II y avait un piquet
d'honneur au pied de l'autel, tous les rigiments 6taient
repr6sent6s et a 1'ltvation ils ont presentj les atres.
C',tait beau et touchant!... Un chceur de soldats,
compost de nos infirmiers, a tres bien chant6: t PitiA,
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mon T•eu! ) et " Sous ton manteau ,, avec accompagnement d'harmonium.
Pour que la fete ffit complete, nous avons bien trait6
nos braves soldats i diner : potage excellent, bifteck,
nouilles, creme au citron et au caf6., vin de Marsala.
Quelle consolation pour nous de voir tout notre monde
si content!
Le canon gronde bien ces jours-ci et, le soir, de
notre petit balcon, on voit les r6flecteurs et on distingue meme une clart6 quand 6clate la mitraille.
Nous allons toutes tris bien et sommes pleines d'entrain.
Nos jeunes sceurs qui se trouvent dans les ambulances se
font honneur et ne s'epouvantent point du danger; l'une
d'entre elles dit son bonheur a notre bonne sceur directrice;
elle Ccrit le 18 mai 1916 :

J'ai commenc6 cette lettre avant Piques et je la
finis seulement aujourd'hui 18 mai. Vous ne pourriez
croire combien je suis heureuse de me trouver dans
cette chore ambulance oi, malgre le grand travail et
les nombreuses privations spirituelles et materielles,
je jouis, plus que je ne saurais le dire, au milieu de
mes chers malades. Je crains d'6prouver trop de
satisfaction, et puis, au fond, je pense que le bon
Dieu ne sera pas mbcontent. Nos malades sont tres
bons, tres nombreux; nous nous couchons tres tard et,
de plus, chacune a notre tour nous veillons; cependant je me porte a merveille et je n'ai jamais eu si bon
appetit que depuis que je respire cet air infect.
Nous sommes bien prbs du theatre de la guerre;
comme on entend le grondement du canon! comme
on fr6mit a la pens6e de tant de victimes! Nous avons
tons les jours les visites des aeroplanes ennemis, mais
notre artillerie les met bien vite en fuite; jusqu'a present, il ne nous est rien arriv6 de ficheux; du reste,
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nous sommes pripar6es a tout! Le mois dernier, nous
avons inaugur6 notre petite chapelle; comme on sent,
maintenant, la presence de Notre-Seigneur dans la
sainte eucharistie! an moins nous pouvous confier A
ce bon Sau•enr toutes nos petites peines de chaque
jour. Nous avons grand besoin qu'il nons d6fende et
nous garde de tout peril pour le corps et pour l'Ame.
Ici, nous sommes seules an milieu de tant de militaires; mais, grice i Dieu, je n'ai jamais entendu one
parole inconvenante et ils ont pour nous un tres grand
respect. Leur reconnaissance nous confond.
Je me recommande A vos ferventes prieres, ma respectable Sceur, et i celle des sceurs du seminaire. Oh!
si je pouvais retourner en arriere, me retrouver an cher
seminaire, comme je prierais davantage et mieux que
je ne 1'ai fait! Priez beaucoup afin que je puisse faire
un peu de bien, plus par 1exemple que par les paroles,
car nous avons trop a faire.
Notre colonel nous a pr6senties i la duchesse
d'Aoste comme crucifix vivants, comme miroirs limpides oi chaque malade puisse voir Dien, et cela parce
que la duchesse a fait observer que dans les salles on
n'avait pas encore pose l'image du Christ, et lui a eu
la r6ponse toute prate : " Pour le malade, le crucifix,
c'est la scenur.

J'aurais encore beaucoup de choses a vous dire,
mais le temps me fait dffaut. Veuillez agrier, ma respectable Soeur directrice, I'expression de mes sentiments bien reconnaissants et me croire, etc.
De Pambulance d'Aoste, srur Joseph 6crit :

Depuis la declaration de guerre, le roi fait toujours
le tour des fronts, Trentino, Carnia, Isonzo, pour
porter non seulement l'aide intelligente de son exp .
rience technique, mais surtout le bon exemple et sa
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parole d'encouragement, de consolation aux soldats :
ceux-ci sont heureux de le voir et sa visite leur fait
oublier bien des souffrances.Dernierement, le roi entrait
dans un h6pital; il en fait appeler la superieure et lui
dit: uAllons, ma Sceur, accompagnez-moi Nos enfants
vous aiment deja, j'en suis sur : les seurs sont vraiment nos sceurs. ,
Lerois'est souventtrouv4 non seulement sous le feu,
maisveillant au transport des blessis; parmi les autres,
un jeune adolescent (un bersagliere) est transport6
sur un brancard et passe devant lui; il a une jambe
fracassee, a demi d6tach6e du tronc; le soldat voit le
roi et arrachant un sourire a ses souffrances, lui montre
avec un geste sa jambe et avec la douceur de celui qui
donne, il dit : a C'est pour vous, Majeste! n Serieux,
portant la main a la visitre, le roi salue et repond:
( Non, mon enfant, c'est pour I'Italie! ,
Un autre brancard s'approche portant le cadavre
d'un soldat mort dans le transport; a un signe du roi,
les porteurs s'arr4tent; ile roi s'approche, regarde
fixement le jeune soldat, la main a la visiere, et, qui
l'approchait, le vit prier en silence; le roi priait sur
l'humble enfant d'Italie, pendant qu'une mere, ignorant son malheur, priait aussi pour le mrme enfant.
Le roi faisait le tour des lits; lorsqu'il eut fini, il
s'arr6ta au milieu de la chambre.
Un malade fit- passer sa main sous 1'oreiller et en
sortit une lettre : le roi, tout le monde le sait, est
heureux lorsqu'il peut se charger personnellement de
faire parvenir aux families les nouvelles des soldats.
Il s'approcha du bless6 et : A qui 6cris-tu, avec ta
tte bandee? Est-ce A ta maman? - Non, Majeste,
j'kcris a papa; la leture est ouverte. ,
Le roi ouvrit lentement l'enveloppe, regardant le
petit blesse qui etait retomb6 sur l'oreiller... Puis, a
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voix haute, il lut : a Mon papa, je suis, depuis
quelques jours, a l'h6pital, 16gerement blesse a un
pied : je vais mieux de jour en jour, et j'espere rentrer vite au r6giment, au front. Ne vous preoccupez
pas de ma sante. Pensez seulement A la mobilisation
civile... , (Son pere est maire dans une petite com-

mune de la Calabre.)
Le roi se tourna vers le blesse, lui caressant la
joue... puis, reprenant son ton viril : i Mes enfants,
je suis sur que toutes vos lettres sont icrites du meme
ton et que vous 6tes les premiers a soutenir le moral,
1'energie de vos families. Qui d'entre vous a des
lettres pour les siens? donnez-les moi, je penserai
moi-meme a les faire parvenir chez vous. ,
Pas un blesse n'est- reste tranquille : de dessous
tous les oreillers sortaient des lettres, des cartes postales par dizaines: un officier qui accompagnait le roi
les ramassait : le roi, lui aussi, sortit la sienne d'une
grosse enveloppe en peau et dit : a Voili, vos lettres
partiront avec la mienne pour Sa Majest6 !a Reine. n
Et I'auguste missive unie aux humbles lettres de
nos enfants partait apporter la meme joie au Quirinal
et a I'humble maisonnette de campagne, donnant a
tant de cceurs le maine bonheur, celui de la famille
et celui de la Patrie merveilleusement d6fendues.

PROVINCE DE NAPLES
De Cava dei Tirreni, H6tel Vittoria, 6 septembre g195:

Le 2 septembre, je fus appel6e par le colonel, et il
me dit : ja Ma Soeur, samedi & deux heures, par un
train special de la Croix-Rouge, [arriveront du front
deux cents'et quelques soldats. Les bless6s iront &
I'h3pital militaire; les malades seront destin6s Avotre
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ambulance: ils seront. quatre-vingt-cinq. Par consequent, il faut ce soir presser le repas des autres
malades, qui, a cinq heures devront partir, pour
passer dans un autre local. n
Nous avons done fait le grand nettoyage de la literie et des salles. Je vous laisse a penser quel moment
ce fut que la sortie de nos soixante-dix malades. II
fallait recevoir de chacun tous les petits ustensiles
dont il disposait: verre, assiette, couvert, etc., et puis
la lingerie: serviette, draps, chemises. Je vous assure
qu'il faut bien veiller, afin que personne ne profite
de la presse du depart pour s'approprier quelque objet
appartenant at 'h6pital.
Le colonel, en m'annoncant le changement des
malades, avait ajout6 : a Ma Sceur, je vous donne la
responsabilit6 de tout; je puis compter sur vous...
D'oi venez-vous? - Je suis rest6e longtemps en Turquie, mais maintenant, j'arrive de l'h6pital militaire
de Turin... (J'y 6tais rest6e quinze jours, en arrivant
de l'Orient.) - Oh! ca se voit! ca se voit! dit le
colonel. Donc, vous m'avez bien compris; je ne me fie
pas aux chefs de salle, mais a vous seulement. n Et il
partit.
Je vous avoue que je me suis sentie a ce moment,
tout pros du bon Dieu, voyant comme il accorde ses
graces, quand nous nous voyons plus incapables. II a
voulu se servir d'une pauvre cr6ature pour une ceuvre
a laquelle elle n'6tait pas du tout pr6par6e. Quand
done ai-je servi les malades ? Et quand done ai-je 6t6
form6e a un h6pital militaire? Toujours avec les

enfants, ma Sceur, je me trouve, croyez-le, humili6e
et confuse; mais, pour que tout remonte au bon Dieu,
je lui dis du fond du coeur : ( Que tout soit

a votre

gloire et pour le soulagement des pauvres malades! a
Samedi matin, les autorit6s militaires vinrent
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visiter le local prepare pour l'arrivee des noeveaux
malades; et iU, vous permettez, ma Sceur, que je mette
de c6te l'humilit6. Nous avons rega des compliments,
des filicitations sur la propret6, le bon ordre.
Pauvres soeurs! comme elles travaillent! Quel bonheur que Dieu leur donne bonne volonti et bonne
sante. t1faut les arrcter, plut6t que les encourager au
travail. Avec elies, nous sommes toujours d'accord et
tout va bien, parce que l'union fait la force. C'est
pour la gloire de Dieu...
Le train arriva & deux heures. A la station, se trouverent ies officiers; let malades farent conduits ici
par les automobiles. Tout s'est trbs bien passC. II n'y
en a heureusemaent pas de gravement malades.
Mes compagnes et moi, nous sommes bien heureuses;
nous mettons tout notre courage au travail. Je pense
que Notre-Seigaear est content, puisqu'il donne bon
resultat a nos efforts.
On

4crit

de Caltaxissttua

Le emninaire a kt offert par Mgr 1']veque pour y
tablir une ambulance. II est parfaitement construit:
belle position, bon air, vue splendide. La chapelle
est une simple merveille de bon gout.
Cinq de nos seaurs de I'Orphelinat desservent
I'ambalance avec an zlie admirable et des fruits bien
cotsolants. Ne pouvant ngliger lears classes externes
on internes, elles passent a tour de r6le une semaine
a la classe et une Semaine A l'ambulance. Lorsque la
steur est inirmikre, une maitresse provisoire surveille
la classe, dent la sour a track d'avance le programme.
Ainsi 1'&cole et i'ambulance marchent parfaitement.
Nos Soeurs montrent une activite et un divouement
que te bon Dieu se plait A r&coapenser.
Non sealemett elles se pr&tent au service des bles-
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ses, sans nigliger leurs 6coles, mais la grande maison de 1'orphelinat a c6d provisoirement des locaux
pour les classes communales, dont les bktiments out
ht6 r6quisitionnAa, pour les magasins de l'armee.
Quatre classes ont it6 ouvertes; et de deux en deux
heures, les diffireates sections avec leirs maitresses
respectives s'y succhdent. Seize maitresses se resm-

placent ainsi. Tout se fait avec un ordre parfait; on
temoigne aux soeurs le plus grand respect, et les rencontres forc6es procurent une fr6quente occasion de
faire du bien.
En octobre, visitant cette ambulapce, j'y ai epronuv
une consQlation que j'aime a vous faire partager, J'ai
pu constater de la part des sw•rs une saipte gaietd,
une ferveur soutenue dans le service des malades, en
mxme temps qu'un zblc ardent pour les porter au bon
Dieu. Les soldata sent comime dea enfants, respec-

tueux, reconnaissants et dociles aux avis des smurp;
partout rfgncnt la proprete at le boa grdrq,
Pour chasser 1'ennui des longves journees oisives,

nos soeurs apprennent h chanter a leurs malades. Ces
braves soldats out tenu a me faire constater le bon
profit tir6 des legons de chant, et, avec grand plaisir,
j'ai entendu les t morceaux choisis n de leur ripertoire : a Nous vouloan Dieu , (on italien), cantique
d'elevation, de communion, hymne pour la paix, etc.
C'&tait une scne charmante : tons, groppes autopr
de la seaur, lear copie a la main, jl ne pen5aient qu't
faire boneur i leur maitresse, Un cantique fini, l'Un
g,
d'eux disait : 6 MI Smur, encore tel et tel

et tons y

pass.rent. Inutile do dire qu'ils revurent des compliments, des encouragemoents et des bonbons aussi avec
image et midaille. Aussi quelques jours aprts, la
premiere d'ofice de 1'amibulance m'ecrivait:
t Ma Samr supirjoure desire que je yous fasse con-
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naitre l'impression que votre visite a laiss6e dans
I'ime de nos soldats. Ils en parlent encore entre eux
constamment et se demandent si le g6enral dont on
attend la venue, leur apportera d'aussi bonnes choses
que la c generale des sceurs >. Pour eux la Suprieure de leur Supirieure est une " g6nerale ). Ils
ont garde la M6daille que vous leur avez donnee; et
ils en sont tous fiers. Ils sont bien bons et respectueux
envers nous et font tout ce que nous voulons. Tous les
samedis, un certain nombre se confessent et le
dimanche font la sainte communion.
Nous avons aussi la rehabilitation de quelques

manages, pour lesquels nous obtenons A ces pauvres
garcons une petite permission; et ainsi, ils se mettent
en rggle.
Ils ont appris cinq nouveaux chants et voudraient
en apprendre encore. Pour la fete de la M6daille,
nous exerqons : 0 Maria, concepita seuza peccato!...
Comme tout cela me fait aimer et estimer de plus en
plus notre sainte vocation!
De Caltanissetta encore, voici quelques d6tails sur la f&te
27 novembre, donnis par la chire soeur
servante de
I'orphelinat :
du

A quatre heures, Mgr l'fivque vint dans notre
chapelle suivi de son clerg6 et aussi de quarante soldats environ (tous les valides de l'ambulance), que nos
seurs accompagnaient deux a deux, comme les
enfants de nos classes. Nous leur avons donne
les
premieres places, tout en haut dans le sanctuaire.
Apres le sermon et la b6n6diction donn6e par Monseigneur, les soldats furent conduits dans notre
salle
des catechismes, oit nous leur avons servi du bon
vin
et quelques douceurs. L'Itveque les visita et les b6nit.
Le lendemain a trois heures, je suis all6e A l'ambu-
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lance pour leur donner A tous l'image que vous leur
aviez envoy6e et aussi des biscuits que nous avions
faits pour eux; A tous, je leur ai mis une fois de plus
la M6daille au cou.
Dans chaque salle, la soeur lit tout haut un chapitre
du petit livre de la Medaille, que vous nous avez
envoy6 pour l'ambulance et elle explique l'histoire.
C'est extraordinaire la joie qu'6prouvent ces chers
enfants, en recevant les images. Je les ai entendus se
dire : Moi, je l'enverrai a ma mere ,; d'autres , a
mes enfants ),. Le lieutenant me disait que les lettres
A leurs families itaient toutes pleines de la bonne
impression laiss6e par la fete du 27.
De Naples, ambulance r Princesse Iolanda

:

Dans notre ambulance, le travail est abondant mais
aussi bien consolant. Parmi nos chers soldats, la
M6daille miraculeuse opere des prodiges de conversion. Que c'est touchant de voir avec quelle joie ils la
recoivent et les fruits qu'ils en recueillent pour leurs
ames. Aussi simples que des enfants, ils se groupent
autour de moi pour se preparer A la confession et A la
sainte communion. L'un d'eux qui s'approchait pour
la premiere fois des sacrements me dit en sortant de
la chapelle : u Quelle grace, ma Soeur! jugez done...
je n'ai pas voulu me marier pour ne pas me confesser... maintenant je vais changer de vie. ) Et vraiment
nous l'avonsvu depuis, recueilli a 1'glise, complaisant,
patient, accepter les reproches auxquels sont exposes
les soldats, meme lorsqu'ils sont bien peu fautifs.
Nous avions invite un bon pr6dicateur pour preparer nos soldats A la sainte communion, mais l'un d'eux
sortant de la premiere instruction me disait : i Ma
Soeur, j'aime mieux vos sermons. , Je vous repete
cela, ma respectable Sceur visitatrice, pour vous
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faire admirer la grace du bon Dieu, qui pour faire le
bien, se sert de la parole toute simple d'une pauvre
Fille de la Charit6. Sons la cornette, le soldat voit la
soeur, la mire affectueuse, et il se rend bien facilement a sa parole.
Un soldat, 6tudiant en medecine, qui depuis six
ans n'6tait pas entri t l'eglise, avait refuse la Medaille
que je lui offrais. Je ne me decourageai pas; au contraire, je continuai a lui parler de ses intirts spirituels; puis revenant a mon but, je reussis a lui faire
accepter la Medaille : a Pourtant, ma Soeur, me dit-il
en la prenant, je ne vous promets de la porter que
jusqu'a demain. Ce n'est pas possible, lui
repondis-je; quand vous l'aurez gard6e aujourd'hui,
je suis sfire que vous la conserverez encore demain et
puis toujours... n

I la mit a son cou, et en me remer-

ciant, il paraissait 6mu. Le dimanche suivant, le premier qui se prisenta a la chapelle pour assister i la
messe, fut notre brave soldat; il porte toujours sa
M6daille et la montre volontiers. Je ne doute pas que
la sainte Vierge veuille achever son oeuvre.
Un autre soldat, etudiant, m'avait et& donne pour
aide dans les travaux de nettoyage et amenagement.
Apres que nous eumes un peu fait connaissance, j'appris de lui que, depuis huit ans, il ne s'etait pas confess6. Je lui fis mon cadeau habituel de la Medaille,
qu'il accepta volontiers; je lui parlai de la sainte
Vierge, de sceur Catherine, de I'Apparition. A mesure
que je sentais le travail de la grace, j'essayais d'autres lecons sur les grandes v6rit6s fondamentales;
puis, je lui fis lire le recit edifiant de la mort d'un
jeune officier qui 6tait alli an bon Dieu avec une
joyeuse confiance, ayant accompli tout son devoir de
chretien et de soldat. Quand je crus le moment venu,
je proposal la confession, et, imm6diatement, le brave
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garcon me r6pondit : " Oui, ma Sceur, bien volontiers! n Non seulement, il se confessa, mais il en
entraina plusieurs autres a son exemple.
Le lendemain, ils assisterent a la messe, suivant
ponctuellement les prieres du divin sacrifice; le plus
grand nombre s'approcherent de la table sainte; les

autres, desirant se priparer encore, remirent au dimanche suivant.

II faut convenir que cette guerre a produit dans un
grand nombre un bien consolant riveil des sentiments
religieux.
De Naples, decembre

9gS5

:

A notre maison centrale, oi nous n'avons pas le
bonheur du service direct des blesses, nous avons eu,
du moins, celui de les accueillir dans notre chore chapelle, pour les belles fetes du 27 novembre et du
8 d6cembre. Nous en avons regu une edification que je
veux vous communiquer :
c A l'ambulance, sons la direction de la CroixRouge, 6tablie an Grand H6tel Excelsior de Naples,
sont regus environ quatre-vingts officiers blesses. Une
,des soeurs qui les soignent leur avait parle de notre
-chapelle et de nos belles c6r6monies. Ceux qui &taient
en 6tat de sortir, nous firent demander de venir
assister le 27 novembre A notre benediction du soir;
vous jugez avec quel plaisir nous leur avons dit oui!
a Cependant, c'etait un probleme de trouver leurs
places dans notre chapelle, habituellement debordante
Sles jours de fete; mais, la sainte Vierge, qui vent accueillir tous ses enfants, parait dans certaines circonstances donner de l'l6asticit6 aux murs... Donc, A
'bheure dite, arriverent une trentaine d'officiers. Nous
leur avions fait r6server des places dans les bancs,
pres de la porte, afin qu'il y efit complete s6paration
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avec l'tcole normale. Leur tenue a etC parfaite; leurs
regards ne quittaient pas notre Immaculie Mere,
rayonnant au-dessus de l'autel. Je craignais que le
sermon, les chants leur aient paru un pen longs; et je
le leur disais a la sortie: , Oh! ma Soeur, me r6pondii rent-ils; ce n'6tait pas assez long; nous voudrions y
( etre encore! Comme nous 6tions bien! j Et un autre :
, Je ne m'6tonne plus que les sceurs soient bonnes et ne
i fassent pas de p6ches; si je venais la tous les jours, je
,( serais aussi bon moi aussi. , Et puis encore: ( Vous
, pouvez bien attendre patiemment le vrai paradis, ma
SSceur, puisque vous en avez un ici. ) Et tout cela 6tait
si sincere, si spontanb! Je leur ai donn6 a chacun une
medaille, qu'ils ont recue avec une grande reconnaissance. Et comme, en partant, ils demandaient : Pour, rons-nous revenir, ma Soeur? , Je les ai invites pour
le 8 d6cembre.
, Ils ont 6t, bien fidiles a revenir; mais, cette foisci, ce fut a la grand'messe, a neuf heures; onze ont
fait Ia sainte communion. L'un l'avait promis en
actions de graces : il 6tait le seul officier survivant de
son regiment, et avait et6 lui-m me gravement bless';
celui-ci avait un bras en 6charpe; celui-la, un pansement encore indispensable a la joue; un autre, bien
faible, se soutenait au bras d'un plus valide. La messe
6tait pris de finir, lorsque deux retardataires arrivirent tout haletants, tant ils s'6taient presses; ne
connaissant pas Naples, ils avaient fait double trajet;
ils firent la sainte communion apris la messe. Ensuite,
nous leur avons offert un petit dejeuner. Ils ne savaient
comment remercier du bonheur de cette pieuse c6r6monie; et nous gardons de leur bonne tenue, de leur
respect religieux un bien 6difiant souvenir. )
Sceur MAURICE,
Visitatrice de la Province de Naples.
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De Cava dei Tirreni :

Nous faisons le mois de saint Joseph dans notre
chapelle; tous les malades qui peuvent se lever ne
manquent pas d'y prendre part. Le 19 mars, nous
avons eu la grande consolation de voir un grand
nombre de soldats s'approcher'des sacrements; parmi
eux, il y en avait qui, depuis de longues ann6es,
6taient 6loignis de toute pratique religieuse.
Je suis contente de vous redire le mot bien 6difiant
d'un de nos chers malades. 11 souffrait tant qu'il ne
cessait de se debattre, et les infirmiers 6taient oblig6s
de le maintenir constamment, parce qu'il se meurtrissait cruellement, en heurtant les fers du lit; enfin,
pour 6viter des plaies, le major avait ordonn6 d'attacher le pauvre malade, ce qui fut fait. Un jour, profitant d'un calaie relatif, je prbsentai le crucifix a ce
malheureux, en lui disant : < Voyez J6sus! Savez-vous
qui l'a ainsi clou6 sur la croix?... Ce sont nos p6ch6s
et c'est pour nous qu'I1 souffre tant- - Ma Saeur,
voulez-vous me faire baiser votre crucifix? Moi, je ne
peux pas le prendre; j'ai les mains attachees comme
les siennes!
Je tins le crucifix, pos6 sur ses levres;
il paraissait soulage; moi, je ne parlais pas, trop 6mue
devant ces deux images de la douleur.
Au bout d'un instant, le brave garcon dit : ( Seigneur, moi aussi, je suis en croix; je souffre beaucoup,
beaucoup! Que ce soit pour vous! ) II avait pari6 avec
tant d'expression que je n'oublierai jamais ces quelques mots, et tous les malades voisins en sont restes
saintement impressionn6s.
De Vietri :

Le 26 mars, nous aurons Mgr l'Fivque, qui viendra
presider une belle c6r6monie. Un petit Arabe noir, de
treize ans, qui est au service d'un lieutenant, va rece-
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voir le baptime; si vous saviez comme ii desire ce

grand bonheur! Tous les jours, il vient se faire
instruire chez nous; Monseigneur, ayant appris son
histoire, nous a dit qu'il voulait venir lui-mime le
baptiser, lui donner ensuite la confirmation et lui faire
faire sa premiere communion!
Nous avons eu ces jours derniers d'autres grandes
consolations : le 18 mars, tous les soldats, qui sont ici
au dep6t, prits a rejoindre leur rigiment, sont venus
se confesser; leurs chefs les ont accompagnas jusqu'a
l'6glise, deux i deux, comme des enfants; 1i, nos
sceurs se sont occupees d'eux; le lendemain, fete de
saint Joseph, ils sont venus entendre la mese et communier; le saint sacrifice itait c616br6 L leurs intentions; un Pere Carne leur a fait une imouvante
exhortation; ils ont suivi la messe tres attentivement,
lisant les prikres dans les petits livres que nous avions
distribues; auparavant, la priere da matin avait it6

faite i haute voix, puis, de la mime faSon, et par une
de nos sceurs, les actes avant et apres la sainte communion; nos orphelines ont chant6 de la tribune;
beancoup de ces braves soldats pleuraient de bonheur;
apres la messe, benediction da saint Sacrement; a la
sortie, nous avons donn6 i chacun notre chbre Midaille
et une image; les officiers eux-m&mes maintenaient
I'ordre. C'6tait bien touchant!
De Caserta :

Nous avons eu la grande joie d'assister au bapt&me
d'un de nos soldats, ag6 de dix-neuf ans. II avait
avou itun de nos bons pretres-soldats, qu'ayant perdu
sa mere a sa naissance, il avait 6t6 aussit6t confi &
une nourrice; le phre avait pens6 ainsi avoir rempli
tout son devoir et ne s'Ctait nullement inquit& de
faire baptiser 1'enfant, et personne, depuis, n'y avait
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jamais songi. Cette annte, sit6t la declaration de
guerre, le jeune homme 6tait parti comme volontaire;
il avait passe six mois au front, y avait vu mourir
beaucoup de camarades et s'6tait senti souvent bien
expose; envoye dans notre h6pital, comme malade, et
sur le point de repartir au combat, il voulait se munir,
cette fois-ci, d'un bon passeport, au cas oi ii devrait
faire le grand voyage! Bien instruit par un bon pr&tre,
son compagnon, bien prepar6 par ses reflexions personnelles et les dangers courus, notre petit soldat itait
tout rempli de bonne volont6 et parfaiteraent dispos6.
Par une coincidence providentielle, Monseigneur se
trouvait de passage a Caserta, et le 11 fevrier, jour
de l'Apparition de Notre-Dame de Lourdes, il lui a
donn6 les sacrements de bapteme et de confirmation;
quatre cents soldats etaient pr6sents, ainsi que le
colonel et un grand nombre d'officiers. Toute l'assistance ressentait un pen de la joie du nouveau baptise,
qui disait n'avoir jamais 6prouv6 une aussi grande
consolation.
De Caltoaisetta:

Notre ambulance donne toujours satisfaction; nos
seurs s'y d6vouent avec bonheur, s'int6ressant A ces
braves soldats, comme A des freres souffrants; eux, les
appellent t leurs meres ,, et, c'est un pen curieux,
lorsqu'ils s'adressent ainsi a notre plus jeune smur,
qui ne s'en itonne pas et se montre toute s6rieuse et
charitable; ce d6tail fait penser Ala puissance de notre
chore vocation qui opere des merveilles! I1 n'est pas
rare que ces pauvres enfants arrivent ici, ignorant tout
de notre sainte religion; on les instruit, on les pr6pare
le mieux possible; le bon Dieu acheve ce que nous
commencons; on leur donne, comme souvenir pieux,
un livre, une image; on fait un peu la fete avec un
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g-teau; ils sont heureux et reconnaissants; nous esp6rons qu'ils resteront de bons chr6tiens. A mesure qu'ils
gu6rissent, ils partent pour le front et beaucoup font,
a 1'avance, le sacrifice de leur vie.
Saeur

Emilie MAURICE,

Visitatrice de la Province de Naples.

CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANQAIS D'ORIENT

Lettre de M. LEVECQUE, i M. CAZOT, Proctreum gin~ral
de la Congrigationde la Mission.
Zeitenlik, x" fivrier 19g6.

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous h jamais!
Le nouveau mois vient de commencer d'une manibre
peu banale.
A deux heures et demie du matin, nous filmes tous
reveillbs par de formidables detonations. Bombardement de la ville par la flotte? Attaque de sous-marins
repoussie?... Zeppelin? Ce fut cette derniere qui
emporta les suffrages et qui se trouva etre la vraie.
Vite, on s'habille et on se rifugie dans des abris
creus6s pros du camp : cela est facile pour nous qui
nous trouvons le long d'un ravin oiL nous avons creus6
de nombreux abris. Au moment ou je sortais de la
tente, j'entendis le ronflement des moteurs et, quelques secondes apres, une detonation: une bombe 6tait
tombee dans le d6p6t de remonte mobile, a cinq minutes de chez nous. Aucun accident. Mais nous vimes
une immense lueur sur Salouique subitement kclair6e :

N
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an incendie. Le zeppelin dispara, on essaya de dormir
encore; cela ne fut guere possible. A sept heures, je
partis en ville et me dirigeai vers le foyer d'incendie :
an dep6t d'une baraque, presque sur les quais, oil se
trouvaient de grandes quantites de tabac. On avait vise
I'etat-major francais. 11 y a en quelques morts :
j'ignore combien. Le Kovak a egalement reua une
bombe, tombbe presque sur le grand escalier de la farade; beaucoup de vitres brisees; daux maisons d6molies rue da Vardar, et tne dans le prolongement de
la rue Colombo, quand on gagne la rue du Kovak.
Aucun risaltat strategique. Nous avons 6galement
entendu des d6tonations dans la direction de Koukouch.
La situation du groupe de brancardiers de corps ne
change pas plus que celle de nos armees en Orient.
Nous sommes done tonjours, au camp de Zeitenlik oi
je puis assurer le service religieux du dimanche, confesser des soldats partout au front, prcher rigulierement le dimanche pendant la messe c6lebrie en plein
air. Mes treize ans passes dans ces regions me donnent
aussi une certaine autorit6 aupres des m6decins-chefs
des ambulances, comme aupres de certains officiers
des regiments. Le ministere spirituel en profite, car
le
soldat se laisse facilement impressionner par les choses
exteieures; il recourt h I'aum6nier qu'il voit invit6
a
dejeuner par ses chefs. Vraiment, la Providence
se
sert de tout. Personnellement, il me serait bien
plus
agr6able d'&re sur le front, oit beaucoup de
petits
services que je pourrais rendre faciliteraient
mon
ministere.
LEVECQUE.
Nous extrayons du journal la Croix, mercredi 5 avn!
Particle suivant :

9rg6r
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DANS LA MER EGEE
S

Syra (Grace), le 9 mars 9ib6.

Ce n'est pas seulement sur les champs de bataille
et sur le sol de France que le divouement religieux
et patriotique enfante des prodiges. Au cours de l'expedition des Dardanelles, le rude et dangereux travail
qui consistait a rep&cher les mines marines dans les
detroits, sous le feu incessant des Turcs, a dur6
quelques mois. Les 6quipages des dragueurs franqais
ont fait par leur sang-froid imperturbable et leur courage a. toute 6preuve 1'admiration de toute la flotte
et mkritM les 6loges des amiraux anglais eux-memes.
Cette premiere et p6rilleuse mission remplie, ils ont
tc6 employes au debarquement des troupes du corps
exp6ditionnaire et au rembarquement des blesses, si
nombreux les premieres semaines. Les petits bateaux
seuls pouvant aborder le rivage et aussi plus a !'abri
des boulets turcs, par leur petitesse m6me, ont jou6 le
r6le le plus actif dans ces operations. Des semaines
durant, ils ont etL en mouvement, et les 6quipages sur
pied, jour et nuit. De-sommeil, il ne pouvait en etre
question, la besogne ne souffrant pas de delai. Quant
a la nourriture, on la prenait au galop et sans interrompre le travail, et tout cela sous le feu ininterrompu
des batteries turques de la c6te.
C'est apres une pareille et si rude campagne qu'une
partie de 1'escadrille des dragueurs a recu pour destinatiou et port d'attache le port de Syra.
, La plupart des marins y sont arrives dans un itat
d'6puisement bien compr6hensible-Les plus affaiblis,
les. plus malades ont 6t6 adressis a I'h6pital francais,
que notre ile a 1avantage de posseder.
Les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui le dirigent,
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ont offert leurs soins affectueux et empresses i tons

ces chers enfants de France. Un certain nombre, gravement malades, n'ont •t sauves que grice aux soins
incessants des bonnes smurs. Aussi, quelque pres de
la mort qa'aient &t6 un certain nombre d'entre eux,
ont-elles ea la consolation de les sauver tons.
Dans cette maison hospitaliere qui lear rappelait si
hien la patrie, nos pavres marnns se sont, l'instant,

trouves chez eux, ils se sont eras transportks au doux
pays de France et entoures de la tendre solicitude
d'une mere, d'ane 6pouse bien-aim&e qaittke depuis
longtemps dji.
La plupart de ces marins, braves gens en somme,
ont profite de leur sojour i l'h6pital pour remplir spontaniment et dans la plus entiere liberte lears devoirs
de chr6tiens.
Aussi tous ont-ils garde le meilleur souvenir du
temps qu'ils y ont pass&. Nombre d'entre eux ont dit,
a leur d6part, Jeor reconnaissance en termes si emus
qu'ils ne ponvaient en retenir lears larmes.

Le devouement des seurs a &t d'autant plus m6ritoire que, fante de ressources safisantes, le personnel
de l'hbpital avait &it tres reduit ces deniEres annes.
Le repr6sentant de la France a Athenes avait, en
effet, juge a propos de faire supprimer la modeste
allocation qu'il recevait de la France. Les Seurs cependant, quoique pen nombreuses, n'ont pas hesiti un
instant a ajouter au service ordinaire de leurs malades
le soUi

de nos pauvres marins.

M. le Consul de France a Syra, temoin d'un si admirable devouement, s'est fait un devoir d'en donner
connaissance . ses chefs. II a voula par lU rendre
hommage aux mkrites de la so(ur superieure.
Outre le tfavail que lui imposait sa charge, elle tait
toujours dispos6e, sans egard a la fatigue on au sur-
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menage, A seconder et supplier, au besoin, n'importe
laquelle de ses compagnes et pour n'importe quel
.office.
Elle a fait I'admiration de tous par un devouement
qui n'avait d'6gal que sa modestie et son calme inalterable dans les circonstances les plus diverses.
Par une lettre du ministre des Affaires ftrangeres,
la midaille d'honneur en argent fut dcernee L
Mme Mirzan (smur ThCrese), superieure de l'hopital,
et a Mme Angelvin (strur Eug6nie), qui se sont sp&cialement distingu6es au service des marins francais.
Puisse la cause de notre chore patrie, qui suscite
partout de si nobles devouements, triompher bientbt
de ses ennemis!
Puisse la France reprendre son rl6e de soldat et de
missionnaire de Dieu & travers le monde!
V. DENIS.
Lettre de M. BIZART i M. VILLETTE, Supirieurgendral.

i

avril 1916.

MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,
Votre beixdiction, s'il vous plait!
Cotte vie de stationnement qui est la n6tre depuis
trois mois est desespirement monotone. On voudrait
marcher, dvoluer, avoir des impressions nouvelles.
Mais non, li-bas an loin, ce sont toujours les memes
montagnes et an pied de Dogangi la meme ligne grise
du Vardar. Les couieurs seules changent avec la
hausse de la temperature. Quel pays que cette Macedoine! II.fait djhi trbs chaud. Pas un arbre, pas un
buisson, do moins de notre c6te, pas un coin cultivh.
Comme on a dvacu, les rares civils qui habitaient les
maisons. • mioiti6 d6molies des villages voisins, on ne

-

728 -

voit jamais personne en dehors des soldats.. Jugez si
c'est gai ce panoramaoii l'on ne voit que des tranchees,
des boyaux, des ils barbelis, des abris de batteries.
Les Allemands se chargent de nous offrir de temps i
autre quelque distraction. Tant&t dans la nait sombre,
c'est an zeppelin invisible dont on entend le moteur
et qui lance quelque bombe, tant6t ce sont des taubes
et des aviatiks qui survolent traireusement les campements, guettant 'occasion propice pour licher leurs
engins... Nous autres, les poilus, on ne s'en fait pas
pour si pea.
BIZART.
Lettre de Son Amixeuce le Cardinal GAsPAmR,
a M. V.IETTE, Supiieurgienral
SDa Vaticano, Ie is amil z96.

TR~s REVEREND SUPERIEUR G

tNRAL.

Je vous remercie cordialement de la lettre, en date
du 4 avril, par laquelle vous avez bien voulu me donner
un aperqu de ce que vos confrres de Salonique font
en faveur des pretres qui sont a l'arm&e d'Orient.
II m'a &it agriable de communiquer au Saint-Pere
ces consolantes nouvelles. L'Auguste Pontife les a
apprises lui-meme avec une reelle satisfaction, et il se
plait a f61iciter vos Missionnaires de leur solicitude
pour les nombreux pretres qui se trouventactuellement
en cette rigion, aussi bien que les Filles de la Charit6
de leur d6vouement pour les soldats blesses on
malades.
En vous chargeant de transmettre vos confreres de
Salonique, aux pretres qu'ils dirigent et aux Filles de
la Charit6, la btn&diction apostolique que Sa Saintet6
leur envoie de caeur, comme gage de r6confort et de
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sp&eiale assistance divine, dans les douloureuses circonstances actuelles, je faisais avec empressement cette
occasion pour vous rtitbrer, Tres Reverend Sup&rieur
general, I'assurance de mes sentiments d6voues en
Notre-Seigneur.
P. Card. GASPARRI.
Lettre de M. LEVECQUE d M. HERTAULT,
Pritre de la Mission.
27

avril 1916.

MON BIEN CHER MONSIEUR HERTAULT,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Excusez-moi de mettre sous votre adresse une lettre
ecrite a M. de Grandmaison et que je vous prie de lui
envoyer aprts en avoir pris connaissance. De la sorte, je
gagnerai un pen de temps et vous connaitrez parfaitement ce que j'ai pu obtenir & l'occasion des pAques.
Comme la lecture de cette lettre vous le montrera,
noas avons raison d'&tre satisfaits des r6sultats obtenus
dans le camp et ailleurs, a 1'occasion des f&tes de
PAques. Le milieu etait pourtant bien peu favorable;
ah! si vous aviez pa assister a ce salut du jour de
Piques I oui, les Missionnaires sont vraiment heureux.
Surtout nous devons etre reconnaissants a la Compa6
gnie d'avoir conserv6 chez elle l'esprit de simplicit
dans ses ceuvres, et en particulier, dans la predication.
Le soldat veut 4tre instruit et instruit simplement et

clairement de sa religion. Des pr&tres-soldats qui ont
confess6 pendant la soiree du Samedi saint dans la
chapelle de nos soeurs m'ont declare que les confessions refi6taient les predications du car6me : cela m'a
encourage et, une fois de plus, j'ai remerci6 Notre-Seigneur de m'avoir appele dans la Compagnie.
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- Ces jors-ci, au cinema de 'armae, on a reprisent
les presentations au general Sarrail ie jour de F'an.
A. Lobry Ct moi avons de€ie sur i'czaa. On nous a
applaudis, cela m'a iti rapport par des officiers pre-

sents. Ces petits ditails sont vrasment symptomatiques. Vive la simpliciti de saint Vincent! - Les
prinres et chants pour le temps de la guerre de I'abbW
Bellouard ont eu un succes extraordinatre.
Merci et tout a vous en Jesus et Marie.

J. LEVECQUE.
Lettre de M. LEVECQUE, d MN, de GRASoiM

sos.

M7 OvEril 91t6-

Les f&tes de Piques itant terminees, je me hite de
vous ecrire pour vous exposer le risaltat religieox
obtenu a cette occasion.
- Ma maxime avait et6 de me frayer petit a petit un
bon chemmn, dans le dedale des nombreuses difficultes
qu'on rencontre, quand on est a demeure dans un campqui n'est en somme qu'une vaste caserne, j'insiste sur
ce dernier point.

Apres riflexion, je me decidai i faire, pendant le
careme, deux reunions hebdomadaires pour les soldats
du camp, dans la chapelle des Filles de la Charite, A
proximite du camp que nos soldats ne quittent mnme
pas en s'y rendant. Ces reunions eurent un succes
extraordinaire : chapelle archicomble, choeur bondi,
sacristie et corridor adjacent remplis, nombreux soldats se tenant devant la grande porte de la chapelle,.
ne trouvant plus de place & Iinterieur.
Les r6unions se faisaient a sept heures; a cinq
heures, je me trouvais toujours a la chapelle, et des.
soldats venaient chaque fois se confesser. Nous avions
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A chaque r6union, prbs de trois cents hommes. Pendant la semaine sainte, les reunions furent plus friquentes et I'assistance encore plus nombreuses. Ah!

si j'avais eu a ma disposition la vaste 6glise de mes
confreres de Ia ville de Salonique! Au chemin de croix
du Vendredi saint, l'assistance surpassa tout ce qu'on
pouvait esperer : I'adoration de la croix se fit dans le
plus grand ordre et avec une r6elle pi6te, il y avait
plus de cinq cents soldats.
Ils me demanderent d'emporter le cantique t Au
sang qu'un Dieu va repandre ,, que j'avais fait lithographier pour en chanter un couplet entre chaque station.
Le Jeudi saint, je dis une messe an camp, a rinq
heures, au r6veil, avant le d6part pour les corvkes;
j'eus plus de quatre-vingt-dix communions. Le Samedi
saint, j'ai confessi toute la journee sous ma tente :
six k sept pr&tres, install6s dans la chapelle des Filles
de la Charit6, confesserent de dix-sept Avingt et une
heures; de m&me mes confreres du s6minaire de Zeitenlik confesserent toute la journme.
Le jour de PAques, je dus presider A deux messes
de communion, a cinq heures et demie et a sept
heures: nombreuses confessions et communions. A
huit heures et demie, premiere grand'messe, assistance
exceptionnellement nombreuse au milieu des d6p6ts
intermidiaires d'infanterie et d'artillerie. A neuf
heures et demie,je pr&che A une grand'messe chantee
au dep6t de la I56" division, et Adix heures, je chante
la grand'messe et preche aux brancardiers de corps.
Le soir, a sept heures,.predication et salut en plein
air, dans le jardin des Filles de la Charit6 : un millier
d'assistants. Comme sujet de cette pr6dicatior, j'avais
profit6 de quelques idees expos6es dans un article de
la Revue de Paris, S5 janvier 1916, sur les id6es so-
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ciales et religieuses de J. Jaurýs. Il m'est reveno de
diffirents endroits que la predication avait profondement remue des ind6cis;chaque soir, j'enai des preuves
palpables dans les visites que je regois-sos ma tente.
D'autres messes et pridications enrent lieu dans
d'autres groopements du camp oi j'avais envoyC des
pritres-soldats serieux et divouns : le succes a depass6
partout ce qu'on pouvait attendre. Ces jours-ci, j'ai
va des aum6niers du front, MM. Mosler et Muller; ils
soot egaiement enchantis.
Nos conclusions, a tons, je crois, soot les snivantes :
les soldats de l'armee d'Orient ne soot pas sons le sentiment du danger immidiat. Malgr- cela, les piques
ont eti excellentes. Nombreux retours de soldats
ayant abandonn&la pratique religieuse depuis quinze,
dix-sept et vingt ans.
Oui, il y a du renouveaa religieux : la question religiense redevint vitale ct se separe de plus en plus
des questions politiques.
Le P. Lobry est tres estime a l'&tat-major et tres
visiti. Des personnages politiques de tons les partis
et venant de France, aiment a se faire prisenter A
notre visiteur provincial.
Le soldat aime a voir I'anm6nier en soutane, cela lai
inspire plus de confiance. II aime la parole de Dieu annonce tr!s simplement
et par quelqu'un qui salt se faire aimer.
Ces quelques ditails, quoique un pen dcousus, vous
procureront certainement one rielle satisfaction.
Veuillez agrrer, Monsieur, 1'expression de mes sentiments distingous et reconnaissants.
Jules LEVECQUE.
Complitons ces ditails g6neraux par quelques traits particuliers:
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La sceur Bernard, de I'H6pital temporaire n* 3, dcrit au Tres

Honore Pre :
Le vi mai 1916.

En ce moment, je consacre chaque jour quelques
instants a faire le catechisme A un petit Alg6rien, qui

ne connait meme pas les choses ilementaires de notre
sainte religion, il est question de le baptiser sous condition, et de le preparer a sa premiere communion; il
affirme ne l'avoir jamais faite, et d6sire beaucoup la
faire. Je mets tout mon coeur a le preparer A cette
grande action. Ce jeune Alg&rien est un malade d'une
des infirmeries militaires qui sont dans notre ambulance, au nombre de douze; l'infirmier, un jeune s6minariste, est venu me demander de vouloir bien instruire
ce jeune cat6chumine.
La sceur Jaspierre, de 1'h6pital frangais de Salonique,

raconte

&M. Cazot, procureur general, les faits suivants :

Derni&rement, une seur a 6te marraine d'un soldat
de vingt-deux ans; il a fait sa premiere communion
avec une ferveur angilique et a voulu lui-meme 6crire
un acte attestant que c'etait lui qui, touche par les
exemples qu'il voyait, sans subir aucune influence,
voulait 6tre catholique : it a pris les noms de : MarieBenoit-Vincent. - Et que de merveilles de la grAce
dont Dieu seal a le secret!
Je leur disais quelques mots du cceur : Ah! ma
Sceur, me dit 'Fun,il y a longtemps que j'ai fait le
sacrifice de ma vie et je le renouvelle chaque jour! ,
Un autre, Kabyle lev6 par les Peres Blancs d'Afrique:
a On ne peut avoir de merites sans souffrances, et
c'est la souffrance qui donne la vraie joie et le bonheur! n
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Lettre de M. LOBRY, visizerw, J M. VuL.UETE,
Suptriew gexital.
Saliaiqu,

MosSIEUn

ET TRPS HONoRO

to mai 1916-

PEtE,

Voire b&;ediction, s'il vus flaif!
A plusieurs reprises, nous avons en la visite de zeppelins et de tanbes venant survoler la ville en y laissant tomber des bombes. L'un de ces projectiles avait
mime &et destini a nos ftablissements de la ville.
Heureusement, il tomba & 3o metres de I'h6pital de
nos sceurs, en 6crasant nn immeuble.
Dans la nuit du 5 mai, vers deux heures du
matin, un zeppelin vint sournoisement sur Salonique.

Sou arrivee avait pourtant &t6signalee, de sorte que
tout 6tait pr&t poor le recevoir. La ville tait dans
l'obscurit6; il en etait de mnme pour les bateaux qui
se trouvaient dans le port et sur r•de. Le ciel etait

itoilk et d'une grande puret&. Quand le zeppelin, i
une altitude de i 5oo metres, se trouva an-dessus de la
region du port, an signal fat donn6 par une fumie
rouge et verte, lancie d'an navire. An mr•me instant,
six projecteurs blectriques, de terre et de mer, firent
converger leurs feux eblouissants sur le monstre, et
les canons de terre et de mer lui envoyirent leurs
obus. Vu denotre terrasse,le spectacle etait grandiose;

c'est avec 6motion que nous suivimes les p6ripties da
combat. Le zeppelin avait bean vouloir &chapperaux*
feux aveuglants des projecteurs, ceux-ci le suivaient.
Les obus arrivaient rapides, nombreux; ils itaient
lumineux et incendiaires; ils marquaient par un feu.
qui 6clatait, le lieu de leur arriv6e. Bient6t, le malheureux zeppelin apparut d6sempare, le nez en F'air, en
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desequilibre. Puis, on le perdit de vue; les gerbes
lumineuses des projecteurs blectriques le cherchaient

en vain. Nous nous demandions nous-memes ce qu'il
6tait devenu. Mais, peu de moments apris, on le vit en
fiammes; les hourras des marins de tous les vaisseaux
de guerre retentirent dans le golfe, annonaant la
d6faite du monstre aerien; il s'etait affaisse dans les
bouches mar6cageuses du Vardar, a 2 kilometres de
la c6te. Le tout n'avait pas dur6 plus de quarante
minutes.
Ce zeppelin 6tait le Z-85. Construit en 1915, il
avait ?70 metres de long, quatre moteurs de six cylindres, il emportait 2 Soo litres d'essence. Venu de Temervar (Hongrie), il avait voyage pendant onze heures
dix minutes, pour arriver a Salonique. Ce mime zeppelin 6tait dbja venu au-dessus de la ville, dans la
nuit duA' fivrier, vers la mime heure, tuant quatorze
civils, en blessant cinquante et incendiant les d6p6ts
de la Banque de Salonique. Fin fevrier, il avait tent6"
de revenir, mais il avait du rebrousser chemin. Le
5 mai, il revint encore, mais ce fut pour sa perte. On
put arr&ter les douze officiers allemands qui etaient a
bord des nacelles. Us avouerent qu'aveugles par les
feux des projecteurs electriques, surpris par la brusquerie de l'attaque, environnes de bombes de feu qui
frappaient leurs appareils et trouaient leur aeronef,
ils en demeurerent comme stupides et he6b&ts. Ils
n'eurent meme pas la facilite ou la presence d'esprit
de laisser tomber des bombes sur la ville et la flotte.
La longue carcasse du zeppelin s'allonge comme une
miserable depouille dans les roseaux et les bancs du
Vardar. Dj ji 'on en a photographiC les restes; ceuxci forment un enchevetrement inextricable. L'amiral
Moreau, auquel nous avons fait visite, M. Gabolde

et moi, nous a montr6 ces photographies, tout en
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nous donnant les details que je rapporte ci-dessus.
Inutile de dire combiengrande fat la joie dans Salonique, apris les kmotions provoquaes par la bataille

i laquelle, non sans anxiiet, on avait assist.
Dans 'ensemble, chez nous, Pon n'a pas itd trop
impressionn6, bien que le lieu du combat airien f6t
proche.de la mission. Quant a nos seeurs, certaines
4prouvirent une pear assez rive! mais, c'est dans leur
chapelle qu'elles se grouplrent pour y prier, en
s'adressant spicialement i la sainte Vierge.
B-nissez-nous, Tres Honori Pire, et, avec nous,
demandez a Dieu, a la sainte Vierge si bonne pour
nos deux families en saint Vincent, d'carter de nos
tablissements et de nos personnes, les dangers auxquels nous exposent les incursions a&riennes de 'ennemi.
Veuillez me binir, Tres Honore P&re, et me croire,
votre tres humble et tris d4tvouo fils.
F.-X. LOBRY.
Lettre de M. BIZART & M. VuILLrTE, Supiriem ginral.
17 aai 1916.

MONSIEUR ET TRkS HONORE PkRE,
Votre bxendiction, s'il vous plait!
Plus la guerre se prolonge et plus les ressorts de
l'inergie morale ont tendance - se d6tendre. II est vrai
hblas! qu'il est incomparablement plus facile de donner sa vie en une fois, que de la monnayer tons les
jours en minuscules sacrifices. Quoi qu'il en soit, ne
croyez pas que vos enfants, vos poilus d'Orient, si vous
le voulez, soient d6couragis. Ce qui est p6nible ici,
c'est I'attente, encore plus que le climat qui n'est guire
favorable, encore plus que 1'l6oignement de la patrie,
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pourtant si douloureux; la n6cessit6 de patienter finit
par 6nerver. Nous qui avons kti en Serbie et... en

sommes revenus en des conditions si difficiles, nous
n'avons plus qu'une idWe fixe, y retourner et au plus
vite...

II faut se contenter d'attendre et se laisser d6vorer
par les moustiques, les mouches et aussi les fourmis.
D6j k Dogandzi, on avait l'agrement de connaitre
cette invasion; ici & Karassieli, i cause des marais et
des buissons, cet agr6ment a redouble. D'aucuns redoutent les incursions d'avions qui ont journellement,
ou presque;la curiosit6 ue venir voir ce qui se passe et
l'effronterie de lancer des bombes; pour moi je redoute
plus encore tous ces animalcules.
" BIZART.

Lettre du frere Touzt a M. LouWYCK, assistant de la

Congregation de la Mission.
Camp.de Zeitenlik, 2amai z196.

BIEN CHER MONSIEUR L'ASSISTANT,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour famais!
Me voil& loin, bien loin de France, mais encore en

terre franmaise, pi-que je suis a Zeitenlik, a deux
pas de la maison des confreres. Parti de Marseille
lundi I5 mai, je m'embarquai sur le Duguay-Trouina
Toulon. Le lendemain, le bateau levait l'ancre pour
Salonique par Corfou. Nous restimes trente-six heures
au monillage devant la ville de Corfou, pench&e comme
un nid d'aigle sur un rocher au milieu de la rade. Nous
avons entrevu le fameux Achilleion du Kaiser, 6mergeant d'une magnifique forkt qui domine la mer. Le
somptueux palais sert d'h6pital pour les Serbes. Avant

de quitter Corfou, dimanche matin, il y a eu messe
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a bprd, i laquelle assistaient presque tons les oficiers et un grand nombre de marims et de soldats.
Sur le Dagay-Troais, ii y a denu au6niers : un
catholique et un protestant. Tons les dimanches, il y a
messeet pr&che. Les fidles an pr&che, sont, parait-il,

tris rares.
Avant d'entreprendre la seconde partie du voyage,
on nous annonce que nous allons entrer dans une zone
particulierement dangereuse, ot les sons-marins et
les mines nous guettent. On met du biscuit et des conserves dans les barques de sauvetage, de qaoi y vivre
huit jours, si le Duguay-Trouix venait a sombrer. Nous
mettons deux jours pour contourner cette Grece taut
chantCe par les poetes. Je vois avec plaisir des pays
que je connaissais deji par les livres.

Nous apercevons Ithaque, sur laquelle planera toujours Ie souvenirde l'immortel Ulysse. Lundi matin 22,
nous contournons le cap Matapan, la terreur des marins. C'est iU que furent coults la Provence, le Yunnan

et le Memphis. Nous passons au large de Santorin et
avant d'entrer dans le golfe de Salonique, nous longeons le c6lebre mont Olympe (2985 metres) convert
de neige. Cette fameuse residence des dieux 6voque
en mnoi bien des souvenirs de jeunesse. C'est avec un
petit serrement de coeur que, mercredi matin, nous
quittions le DuguayTroaui, c'6tait encore pour nous un
coin de France. Chargs comme pour une campagne
de deux ans, nous avons fait 5 kilomatres pour nous

rendre an camp, sons le chaud soleil d'Orient; aussi,
quelle suae! j'en ai connu rarement de pareille. Je
portais deux'sacs; un venurable prttre de Frhjus, &gg
de quarante ans, n'en pouvant. plus, je vins a son
secours; c'est d'ailleurs aux jeunes et vigoureuses

6paules de soulager les vieilles. Nous logeons .a*
camp, sous la tente et sur la terre nue. La Grace nous
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a offert pour toute hospitalit6 les durs cailloux de son
sol. Le camp est i I kilomhtre d<- la maison des confrires. La belle proprietb de notre maison de Zeitenlik forme une d6licieuse oasis dans le d6sert qui
entoure Salonique. Les confreres sont tres accueillants. Le bon M. Blanchet m'a dit en arrivant : Surtout n'oubliez pas que vous &tes chez vous ici. ) Momentandment je mmne une vraie vie de famille avec ces
bons confreres. Je b6nis le bon Dieu de m'avoir appel6
dans la famille de saint Vincent oh regne une si
grande union entre tons les membres.
Dans la maison et la proprite6 de Zeitenlik sont
install6s deux h6pitaux des plus importants de l'arm6e
d'Orient. Plus de vingt-cinq Filles de la Charit6 s'y
d6vouent pour nos braves poilus.
Deja a Marseille tous les soldats qui arrivaient de
Zeitenlik ne tarissaient pas d'l6oges pour les PNres
Lazaristes et les Filles de la Charit6.
J'attends une affectation. Je serai brancardier ou
infirmier, comme le bon Dieu voudra.
Th. Touzt.

Lettre de M. LOBRY, visiteur, a M. VILLETTE,
Superieur gindral.
Salonique, 7 juin 1916.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plai !
Une occasion sure s'offre a moi pour vous ecrire;
j'en profite. Nous savons maintenant de facon certaine,
que nos seurs sont rentr6es k Monastir. Elles y soignent les malades, et leur maison est ravitaillte par les
-Bulgares. Ma sceur Pucci, toujours debrouillarde, s'est
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adressee i la reine Marie de Roumanie. Celle-ci s'est
fait un plaisir d'etre agriable i la saur Pucci et a icrit
la reine Pleonore de Bulgarie, pour demander des
renseignements sur les Filles de la CharitA de Monastir. La reponse a &t6 qu'elles sont bien et qu'elles
soignent les malades dans leur maison de Monastir.
Rien ne nous arrive de M. Bergerot, mais nous savons
qu'il va bien, ainsi que le fr&re Loudenot et qu'ils sont
i Philippopoli.
Des seurs Eucharistines, je ne sais rien Je vais direa seur Pucci de demander aussi des renseignements
sur elles. Vous avez sn, je presume, que la swear Pucci
a retiri plus de 40000oooo francs, do bazar de chariti de
cette ann&e.
A Constaqtinople, la vie y est normale, mais les
vivres sont hors de prix.
F.-X. LOBRY.
D'une lettre de M. Levecque, i M- Cazot, procurear gEneral, nous extrayons le passage suivant:
a juin z9g6.

La fete de Jeanne d'Arc a et4 solennellement celibr&e, et nous avons en beaucoup de communions. Le
soir, i sept heures, une reunion eat lieu dans la cour
des seurs. La banniere de Jeanne tait sur le mur
de la buanderie, au-dessos d'un autel qa'on y avait
installC. Les pr&tres-infrmiers chanterent, quelques
psaumes en faux-bourdon (comme a Saint-FrancoisXavier de Paris), puis la cantate : A r'ieiedard. Un
pretre-infirmier, l6kve de nos confrres de Marseille,
donna un magnifique pan6gyrique. Les assistants d&passaient de beaucoup le millier. Notre-Seigneqr a d4
etre content. Nous ferons la procession de la FhteDien avec probablement un reposoir au fond de notre
grande allke et un autre chez les soeurs. Devant com-
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mencer seulement a cinq heures et demie du soir, et Ie

temps 6tant mesuri, j'ai cru bon de ne pas faire de
reposoir devant la maison.
LEVECQUE.

Lettre de M. DAGOUASSAT aM. ROBERT, secrltaire
de la Congrigation.
Macedoine, x3 juin 1916.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneut

soit aec nous pour jamais!

L'armee d'Orient n'a pas de grandes emotions a

communiquer, et les strateges qui avaient jur6 que le
coup d6cisif serait port6 par la a phalange macedonienne n, doivent &trefatigues de tenir leurs regards
fixes surnous.
C'est si facile de dire : il n'y a qu'a... Aussi, connaissons-nous tons les reflux de la renomm6e; les uns nous
fdlicitent d'atre a 1'abri, les autres nous gratifient de
la plus sanglante des injures: embusqu6s!! ! d'autres
nous sermonnent avec les a delices de Capoue , - je
veux croire que dans Capoue, il y avait moins de mous-

tiques et moins de soleil, plus d'ombre et plus d'eau
potable -; enfin pour nous faire sentir notre inutiliti,
on nous jette : a Allez done a Verdun! , Nous ne
demandons pas mieux; mais nous nous souvenons que
lorsque, il y a six mois, nos batteries se formaient i
Bourgeg, ceux qui savaient notre destination disaient
tout bas:- Ce sont les bombardiers pour l'Orient, des
condamnes A mort! a Voila ce que c'est que de nous
canoniser avant I'heure; on en vient a briser notre
piddestal.
Ce n'est pas en Mac6doine et au sujet de la Mac&doine qu'il faut se hAter de porter des jugements, et
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je crois le voyageur qui dit : 4 C'est la patrie des problimes et des inigmes. o L'armie d'Orient restera-t-elle
longtemps encore pour les gens de chex nous un piobleme et une snigme ? Je laisse intact le point d'interrogation. Pour moi, je suis tres heureux que la France
soit ici, comme en sentinelle, et ce qu'elle garde sera
bien garde, je rcspire.
Mais comme nos oeuvres ont souffert, nos cheres
missions aux pauvres gens des champs et notre seminaire! Un jour, allant a Koukouch, la pluie nous surprit en chemin, et, apercevant an village, je pressai le

trot de mon cheval pour trouver an abri; je ne trouvai
pas un seal toit, pas un, dans cette centaine de maisons
abandonnies, brfi&es lors de la deuxiime guerre
balkanique; l'rglise elle-meme n'avait pas Wte respecthe. Les villages dttruits, et dep•is lors inhabitis,
jalonnent les 6tapes de I'armie victorieuse. C'est ainsi
que les paiens devaient faire la guerre; il ne s'agit pas
seulement de tuer des soldats, il faut draciner la race
vaincue. Lorsque les bonnes smurs de Koukouch
racontent ces malheucs qui out mis par terre nos
fglises catholiques, on a une forte tentation de tristesse. Quant elles, on est tout r6confortt de les voir
continuer leurs •euvres comme elles peuvent, malgr6
les menaces de la frontikre voisine, malgr, les incertitudes et les encombrements de la zone, de guerre,
vivant. dans 1'espirance d'un lendemain qui ressusci-

tera tout. Vraiment, je n'ai

pas regrettk ce jour-la

4'avoir fait plus de 5o kilom-tres sous la pluie.
C'est ce jour-j
aussi que j'eus la bonne fortune de
rencontrer un de nos- confreres de Chine, le cher
M; Lignie. C'ktait la premibrefois qu'Qn se voyait, et
c'etait sous une toile de tente tres basse oh perlaient
nombreuses les gouttes de plhie; mais la connaissance
est vite faite, nous rons tant de choses comuufmes que
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mous aimons et I'on se quitte en r6pitant que la Chine
est la plus belle des missions du.monde.
Mais... nos amis les Malgaches sont venus me relancer jusqu'ici. II y en a dans les environs, a quelques
kilomktres de notre bivouac. Le bon Dieu, pour me
faire contempler ces fortes tetes, n'a pas voulu que
j'attende une ternit6, je veux dire la fin de la guerre.
De temps a autre on va se retremper aupres de nos
chers confreres de Salonique et de Zeitenlik, toujours
si accueillants.
DAGOUASSAT
Lettre de M. LORDON, PritredelaMission, i M. COSTE,
PAitte de la Mission.
Cavalla, le 3 juillet zgx6.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE,
La grdce de Notre-Seigxeur soit avec nous pour jamcai
Je ne sais si de Paris vous pouvez vous faire une
id&e exacte de notre situation A Cavalla. Cavalla est
In des noms qui reviennent assez souvent dans les
journaux et sur lequel, par consequent, il faut se faire
one idee assez precise.
Le journal le Traki a annonc6 onse fois, d'une facon
officielle, la chute de Verdun.
Depuis presd'un mois, le blocusse fait sur nos c6tes;
pas un sac de farine ne peut arriver, ni quelque marchandise que ce soit. Nous etions comme dans une
vile assi6gce, il fallait prendre des carnets de pain.
On eut pendant quatre jours du pain blanc, puis ce
fut dt pain d'orge tout noir, fac-simil du pain alfemand; Et nous 6tions log6s a la m&me enseigne que fe
public. Mais avant de manger ce pain noir, nous avons
essay6 na antre approvisionnement qui rdussira gr&ce
aux Franqais de Thasos. II1n'y a pas que le paii qui
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manque; depuis Piques, je n'ai mang6 ni <eufs, ni
pommes de terre. I1 y a des ceufs, mais & 25 centimes
piece au debit. Les pommes de terre n'existent plus,
ni les pois ni les lentilles. Les iles et 1'Asie Mineure
ne peuvent nous enyoyer leurs fruits. L'int&rieur envoie
ses denries, de mauvaise qualite et a un prix 6leve.
Par comble de malheur, une s&cheresse comme jamais
il n'en fut k Cavalla rend l'eau rare et pricieuse. La

CAVALLA.

maison dipense en moyenne I fr. 5o d'eau potable
pour Ia table et la cuisine. Notre citerne est tarie.
Dans le jardin que je soigne, il y aun puits d'eau saumrtre qui est presque A sec, je ne puis arroser que le
cinquiime, alors que, pour bien faire, il faudrait P'inonder deux fois par jour. Car la temperature est caniculaire : 27 degr6s a l'ombre est le minimum. Vous
voyez done que nos tribulations ne sont pas moindres
que celles que 1'on pourrait rencontrer dans une zone
de guerre.
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Nous avons cra un moment que les Bulgares allaient
venir lorsque l'6tat-major grec lui a fait cadeau du
fort de Rupel. Nous avons song a l1'6ventualit6 de
partir pour 'ile de Thasos, qui est a une vingtaine de
kilometres en face de nous et qui, maintenant, est occupie par une compagniede Frangais..Mais l'attitude du
gineral Sarrail a fait rbflichir les Grecs et les Bulgares, et nous ommes rentres dans le calme, renforc6 par
le blocus.
Depuis la chute du ministere, le blocus pour la poste
a cesse, mais non pour les vivres. Aussi j'en profite
pour faire un peu de correspondance.
C'est dans une atmosphere de chaleur et d'6nervement que nous avons termin6 I'annie scolaire, nous
sommes en vacances et, par bonheur, le capitaine,

commandant le detachement frangais de Thasos,
demande an pretre pour lui et ses soldats. C'est une

perspective de vacances agreables. M. le Superieur
compte nous y envoyer deux par deux. Ce sera alors
un peu la France pour des exiles. 11 y a tant de Fran-

cais a Salonique, mais ils ne viennent pas jusqu'd
Cavalla. Nous les voyons passer parfois sur nos tktes

quand ils vont accomplir leurs exploits en Bulgarie,
mais ce nous sera plus agr6able de ]es voir de plus
LORDON.
pres.

ASIE
CHINE

TCHI-LY MERIDIO-OCCIDENTAL.
Nous extrayons du Bulletin ratholinw de Pkin cet iatiressant rapport qui est communiqu4 a la revue par M. Ba-

roudi.
Le nombre d'enfants de paiens bapti~s.
F'article
de la mort dans le vicariat du Tchi-ly m6ridio-occidental est considerable. Durant les treate dernires
axmnes, il s'est constamment maintenu de 3o ooo
.
35 ooo; une annie meme, il est mont6 jusqu'A 40ooo;
pendantla revolte des Boxeurs, ii est descendu a 8ooo.
Ce r6sultat si consolant parait bien extraordinaire a
beaucoup. Quelques personnes m6me, me suis-je
-laisse dire, ne veulent pas croire A sa realiti. S'il lear
6tait donne comme a nous de voir nos chr6tiens a
l'ceuvre, leurs doutes s'6vanouiraient vite.
Le zele de nos chr6tiens pour les bapt&mes d'enfants date surtout de M.'Catella, saint missionnaire
italien, mort en 1883 II prit cette ceuvre a cceur. Nos

vieux missionnaires se rappellent encore I'ardeur avec
laquelle il exhortait pr&tres et fideles et la simplicit6
qu'il mettait A repter souvent : ( Je suis un ouvrier
tout a. fait inutile. Venu en Chine pour sauver des
ames, je ne puis pas convertir beaucoup d'adultes, je
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tache au moins de faire arriver au ciel quelques ames
de petits enfants. u L'impulsion une fois donnie ne
s'est plus arrt&e. A la in de chaque retraite, le
vicaire apostolique recommande tout specialement
cette oeuvre a ses pr&tres, qui, de leur c6t6, saisissent
avec bonheur toutes les occasions de stimuler leurs
chrtiens. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas itc
temoin de la joie toute surnaturelle de nos baptiseurs
offrant leur gerbe de centaines de baptemes?" Nos
chretiens aiment cette ceuvre; leur foi vive leur en
fait comprendre toute la beaut6 et toute l'importance;
ils savent aussi que c'est •ne des plus douces consolations de leurs pasteurs.
II n'est pas rare, lorsque le missionnaire loge chez
les chrktiens, de voir de nombreuses lignes noires
tracies sur le mar de la chambre. Un enfant vous
surprend A les regai'der : ( Ah! vous ne savez pas ce
que c'est, Pere! C'est le nombre de baptemes de ma
mnre; je suis charg6 de les noter! o Dans une autre
famille, vous remarquez an flacon a moitie rempli de
haricots, bien en evidence sur une table, as milieu de
quelques images on statuettes : u Ce flacon, tel Pere
me Pa donnk : je m'ea sers pour compter mes
bapt&mes; a chaque nouveau bapteme, j'ajoute un
haricot ..

Avant d'tudier comment peavent &tre obtenus de
si beaux resultats, deux remarques tris importantes
sont a faire. La premiere, c'est qu'il y a en Chine,
plus qu'en aucun autre pays, beaucoup d'enfants
malades, surtout & certains moments d'6pidemie,
petite v6role, rougeole, etc., qui reviennent a pea
pres r6galibrement chaque ann'e. La mortalit6 parmi
ces petits malades est n6cessairement tres grande, vu
rabsence de tout soin intelligent et le manque total
drhygiene. 11 est bien dificile d'etablir des statis-

S748 tiques; je puis dire cependant que, dans an village
d'un millier de chretiens, il est mort en quelques
jours cinquante enfants en bas age de la petite veroie.
La deuxibme remarque a faire, c'est qu'en Chine le
premier venu peut exercer la midecine, soit en 6crivant des ordonnances, soit en donnant des remkdes,
soit en pratiquant I'acuponcttre; cette derniere
methode est trs- apprici&e en Chine et produit,
parait-il, des resultats merveilleux. Meme des missionnaires europiens n'hesitent pas-a y recourir, surtout pour le cholera.
Nos baptiseurs peuvent se diviseren deuxcat6gories:
les baptiseurs a domicile et les baptiseurs ambulants.
Parmi les baptiseurs & domicile, les femmes, mires
de famille, veuves, bonnes flles vivant chez elles,
tiennent la premiere place. Les hommes ne sont guire
baptiseurs k domicile que par occasion, par exemple
quand ils sent djai midecins. Toutes nos baptiseuses
ont la sp6cialit6 des maladies d'enfants, et pour.cause.
Pleines de zele, elles consacrent tout leur temps a cette
ceuvre. Leur maison devient un vrai dispensaire pour
enfants; du matin au soir, leur porte est assieg6e par
les mamans venant montrer leurs b6bis. Les families
un peu plus a l'aise les invitent chez elles.
Une anecdote entre mille. Voici une baptiseuse dont
la reputation de guerisseuse d'enfants rayonne assez
loin de son village. Le sous-pr6fet a son ils unique
grievement malade. II s'est adress6 a tous les medecins,
i toutes les sorcieres; l'enfant ne gu6rit pas. II entend
parler de notre chr&tienne et envoie sa belle voiture_
de mandarin la chercher: ,Moi, une pauvre paysanne,
je pourrais bien baptiser I'enfant s'il est en danger de
mort! Mais peut- tre m'oblhgera-t-on a faire des superstitions! w Et elle refuse, au grand 6tonnement de ses
voisines paiennes. Le sous-prdfet envoie encore une
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de ses servantes, m&me refus. Le surlendemain, la vqiture mandarinale, toute calfeutrie, s'arretait'de nouveau devant la porte de notre baptiseuse et une dame
en descendait.C'"tait la femme du mandarin, elle-meme,
apportant son b6b• dans les bras. La chritienne l'examine, le pique par-ci et par-li, donne quelques pilules
avec l'assurance que l'enfant gu-rira. Trois jours apres,
le mandarin envoyait un de ses premiers subordonn6s
pour remercier et offrir de l'argent; I'enfant itait gu&ri.
Notre chr6tienne refusa l'argent, disant qu'elle n'y
avait aucun droit; les pilules lui ayant 6t6 donnees par
le missionnaire pour faire du bien autour d'elle et les
quelques coups d'ipingle n'en valant vraiment pas la
peine. Elle dut pourtant accepter quelques cadeaux en
nature. La premiere fois qu'elle vit le pretre, elle lui
demanda si, en conscience, elle pouvait garder ces
cadeaux!
Comment cette brave chretienne et tant d'autres
arrivent-ellesi se faire leur reputation de gu6risseuses
d'enfants? Une voisine a un enfant malade : t J'ai des
pilules pour enfants que m'a donnaes le missionnaire;
si tu lui en donnais une! -

Je veux bien. , Si l'enfant

guerit, la reputation est commenc6e. D'ailleurs, la mission a fait 6diter un petit opuscule dans lequel sont
expliqu6s trksclairement la vertu de trente-cinq especes
diff6rentes de remedes chinois, les sympt6mes des maladies les plus ordinaires des enfants qu'ils.guerissent,'
le moment et la maniere de les faire prendre. Avec
l'aide de ce manuel, il est facile i nos chr6tiens et
chritiennes d'acquirir un bagage de science m6dicale
tres appr&ci de leurs compatriotes. L'acuponcture
demande un apprentissage assez difficile, parait-il, car
il faut avoir un coup de main tres sar. Ce qui attire
surtout la clientele de nos.baptiseuses, c'est la gratuit6
des remedes. Un pauvre Chinois y regarde i deux fois

avant d'entrer dans une pharmacie pour acheter un
remede, une simple pilule qui s'61evera au prix de plusieurs journies de travail. Et encore sera-ce peut-etre
un remede falsifii qui ne produira aucun effet!

Comment s'y prennent nosdoctoresses pour baptiser?
Elles voient d'abord si I'enfant est en danger de mort.
Le missionnaire a toujours soin de recommander de
ne donner le bapt&me que si ce danger existe rellemeat. S'il n'y a pas danger, ine piqure on une m&decine, et la maman repart contente. S'il n'y a aucun
espoir de sauverla vie de lenfant : , Vraiment tu es
venue trop tard! Essayons tout de mime d'une frictionsur la tte-. La mere s'y prkte ordinairement de bonne
grace, et, tout en lavant le front de I'enfant, la chritienne prononce tout bas la formule di-bapteme. Biea
souvent, elle se sert d'une ,ponge imbibee i laquelle
elle attribue une vertu extraordinaire. A Donne-lai de
temps i autre une de ces pilales et reviens me voir
demain. ) Mais le lendemain, le petit ange a deja pris
son vol vers le ciel.
Le bapteme est facilite par I'ignorance des paiens
qui ne soupSonnent m6me pas ordinairement le but de
nos baptiseurs; ils croient Aune simple oeuvre de mis&ricorde corporelle. (Ils ne se trompent pas en cela et
nos baptiseurs et baptiseuses ontcertainement sauvi la
vie da corps a des mnilliers et milliers d'enfants.) Cette
ignorance tend de plus en plus A'disparaitre, i cause
du nombrn toujours croissant des chretiens, des relations plus 4troites avec les paiens et de la connaissance
de plus en plus ripandue de actre sainte doctrine.
Ceux qui ont une vague ide de 1'intention des baptiseuses ne recourent &videmment a elles qu'a la derniere
extremite, posant comme condition que lenfant ne
sera pas baptis6, et avec quelle attention is regardent
tous les ipouvements et gestes! U
Use simple piqre,
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quelques pilules et pas autre chose! u La chrtienne
s'exicute de bonne grace tout en iprouvant une bien
grande peine de
pouvoir ouvrir les portes du ciel'
ce pauvre enfant qu'elle voit sur le point de mourir.
Les paiens, tres superstiticux, out pear de quelque
malhenr pour leur enaant on pour eux. Autrefois, ils
auraient pa dire : c'est Four avoir les yeux et le cceur
de cet enfant. Cette absurde calomnie a peut-&tre fait
son temps.- Une fllette de seize ans de notre viUe
meme de Tcheng-ting-fou, nouvellemeat baptis&e,
m'affirmait pourtant avoir assez souvent entendu dire
que Missionnaires et Sears arrachaient le coeur des
enfants.
Une jeune veuve chritienne avait soignoet baptis&
le petit garona d'aa voisia. I11 moarat. Les parents, je
ne saiscomment, eurent bruit du baptemedonau : t Ah!
au lieu de le soigner pour le guerir, ele l'a tai! JEt
toute la famille fit irruption chez la pauvre veuve; on
1'accabla de coups et elle fat laissie a demi morte.
Qu'est-ce que tn peasais pendant qu'on te battait?
Q
lui demanda le missiounaire. - Mais, PNre, j'itais
contente. Je disais dans le fond de mon coeur : vous
pouvez bien me battre, mais vous n'emp&cherez pas
que votre enfant, a itd bel et bien baptis .et qu'il est
maiteaant at ciel! u
On a vo plus d'une fois des paiens apportant leurs.
petits moribonds a des chretiens et les priant euxm~mes de leur donner le baptime : a Vous dites qu'itant
baptise, il ira dans ua endroit ou il sera heureux.
Puisqu'il ne peut pas vivre, qu'ii aille au moins dans le
ciel des chritiens! ,
Nos baptiseuses ne demandent aucun salaire. Elles
se contentent du moindre petit cadeau que leur fait le
-e

iissionnaire : une croix,

tue image, une midaille, un

livre de pieth. Vous metirez le comble a leur bonheur,
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si, pour les recompenser de leur zAle, vous donnez a la
chapelle de lear chr6tiente un crucifix, une paire de
chandeliers, un chemin de croix, etc. Les depenses
pour l'achat de ces cadeaux, jointes a quelques anm6nes
qu'on croit bon de faire a quelques-unes vraiment tres
pauvres, reviennentchaque anniede I ooo i 5oo francs.
La seconde cat6gorie est celle des baptiseurs ambulants. Ils.sont ordinairement choisis parmi nos maitres
enseignants. Pendantles fortes chaleurs de l'Et&, leurs
6coles sont d6sertes; on en profite pour les employer
SI'aoeuvre des bapt&mes 'des enfants. L'institution de
ces baptiseurs ambulants a et& sugger&e par le m6tier
des charlatans vendeurs de medecines qui parcoarent
assez nombreux les villages, trompant par leur verbiage
la simpliciti des paysans, des paysannes surtout.
Voici donc notre baptiseur arriv6 dans un village. II
s'installe au debit de thb et tout en causant avec les
habitu6s du lieu, il leur a vite appris qu'il est medecin, qu'ilvoyage pour gubrir surtout les maladies d'enfants, il a avec lui une ample provision de tres bons
remedes. La plupart du temps, il ose ajouter qu'iJ est
envoy6 parles missionnaires catholiques pour distribuer
gratis des m6decines aux pauvres gens des campagnes.
Les commnres en train de jaser sur le pas de la porte
voisine ont tout entendu et le bruit se r6pand bient6t
dans tout le village qu'un m6decin catholique est an
d6bit de the. Toutes les femmes accourent. II faut examiner meme les bebes qui ne sont pas malades. Qui
sait, se disent les mamans, le mien pourrait bien Atre
sur le point de le devenir! L'occasion est si bonne;
examen, medecines, le tout gratuit! Pour le bapt&me,
notre charlatan du bon Dieu opere comme les bapti-seurs A domicile. Le lendemain, il recommence dans un
autre village. II ne rencontrera pas partout un accueil
si sympathique; quelquefois meme, on le priera de
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quitter le village au plus t6t; ce sont lU les petites
aventures du metier. Le risultat n'en est pas moins
dans l'ensemble trbs fructueux. Mais il faut des hommes
d'une vertu -prouyve. Certains missionnaires hisitent
beaucoup a les multiplier. Ces baptiseurs ambulants
recoivent comme salaire une dizaine de francs par
mois; tons les frais de voyage, de nourriture sont
compris dans cette somme.
Les Filles de la Chariti, dans leurs dispensaires de
Tcheng-ting-fou et de Chouen-te-fou, out aussi chaque
annke une ample moisson de bapt&mes.
Pour ktre complet, un mot des baptiseurs quej'appellerai de hasard. Beaucoup de paiens ont la barbare
coutume de jeter dehors leurs enfants mourants avant
qu'ils rendent le dernier soupir; I'ame de l'enfant,
lorsqu'elle s'Achappera du corps, ne saura pas ainsi
retrouver la demeure de la famille, oii elle pourrait
revenir troubler ceux qui jouissent encore des douceurs de la vie. Si nos chrtiens s'en apercoivent a
temps, ils ne manquent pas, tout en prenant les precautions exigees par la plus grande prudence necessaire en pareil cas, de procurer la grace du bapteme a
ces panvres innocents. Tout dernierement, le directeur de notre s6minaire etait en promenade avec ses
ilRves. Sur le bord du chemin, une vieille femme se
lamentait a grands cris : a Mon petit-fils! Mon petitilis! ) Comme elle avait A c6t6 'd'elle un paquet envelopp6 d'une natte, le missionnaire comprit tout de
suite qu'elle pleurait une derniere fois son petit-fils
mort avant de l'abandonner l1, au milieu des champs,
loin de toute habitation. imu de piti6, il lai adressa

quelques bonnes paroles. Pendant ce temps, la natte
s'&tait entr'ouverte, et il constatait avec stupefaction
que l'enfant respirait encore. Un seminariste s'empressa d'aller chercher de l'eau a la mare voisine et le
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directeur eat la consolation de baptiser pour la premikre fois un enfant de paiens in arAicul moris.
Les remkdes doanns gratuitement jouent un role
exceptionnellement important dans I'eetvre des haptemes. Cette gratuith attire la nombseuse clientele des
baptiseurs. II est done ancessaire d'voir des pharmacieschinoises assez bien achalandees. Laprincipale
est ; Tcheng-ting-fou. Les aiedecines sont achetees
cbaque annie a une grande foire qui se tient vers le
mois de dicembre a K'i-tcheou. ville du Tch&-ly. A
cette foire, on peut se procarer toutes les espkces de
medicaments coaaus de nos Cilestes. Les marchands,
vendeurs et acheteurs en groes s'y readept de toss kes
points de la thine. Notre pcovision annaelle nums
revient de i 5oo francs i 2 ooo francs. Arrives ici dans
des nattes tressees en forme de paniers, les mdecines
soot airees pendant quelques jours et soigneusement
ranges. Au psintemps, on les rdluit presque toutes en.
poudre : riduites en poudre, elles serviront poor la
plupart i fabriquer de petites pilales; saus cette
forme, il est plus facile de les faire absorber par les
enfants. Dans la composition d'uae pilule, entreat.
jusqu'i quinze et vingt ~e6ments diff6rents. Les medcines soit en poudre, soit en pilules sent rvparties ea
gros paquets, contesant chacun d'antres petits paquets
de quelques grammes. C'est la collection complete des
midecines les plus ordinaires pour enfants Chaque
aissionnaire emporte toujours avec lui an de ces gros
paquets dans ses tournbes de missions. 11 distribue lui-

mkmae aux baptiseuses et haptiseursen plus a moins
grande quantith, seon leur clientele plus on moins

nombreuse. Malhewr i lai, s'it a onblie oc trop wite
eptsish sa provisiont a Pre, comment ferai-je pour
baptiser encore de petits paiensr

Das qa je n'aurai

plus de maedeeipes, peCaoee ne vien&za me trouvert
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Les paiens savent tres bien que ces remides viennent
de nous; et a leurs yeux, nous sommes aussi mrdecins
que pharmaciens. Quel missionnaire n'a pas etC
abordh plusieus-fois par an brave homme, une brave
femme,le priant de les gu&rir eux, ou lear enfant. II
n'est pas -facile de leur faire comprendre que nous
sommes seulement mrdecins des ames.
Revenons a notre pharmacie de Tcheng-ting-fou.
Boa moment s'il en fut! Toute la provision est etalke
dans Ia cour. A la vre de cette collection disparate de
feuilles, fleurs, graines, racines, ccorces, peaux de
serpents, carapaces de tortues, scorpions et cigales
dessichis, il vous sera bien difficile de retenir un
petit sourire ironique. Je ne vons en fais pas de reproche; cela nous arrive encore a nous missionnaires.
Les Chinois ont une conhance absolue . leur pharmacopee. Notre scepticisme, notre horrear n'empchent
pas la guerison de nombreuses maladies. Dans une de
mes tourn6es de missions, j'tais accompagni d'un de
noS maitres passant poor avoir quelques notions de
midecine. Un chr&tien lui presente devant moi un
enfant malade. Mon suivant lexamine, interroge :
t Cherchez-moi,. dit-il easnite, les sept especes de
grains saivants (je me rappelle qu'il y avait des grains
de poivre), il m'en faut sept de chaqueesplce. - Sept
especes et sept grains de chaque esp&ce Poarquoi
pas six on cinq ? ne pus-je m'empecher de dire. - Vous
verrez, Phre, je vais reduire tous ces grains en poudre;
j'en ferai une boulette qu'on mettra pendant cinq miantes dans la main de 1'enfant. Si an boat de cinq
minutes, il parvient a suer, il est sauvo. a Ainsi fut
fait, toujours en ma pr6sence. Au bout de-cinq minutes, T'enfant susit a grosses gouttes. Je demeurais
tout 6bahi, pendant que le maitre me regardait de son
Le lendemain, 'enfant comrplair le plus malicieuxo
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tement gueri gambadait Hians la rue avec ses compagnons.
Permettez que je vous prisente notre pharmacien.
Nous revions d'en avoir un pareil depuis longtemps.
C'est an Pauliste assez ag6 qui ne peut plus enseigner
a 1'extirieur. Tous les moments que lui laisse libres
le service ordinaire de la pharmacie sont consacrbs a
ramasser toute esp&ce d'herbes, de graines, etc.
a Mais si tu continues de ce train, lui disait un jour le
procureur de la maison, je vais etre oblige de faire
construire d'autrem-bitiments pour remiser toute ta
recolte! - Ceci, PNre, c'est pour telle maladie, cela
pour telle autre. II en faut beaucoup chaque annie et,
vous le savez, a Ki-tcheou, on le vend tres cher! Alors que le bon Dieu te binisse!... Car cette ann6e,
nos comptes de la Sainte-Enfance se sont cl6tures par
un terrible deficit qu'il faudra pourtant combler et par
quel proc6ed? Si tu m'aides a faire des 6conomies sur
I'achat des medecines, je te delivrerai un brevet de
.pharmacien de premiere classe! i
Les petits anges envoy6s au ciel par tous nos baptiseurs, grice a ces medecines, ne peuvent que nous &tre
d'un puissant secours pour la conversion si ardemment
disirie de notre chere Chine. Nous les invoquions
autrefois, ces petits anges, dans nos fetes de la SainteEnfance chantant avec toute notre ferveur de dix ans :
" Petits freres, priez pour nous! , Qu'ils prient surtout pour leurs parents et tous leurs compatriotes :
4 Petits anges, priez, priez pour votre Chine. Elle
s'oriente vers la civilisation. Aidez-la a s'orienter vers
la seule vraie, celle que peut et sait donner le catholicisme!

-

Une de mes meilleures joies de missionnaire a et&
le bapt&me de toute une nombreuse famille-paienne.
Elle se composait de sept frbres, tous maries, vivant
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ensemble, autonw de leur vieille mere, deji baptis.e.
Ils l'aimaient beaweoup, leur vieille mbre; a ses exhortations d'embrasser la vraie religion, ils rppondaient
par de belles promesses- pour ne pas li causer du
chagrjn, mais retardaient toujours. La mere tombe
malade: a Allez vite me chercher le pretre! -- Si Ic
pr&tre vient. et que tu guarisses, noos nous ferons tous
chritienst: promet Ie second des fils au nom de tous.
Le pretre vint, donna l'extreme-onction et le saint
viatique a la malade. Quelques jours apres, elle 6tait

guerie. Le second fils tint le premier sa promesse. I1
envoya son ain6 et sa belle-frle
ta r'cole de la r6sidence, et se fit ensuite baptiser, Iui, sa femme et ses
enfants. Ses fr'res,, neveux et. nieces recurent tous la
meme grace dans 1'espace de trois ans. c Ah! Pere,
m'ont r6put& souvent une benne veuve et une d6vote,
fille du m6me village, nous savions bien que t6t on
tard la famille Wang devait se faire chr&tienne. Nous
y avons baptise tant de petits enfants qui ont 6tC au
ciel et pri6 pour elle! .
Quand done arrivera 'heureux moment oi nous
pourrons nous ecrier, nous aussi : a Nous savions bien
que t6t on tard la si grande famille chinoise devait
se faire chretienne! Tant ettant de ses petits enfants
an cief ont prie pour elle!....
lYun•e letame de la.somur Guezdaia de Tcdu*g-tig-ftow, nous
extrayons les ligaesw suivantes
Nos chdres catichumenes sont nombreuses cette
anne, et, parmi elles, il y en avait une atteinte, depuis
plus de sept mois, d'une affreuse plaie Ala jambe, plaie
incurable suT laquelle tous les remedes chinois et europ6ens n'avaient produit aucun bon effet. Un jour, on
Iri dit de dire trois Ave Maria, et, avec de I'eau de
Lourdes, on fait Ie pansement. La guerison fut in-
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stantanee! Notre Immacul6e Mere avait montr6 sa puissance a 1'egard d'une pauvre paienne pleine de foi et
de d6sir d'etre chretienne; elle est maintenant baptisee et ne sait, comme nous, comment temoigner sa
reconnaissante a la sainte Vierge.
Veuillez, mon Trbs Honor6 Pere, nous aider a remercier Marie Immaculee de cette immense faveur.
Seur M. GUERLAIN.

TCH&-KIANG ORIENTAL
Ncus empruntons au Petit Messager de Ning-Po les d6tails
suivants sur les Sceurs indigenes du Purgatoire :
Le 25 janvier 916, vingt-cinquikme a

fiversaire de la

fondation des Saeurs indigxees dx Purgatoire, Monseigneur a jug' a propos de r6unir toutes les sceurs pour
la renovation des voeux qu'elles font chaque annie a
cette date.
Voici, en quelques mots, les 6tapes parcourues depuis leur fondation. Au commencement de 1892,
M. Ibarruthy quittait l'archipel de Tchou-san et s'installait dans la residence de Ningpo ville, pour commencer l'oeuvre des Soeurs indigenes que Mgr Reynaud
lui confiait, et elle etait en bonnes mains. Les Filles
de la Charit6 de la Maison de J6sus-Enfant eurent la
complaisance de preter une petite dependance de leur
maison pour y r6unir quelques jeunes filles qui gardaient chez elles la virginit6 et qui d6siraient se r6unir
en communaut6.
Le 25 janvier' 1892, jour de la Conversion de saint

Paul, sept- jeunes flles se. reunissaient dans ce but;
elles etaient les premieres pierres de l'edifice que nous
esperons voir aller s'agrandissant de jour en jour.
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M. Ibarruthy 6tait leur directeur, aid6, en ce temps-IA,

par la respectable sceur Solomiac, superieure des
Filles de la Charit6. Le 25 mars 1892, douze autres
jeunes filles, venant des districts Eloignes et qui
n'avaient pa arriver pour le jour de l'ouverture, se
joignirent aux sept premieres, avec lesquelles elles
peuvent etre consid6rhes comme les meres fondatrices
de la Communaut6. Six vivent encore de celles qui
entrerent le 25 janvier 1892, et des douze autres, quatre
seulement assistent k cet anniversaire.
Peu apres, leur nombre s'augmenta, et la communaut6 se trouva a 1'6troit; il fallut songer A confier
quelques oeuvres aux plus entendues d'entre elles.
La premiere fondation eut lieu A Haimen, au commencement de fivrier 1897. A ceux qui trouveront
long ce noviciat de cinq ans, je dirai qu'en ce tempslk les femmes ne recevaient aucune education en
Chine; toutes savaient par coeur une longue litanie de
prieres, mais cela ne suffisait pas, vu que le but de
leur communaut6 6tait l'instruction de la jeunesse f&minine du vicariat. Elles devaient apprendre A lire et
a 6crire, et cela demande du temps. II fallait aussi les
former a la vie de communautW, leur faire comprendre
leur vie de penitence pour aider les ames qui souffrent
dans le Purgatoire.
Pour r6ussir dans cette formation, le temps est un
grand facteur, et, encore maintenant, les novices restent trois ans au noviciat, et uni an dans la communaut6 apres lear premiere ann6e de vceux, avant d'etre
envoy6es dans les oeuvres des missions.
La seconde fondation se fit A Wentcheou, en septembre 1897. Ces deux maisons, de Haimen et de
Wentcheou, comptaient six sceurs chacune. Apres cet
effort, il fallut respirer pendant quelque temps et
attendre que les nouvelles sceurs fussent form6es pour
I

-

760 -

commencer d'autres fe.dations, qui eurent lieu successivement a Chaoshing, a Kintcheou, a. Kangpo, .
Mapong et i T'ai-tcheou-fou.
En 1914, les soeurs quittirent le petit local qu'ellesaccupaient chez las Filles de la Charit-, pour aller
s'installer an Malou, dans un itablissement qui leur
sert de maison-mere. Cette maison, que l'on. coyait
suffisamment grande, est dbjA pleine. A 1'tage, on a
dii riserver quelqueS chambres pour servir de chapelle. Quand il y aura un appartement consacre au,
culte, les sceurs se trouveront moins a 1'trait; aussi,
est-il a desirer qu'une chapelle soit edif-ie sous peu.
Actuellement, le nombre total des saeurs de la communauti est de soixante-cinq; seize sont dejaallies au
ciel recueillir ce qu'elles avaient semi ici-bas.
En comptant la maison-mire, il y a huit tablissements dans lesquels les soeurs tiennent des ecoles de
jeunes flles, des orphelinats pour les enfants de la
Sainte-Enfance,. des catechumenats pour les femmes,
et parfois des ouvroirs.
Puissions-nous sous peu avoir assez de ressources
pour doter quelques sous-districts de maisoas de
seurs, oh il est i desirer qu'elles paissent s'itablir
pour 'instruction des personnes de leur sexe. Ellesy
seraient utiles, meme necessaires, pour la bonne £rmation des femmes a la vie chr6tienae. Par leurs
exemples et leur azle, elles ancient dans la foi la
jeunesse chr6tienne qui sera plus tard charg6e d'dlever
une famille.
Puisse le biea qu'elles font actuellement aller toujouEs en progressant, et s'6tendre a toutes les parties
du vicariat. C'est le plus ardent des voeux que je formule en souhaitant aux Soeurs du Purgatoire de devenir
toujours plus nombreuses et plus ferventes. Ad multos
aaaos.
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Lettre de M. MARQUS, Pr~?s dee la Mission

4 fM.VLLETTE, Superieur &firal.
Cheng-Hsien, 17 mai 1916.

MONSIEUR ET TReS HONOpR

PeRE,

Votre bniddiction, s'il vous plait!
Les t616grammas. ont di ans apprendve que amtae
province a levk aussi, depuis le i i on le
arx2il,
l'6tendard de la.rohte contre le pouvoi .cental.11 y
a eu beaucoup Ld rumeurs, de la panique ma6me, s-rtout dans Ie vicariat du Tchi-ly, au nord de la province, mai, a
part qmelques disputes entre soldats,
notre independanic jusquiciaa et plat6t pacifique n
depit de soa esprit et de son apparence belliquen. 11
en sera probabkement ainsi tait que les troupes du

Nord .ae marberont pas contre nous. kvidemment,
onoS sommes ,toujoQBs dans 1'incerttude et logeons &
'enseigne de la divine Providence, .parcons6quent, i
protectione Dei aJdi. La Chine est un pays si ds6le, si
d6concertant q'il
fandrait etre am cairvoyant prophite pour oser parler.du lendemain. Toutde m6me,
il reste v ai qe lesC~lestes n'en ont.pas B1aus, qui ne
nous melons pas de leurs queve)les, et ies deux partis
nos y mier et de
paraissent etre d'avis de ne pasos
nous proteger. Je me trouve poer le moment dans la
sous-prifecture de Cheng-Hsiie, a 2 o ly de ShaoHing-fou, occup6 a donner la mission. Apeine•tais-je
arriv6 qne le chef de la police m'envoya un subordonne, avec-sac'arte, pour me dire que-j'6tais sons sa
protection et que je nsavais -qu'i Vavertir ea :cas de
besoin. II m'avait vu passer devant son yamen. I1 fait
de m6me pour les 6trangers qui viennent acheter des
cocons de soie ou du th& Ayyant.change une visite
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tres amicale, il me dit : a Si vous allez a la campagne,
je vous prie de m'avertir, je vous donnerai quatre
c policemen » pour vous garder. » Le sous-pr6fet, que
je vis aussi, insista de meme pour que j'acceptasse.
u Je ne suis pas venu faire du mal aux Chinois, et,
depuis douze ans que je suis dans votre noble pays,
on ne m'en a jamais fait. - Oh! je sais bien, me dit-il,

mais, comme pour le moment notre humble pays n'est
pas en paix, il y a beaucoup de brigands dans la campagne, et il est plus sur de vous laisser escorter. n
De fait, Cheng-Hsien est r6putie pour ses brigands.
Les soldats font des expeditions contre eux, de nuit
ou de jour, et ils en rapportent, tous les jours, quelque
t&te coupe on quelque gibier de potence qu'on fusille rondement. On craint toujours quelque coup de
main sur la ville. Ailleurs, c'est la meme chose. Je
venais de quitter, au mois d'avril, la sons-pr6fecture
de Chu-Ki, lors qu'elle fut prise par des gens du m6me
acabit, dont le chef se proclama cctoutou n ou gouverneur, a soixante-dix ans et plus. II ne le fut pas
longtemps; les soldats accoururent d'Hang-Tchiou et
de Shao-Hing; un fils de ce vert montagnard se trouvait parmi les officiers de l'expedition; apprenant qu'il
allait faire le coup de feu contre son papa, il lui
expddia en secret une estafette pour le prier de
prendre aussit6t la clef des champs. Le vieux ne se
le
fit pas r6p6ter, la troupe entra dans Chu-Ki tambours
battant et n'eut & executer que quelques imprudents
retardataires.

Voila,

Monsieur et tres honor6 PNre, quelques pe-

tites nouvelles politiques de la prefecture qui
m'est

confiee; elles vous int6resseront peut-6tre en v9us
faisant voir un petit apercu local de la
pr6sente r6volution. Dieu veuille qu'elle ne s'4tende pas
et ne devienne pas plus sanglante dans nos contrees.
Le malaise
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est g6niral, la crainte aussi; tout le monde se plaint
de cet 6tat de choses. Pour nous, nous continuons
notre petit travail, missions, bapt6mes, ceuvres, et ce
qui nous g&ne le plus, c'est encore la grande guerre.
Quand Dieu aura-t-il piti6 de nous?
Autrefois,11ly avait igi un ou deux missionnaires et
un collfge franco-chinois qui connut la renommre et
les eloges officiels; c'Atait, sans contredit, le meilleur
de toute la prefecture. Depuis que la p6nurie de mis-,
sionnaires se fait sentir dans notre vicariat, ce poste
n'a plus de titulaire, la chretient6 s'en ressent.
LUon MARQUkS.

AFRIQUE
tGYPTE
De Pih6pital frangais du Caire, ma sour Rouleau Ecrit au
Trys HonorE Pare.
Je veux vous faire part, mon Tres Honore Pere,
d'une grande consolation que la tres sainte Vierge
nous a donnae a 1'ouverture de son mois bkni. Nous
avions recn, il y a quelque temps, une pauvre israelite
qui avait &t6dans plusieurs h6pitaux; elle 6tait couverfe
de plaies des pieds ! la ±te et il fallait sans cesse la
changer pour ne pas aggraver son mal. La sceur me
disait souvent : Si encore-on pouvait faire quelque bien
A son ame, on serait d6dommag6 de ses peines. » Mais
la famille la suivait de pros, et il ne nous serait pas
venu & Ia pense de lui parler de religion; le 3o, an
matin, la sceur lui montra la croix de son chapelet,
comme pour lui dire que Notre-Seigneur en avait bien
souffert d'autres; la malade le regarda avec plaisir;
enfin, vers trois heures, on lui pr6senta un crucifix
qu'elle prit dans ses mains et le baisa longtemps avec
amour. II fallut le lui _arracher des mains, car ses
parents arrivaient pour la visite. Quand la famille fut
partie, on alla chercher le Pere aumbnier, qui avait
d6j& remarqu6 certaines dispositions favorables; il"
n'h6sita pas & luidonner le bapteme; a peine avait-il
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fai de ~4egaCbez cette ame qu'elle retourna au bon
Dieu, vers six.heures :d soir, le 3o avril,.tntAil wrai que
les sine
sprodigues amx malades sont pils hloquents
Se~ur Mazie Roizwu.
que tlmesdes aroles.

ABYSSINIE
Nous emprnntons anx Missios .cathaliqueslaletUre suivante

depM. Baeteman :
La vie de.notre mission est une alternative de pers cutions, ent-4eoeuphes par quelques rares eclaircies de
calme relatrf. La haine que le schisme tout-puissant ,a
voube an petit grain -de sinev .catholique est .formidable.
Pendant que la guerre met aux prises tous les pays
de la vieille Europe, la persecution s'est rallumbe en
Abyssinie. Les mission.airs sont poursuivIs, parce
qu'ils,.sont Franuais. Quant a nos fidees, ils sent
-englobes dans la neme haine *et honoses des mames
mauvais taitements.
An pays de .M&ialick, la France a .toujours At6

iparce que lecaractire chewaleestimie, aim6e .mme,
resque de notre patrie plait au peuple Athiopien,.naturellement brave et genereux. Le passage de Marchand
a laiss6 deftraces dansdes montagnes-d'Abyssiiie et,
aujourd'hoiencore, on y parle du-a Grand Franeais ,!
Nos sep6eentants et, disons-le parce que c'est vrai,
nos imissioaoaies oat cultivA cet amour, ,au point .que,
r6cemnmet, 4n de mes enfants de liibas m'crivait :
daesailecommae Ies
AAb! Paze, qu je woudrais avoirA
aigles! je serais si heureux d'aller me battre et .de
-anour per
ula
France .
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Et, dans sa simpiicit6 touchante, il me chargeait de
feliciter le general Joffre de ses victoires.
Certains 'chefs, cependant, nous sont hostiles, un
entre autres, le ras Schioum, fils du roi Joannes (on
Theodoros).
Gouverneur de la province du Tigre, il avait fait
une gracieuse r&ception a notre supenieur, qui, au
retour d'un voyage a la capitale, 6tait all6 le saluer;
mais son sourire dissimulait une haine farouche, qu'un
incident ne tarda pas a faire 6clater.
- Au commpencement de 1'ann6e 1916, un catholique
ayant fort e1gitimement r6clam6 a un schismatique une
dette de 3 thalers, celui-ci r6pondit par des injures.
Comme il arrive parfois, mime en matibre de minime
importance quand la passion s'en mele, l'affaire s'envenima. Parents et amis prirent parti pour l'un ou
I'autre des adversaires et cette contestation, si futile A
son origine, finit par 6tre def6r6e.an tribunal du Ras
Schioum.
Tous les catholiques de la province furent convoques a Adoua. Les missionnaires s'y rendirent aussi
pour d6fendre leurs enfants. Deux audiences furent
consacr6es aux dibats, en presence d'une foule fanatique qui avait toute libert6 d'invectiver les n6tres. Ils
se terminarent par la condamnation de deux de nos
fideles qui furent immediatement jetes en prison et
chargis de fers.
Cela se passait au commencement du mois de fivrier
et ils languissent encore dans leur noir cachot. Mais
on m'!crivait r6cemment que rien ne peut vaincre leur
courage: ( Si ce n'est pas assez de meurtrir nos bras et
nos jambes, a dit, un jour, l'un d'eux.a ses bourreaux,
coupez-nous la tte!
Quant a nous faire apostasier,
vous n'y parviendrez pas! ,
Le ministre de France, averti, s'est employe de son

-

767 -

mieux a calmer P'orage, et il a obtenu de Lidj Yassou
un ordre imperial enjoignant au ras Schioum de nous
laisser tranquilles.
Mais celui-ci n'en a tenu aucun compte.
Non seulement il garde nos gens en prison, mais il
a enjoint aux catholiques de la province d'evacuer
trois (sur quatre) des postes que nous occupons dans
l'interieur.
La force arm&e a ete charg6e d'ex6cuter Ia sentence.
Un certain nombre de nos catholiques, qui n'avaient
pas quitt6 leurs demeures, ont &t6enchain6s; les autres
se cachent dans les deserts pour 6chapper aux soldats
lances contre eux.
Et notre superieur a du prendre a nouveau le chemin
de la capitale (un mois de voyage), pour en appeler a
1'Empereur.
En attendant, nos chr6tiens souffrent et livent les
yeux vers le ciel et vers la France.
Oui, je dis bien : a vers la France ); car si cette
persecution est avant tout fomentee par la haine contre
le catholicisme, la baine contre la France y entre pour
une bonne part.
Je ne puis m'emp&cher de voir dans la crise actuelle
l'indice d'un prochainet consolant renouveau.
Quand tout semble disesper6, que tout espoir
humain parait perdu, c'est alors que Dieu intervient et
daigne exaucer les supplications, les larmes, les gimissements, les prieres de ses saints.
Si le drapeau de la patrie est plus beauquand il est
d6chire par le souffle orageux des batailles et par la
grele meurtribre des projectiles, n'est-ce pas, de meme,
une gloire aussi pour une mission d'etre, comme la
n6tre, toujours aux prises avec 1'ennemi, toujours en
guerre? Et quand les hostilites redoublent, quand la
templte se fait plus furieuse, c'est que la maternelle
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Pro.idence psipare one triompihate sampensatiaa.
-Diiu :trauaille dams lVmbme jt,1'juragan pas6, son
oeuvre resplendit.
'0 vous qui .lihe caim gns, paie poor qu'il :e soit
bienkttaisi.
.
S'il entre .dans les desseins ,da.Mitxe de
Le
point
Monsaiae 4a joie d'assisterici-bas icait <paeouisament de la moisson dont nous aurons dfrirch6 Il
champ :et mais ea iteree 'es ganmes, du m-mS
amnus verrons du haut du cial ams .snccesses~
s
6cether dans
I'aligresse ae quenmous aurans seml daas la dmdeur
~is
ct
lasmcs.
SAETEMML

MADAGASICAR

N.os avons-d6jado&lnn

quelques notes de.Mgr Crouzet our

le frbre Pierre Renaudin, nous compl6tous ces notes par les
d6tails suivants qui nous ont E6tcommuniq.us parM.Canitrot.
Notre cher fke .Pimere Renauin naqnit -en Bretagne, aar•
enay., village des environs de Aenaes,
tm •BS4& Son qpre 6tait meunier.iLe molinuse amirait
dans -un ;tang que l'on vidait parfois A Ja gxande
satisfaction des villages voisina, car paissons et
anguilles t•aient enlevis par charrct6&s.
Le anunier .nournt;; la .mnre changea.•de&om. Des
.frires aoaabreun I. 'viwreat.Pierre resta l'ain6,;; ceatte
fa-vinr et son.
no
diffEent hli wvaiwmet plus de "sawail t anoins d'attentuians.
Lorsque la six fe,
fesmiaes
alerk, allait vendie A-Ja
wiUe les ceafs des innombxables paoles que tot ,ban
mornin doit. norrir, Pierre, pour marquer qu'il•n'ege o -
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rait rien des soins qu'il devait & .1'ge.tendre de ses

freres. cassait les. ceufs. frais pondus en dos gites
conams de.li, etrigalait la petite famille d'une omelette supplimentaire, tout en veillant au grain.
La guerre de I-78o le mobilisa. Faute. de fusil, on
1'arma d'un bAton,. aisi que les camarades, et on
l'exerca sur les places de Rennes au port d'armes et
autres maniements.
Ces exercices et les circonstances l'auraient pent&trerendu mobile redoutable. Les occasions hroiques
manquerent. La guerre finissait.
Du service.armi, il passa aux services plus pacifiques
d'une honorable famille rennaise dont il garda un
excellent souvenir.,Ses maitres en avaient gard6 un
plus excellent encore, car longtemps apris, mnme k
Madagascar ils lui 6crivirent rdgulibrement, lui mandant les nouvelles de la famille dont ii semblait faire
partie. Jusqu'a ces derniers jours, r'une des dames lui
tint assea de: gros sons pour acheter ces 6normes
carottes de tabac dont il alimentait sa pipe et les cigarettes de ses nombreux apprentis.
Chez cette bonne famille, il devint l'homme indispensable. Pierre tait cocher, faisait les courses,
s'occupait du jardin, et, comme les petits enfants l'estimaient aussi, on lui confia bien des fois le role avantageux de nourrice siche.

Obiissant et vif, aucune besogne ne le rebutait.
L'obstacle le rendait plus ardent. Un jour qu'une place
tris modeste d'imp~riale lui avait &tA refushe sur la
diligence, a retoaur d'une visite au pays, il suspendit
ses souliers. A 1'6paule et arriva A la ville avant cet
imposant vehicule.
Sa mere ayant quitt ce monde, il songea, lui aussi;
A son Ame. II. connaissait dejA. nos Missionnaires de
Renaes. M.algr. les sollicitations intiressses de ses
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freres et les remontrances paternelles de ses maitres,
il entra dans la Congregation. Servir Dieu dans la
force de l'age lui paraissait surpasser toutes autres
considerations et satisfactions humaines, comme les
astres qui brillent aux cieux surpassent les faibles
clartes de nos luminaires terrestres.
I1avait trente ans.
Au s6minaire, A en juger par les vertus qu'il y avait
acquises, il dut se plier alligrement aux exigences si
moderies de nos regles. En communaute, obir lui
semblait naturel, et travailler obligatoire. Si jamais
frere coadjuteur de la Mission a gagne son pain et
aim6 Dieu selon la formule de saint Vincent a la sueur
de son front, A la force des bras, ce fut bien celui-la.
D'Angers, ou on l'avait envoy6, il partit pour 1'Abyssinie avec Mgr Touvier. Sous les auspices du frbre
Barras, de si v6enr6e m6moire, il s'etait initi6 aux
procidis culinaires; aussi fut-il toujours capable de
tenir la queue de la poele. Ce fut cette fonction qu'on
lui offrit A Massawah.
Pour lui procurer un changement d'air, on lui mrnagea d'autres occupations. Arriv4 sur le plateau abyssin, il devint charpentier, et jusqu'A sa mort il resta
fidele a ce metier que saint Joseph a rendu si honorable.
II passait des semaines entieres a la for&t, abattant
les arbres, 6quarrissant des poutrelles, ne rentrant 1 la
maison que pour la messe du dimanche.
Lors de la conquete de l'Erythr~e par les Italiens,
il dut quitter 5 la suite de Mgr Crouzet cette Abyssinie
oi il avait deja tant travaill6.
En attendant qu'il reprit la scie et la hache, on
1'envoya au pelerinage de Saint-Walfroy. Le sup&rieur,
appr6ciant une telle acquisition, I'aurait gard6 jalousement. Mais, rentrbs en France, les Missionnaires font
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un peu comme les hirondelles, des que la sant6 est
revenue et que I'heure sonne, ils reprennent hitivement
leur vol vers les plages lointaines. En 1896, Mgr Crouzet qui venait d'accepter de fonder un vicariat dans le
sud de Madagascar ne perdit ni temps ni peine pour
convaincre le frere Pierre qu'il 6tait bon de s'embarquer pour Fort-Dauphin.
Les successeurs de Nacquart et Bourdaise arriverent
au pays d'Anosy en mai 1896. Ni choses, ni gens ne
les attendaient. Le travail s'offrait done imm6diat au
frere Pierre, car on avait pris domicile dans des cases
que lon louait fort cher.
11 y a vingt ans, les arbres (( tenon )a bois dur,
abondaient aux environs de Fort-Dauphin dans un
rayon de 5 a 8 kilometres. Notre frere remit la hache
sur l'epaule et, avec des hommes nouveaux qu'il ne
connaissait pas et qu'il n'entendait guere, il reprit la
foret. De la foret et des mains du frrie Pierre, toute
la mission devait sortir.
Elle n'est pas luxueuse, la mission de Fort-Dauphin.
Les rares visiteurs itrangers qui parcourent les allies
ombreuses trouvent 1emplacement agriable et les
maisons modestes. C'est un 6loge. Mais ces cases en
bois ont exig6 bien des coups de scie et d'herminette. Mortaises et tenons ont us6 bien des ciseaux.
Le frere Pierre, sans souci de la chaleur du jour et de
la lourdeur des poutrelles, ne se reposa guere.
Robuste, il faisait des rencontres courtes et peu fr6-

quentes avec la fievre.
Sa preoccupation, I'unique, 6tait d'avoir du travail
sans reliche. A peine commencait-il i ( couper n une
case, qu'il ne manquait pas de demander incidemment :
,Et aprbs celle-!t, qu'est-ce qu'on fera? o Et il respirait alors, satisfait de savoir qu'il ne manquerait pas
d'ouvrage. Et, de case en case, d'ann6e en ann6e, sans
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repit, sans vacances, il ajustait, il dressait. Combief
juste sans qn'il s'en doutit,- tait sa rtponse lorsqu'on
Lei demandait : u Eh! bien, comment qa va? - (a
marche! a criait-il joyeux. Avec hli Ca marchait sans
cesse,
Durant I'annee i9o8, il dut bAtir une chapelle h une
quinzaine de kilometres de Fort-Dauphin. I1 avait
soixante ass. Le jacret encore nervewx et le bras
solide, ii reprit avec entrain la vie de forit. Toas les
Jundis, il gagnait an minuscule-hameau an pied des
montagnes, et lk, avec son iquipe de jeunes apprentis
et quelques hommes, il abattait, it equarrissait sans
trxve. Pour logement, un toit en feaille fich en terre,
tandis que ses 6~eves dormaient dans one case a riz
surilevwe.
An jour naissant, i criait : a Clairon! ) et le-clairon
annonqait aa voisinage qne le soleil allait se lever. Un
morcea. de pain, une pipe et an travail.
Toujours de bonne humeur, ne geignant jamais, ne
se rebutant pas d'mne tiche trop ardue, on pouvait
dire qu'il travaillait de tout son coeur. De lear nature
nos Antanosy ne sont point vifs, et leurs mouvements,
surtout lorsqu'ils travaillent a gages, se ressentent de
cette lenteur native et calcale. L'activit6 de notre bon
frire s'accopmnodait 6videmment tout juste de ces
allures d'iadifibrence solennelle. Aussi le voyait-on
sans cesse apres avoir dit: a To ne vois douc pas ?
soulever les poutrelles, les charger sur 1'6paule, monter
aux 6chelles, soutenir sur son crane inebranlable
lextr6mit6 d'une pice de bois A laquelle deux Antanosy n'auraient pe sutffre. De Breton, il avait la tate
solide et 'opiniatre endurance.
Aussi, quand on lui recommandait de m6nager ses
forces, r6pondait-il gaiement.: ( Pensez-vous qae ces
gaillards auront fni demain? )nEt ii s'y mettait rdso-
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lument, comptant d'abord et principalement sur luimeme. Si la pluie interrompait ses travaux de plein
air, aussit6t, les besicles sur le nez, il affitait les scies,
repassait soigneusement les ciseaux, remmanchait ses
outils, et, chose importante et apprkciee, il raccommo-

*daitles paraplaies.
Seul, le repos dominical interrompait son travail.
Observateur scrupuleux de ce troisiazme commandement, il mettait la meme exactitude a allumer les
cierges qu'i sonner la cloche a I'heure.
Sacristain 6tait sa fonction honorifiquedu dimanche,
et sonneur d'Angelus, son office de sur6rogation journaliýre; fonction et office dont il s'acquittait avec une
ponctualit6 invariable.
Apres la grand'messe, les lunettes aidant, il s'adoanait lentement, patiemment a la lecture. Dans l'apresmidi,en attendant I'heure chaude due salut ,,entre deax
et trois, il faisait boa le voir assis i c6ti de sa chere
6glise, soas l'ombre fine des filaos qui chantaient A la
brise, respirer, reciter le chapelet et jeter un bonjour
retentissant aux fidiles qui passaient. - Le a salut a
fini, il ne manquait gure d'aller a pas leats, le chapelet i la
a aia, saluer mos morts, son vieux compagnon d'Abyssinie, le frire Joseph. Le dimetiere tait
sa promenade dominicale favorite. II s'asseyait ensuite
sur le revers de la colline qui domine l'Ocian, et
priant, meditant, contemplant ce morceau d'nfiini,
repose, il rentrait pour demander I'emploi de la
semaine.
Dur A la besogne, il avait peu de menagements pour

la carcasse. Le v6tement, la nourriture 1'interessaient
peu. Un verre de vin, une pipe, et il se dclarait
satisfait, S'il avait appris a cuisiner jadis, il usait rarement de ses connaissances pour lui-m6me.
Combien de fois aussi il a couch6 sur la dare!
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Quand il travaillait an dehors, il n'emportait qu'une
couverture qu'il pliait et placait sous la tete, dormant sur la planche, recroquevill ((en chien de fusil ,.
A Fort-Dauphin, il prenait son repos a la sacristie.
Tous les soirs, il deroulait et itendait son matelas
contre la porte du sanctuaire, et la, le bon Dieu veillant sur lui, et lui veillant sur la maison de Dien, il
fermait ses yeux fatigues.
Un soir, qu'il avait di prendre domicile dans la
case de passage d'un village, case oi les portes manquaient et dont le toit perc6 permettait de compter
les 6toiles, on n'eut pour toute literie que le parquet
fait de lattes. Son compagnon, peu exerc6 encore
cette position trop horizontale, oh l'occiput 6tait sur
le meme plan que les talons, et oh les omoplates
s'accommodaient mal du pen d'l6asticit6 des gaulettes,
ne pouvait fermer l'oeil : a Encore, si on pouvait
mettre quelque chose sous la t&te! n geignait-il.
Et le frere Pierre eut un petit rire contenu : t Les
souliers, mettez-les done dessous! 1 De fait, les deux
empeignes croisees sous la nuque offraient la courbe
d'un oreiller... et on s'endormit ainsi.
Le frere Pierre connaissait depuis longtemps ce
mode de couchage, dont un chemineau ne se serait pas
content6. Et ainsi de tout, il s'accommodait. Rien ne
le genait, il ne se plaignait de rien.
Discret, il savait se tenir A sa place sans se mettre
a l'Icart. On pouvait dire de lui qu'il ne connaissait
que le chemin qui menait a l'eglise et au travail.
Jamais on ne l'a vu les bras croises perdre agr6ablement le temps en conversations ou en visites.
Rarement traversait-il la minuscule ville de FortDauphin. Connu de tous, A peine connaissait-il les
gens.
Mais en quoi il etait admirable, c'6tait dans 1'obbis-
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sance privenante, courtoise, dans le zele serviable,
courageux, qu'il avait a I'endroit de tous. A peine
la voix male de Mgr Crouzet appelait-elle : ( Frere
Pierre!, que, du plus loin qu'il 1'entendait, le frere
Pierre accourait aussit6t. Et 1'ordre etait execute, ]e
service rendu a la minute. Quiconque demandait son
aide 6tait sir de voir le frere Pierre abandonner surle-champ occupations et outils sans autres r6flexions
et pensee que d'obbir et de rendre service.
II obeissait si vivement et si obligeamment qu'il
semblait qu'on lui faisait un sensible plaisir a lui
demander ses services. A la lettre, il execute le : - Nous
obeirons toujours, gaiement et pers6veramment. ) II
pers6vira dans l'obeissance jusqu'. la fin.
Plein de reserve et de soumission dans un pays ou
chacun:agit au gr4 de ses caprices et donne licence &
ses instincts, il 6tait agr6able de voir notre bon frere
si discipline.
Les yeux clairs, la barbe chenue, largement 6talee,
la jambe alerte et le poignet vigoureux, frere Pierre
6tait un compagnon de route enviable.
On comprenait aishment que Mgr Touvier ]'eit
choisicomme compagnon fiddle et que Mgr Crouzet 1'eit
en singulibre estime. Sans detours, quoique fort avis6,

on 6tait sur que la verit6 jaillissait de ses r6ponses.
Mgr Crouzet se plaisait a raconter que, se trouvant
tous deux un joursur le Riposte qui s'echouamalencontreusement sur les 6cueils de Farafangana, ils durent
attendre les chalands durant des heures. Lorsque, quelques jours apris, 1'administrateur de 1'endroit 6crivit
son rapport pour louer la cl66rite avec laquelle il avait
organis6 lui-mxme Ie sauvetage, il manda les t6moins
qui devaient d6poser favorablement. Se tournant vers
le frtre Pierre : ( N'est-ce pas, mon frere, interrogeat-il avec un sourire engageant, que les chalands ne se
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Monsieur ), riposta vivement le frire Pierre, figeant
le sourire de notre homme.
Sensible a la moindre pr6venance, a la plus petite
attention, il s'empressait de remercier. Lors de sa dernibre maladie, on ne sortait pas de sa chambre sans
recevoir, comme salutation, un cordial a Merci ! o
Lorsqu'au mois d'aofit 1914 la guerre eclata, le frere
Pierre 6tait dehors achevant de cc couper * deux petites chapelles de village. II n'eut pas le temps de
les dresser. Ses forces commencaient g faiblir. II put
encore remettre a neuf, en la changeant de place, une
case chez nos sceurs. Et ce fut la fi. On &taitau mois
de janvier 1915.

Si les bras 6taient encore nerveux,les jambes enfl6es
se refusaient an mouvement. C'6tait l'art6rioslekrose
dont on ne guerit point. Le major consult6 avait
annonc6 : c Un an tout au plus, s'il y arrive! )
Le dimanche 3o janvier de cette ann6e, a l'heure oi
depuis pris de vingt ans il sonnait la cloche pour le
salut, il expira, remettant entre les mains de Dieu son
ame laborieuse et fidle. Toute la population etait le
lendemain a ses obsiques. Sesnombreux anciens le6ves
charpentiers et menuisiers se pressaient en masse autour du cercueil. Ils semblaient se disputer l'honneur
de le porter, car tous les vingt pas, des 6paales nouvelles se succ6daient sous le brancard.
II repose darts le petit cimetiere qui borde la mission, sous les filaos, au-dessus de l'Oc6an, mais sa place
est li-haut avec les bons ouvriers. Vraiment, il fat
leserviteur d6voun et fldele a qui le bon Dieu a promis
de dire: " Allons, entre dans la joie de ton Seigneur!i
II a biti au Seigneur tant de demeures, que le Seigneur lui aura bien accord6 un petit banc dans sa
grande maison du ciel.
CANITROT.
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De Tulear, la soeur Becker fait part au Tris Honors Pare,
de ses craintes au sujet des cuvres :
13 avril 1916.

Jusqu'ici nous n'avions jamais eu a lutter avec les
protestants, ici, a Tulear. Les pasteurs prce6dents
s'6taient toujours montres paisibles et pacifiques.
Mais un nouveau, etabli depuis dix-huit mois, fait
grand zAle. I1 cr6e des apostoly de tous c6tes, a fait
venir des diaconesses qu'il forme a l'instar des sceurs
et de nos ceuvres qu'il copie.
Grand prijudice pour nous, 1'Ncole, 1'ouvroir, car
ils demandent peu et r&compensent largement, ayant
beaucoup d'argent. C'est surtout l'&cole qui souffre
le plus en ce moment et pourtant, je ne saurais vous
dire la bontb, la patience, la largeur d'esprit de soeur
Jeanne Regnault pour ses petites Malgaches. Mais,
h6las, de la nature malgache, il est dur de faire surgir
un beau sentiment, il ne vous fr6quente (g6neralement) que pour avoir. La, oi il voit plus d'avantage,
il se tourne. Veuillez, mon bon Pere, prier pour
nous afin que l'esprit des tinebres ne pr6vale pas sur
nous.
Soeur BECKER.

AMERIQUE
GUATEMALA

M. Durou, visiteur, nous communique les notes suivantes
sur M. Marcelin Mendes, pretre de la Mission, mort . Guatemala le 9 avril 1915.

'la Antigua, GuateM. Marcelin Mendez naquit
mala, le 26 avril 183o.
Il entra chez les Capucins itablis dans cette ville
(couvent ot le cardinal Vivis, amene d'Espagne tout
enfant, commenca sa vie religieuse). Pour raison de
sant6, M. Mendez se vit oblige, a son grand regret,
de se retirer; il conserva toujours le meilleur souvenir des quelques annees passses avec les Capucins
et aimait a en parter quelquefois.
Le 12 mai 1862, arriverent &Guatemala huit Filles
de la Chariti et deux Lazaristes. M. Mendez vivait a
1'h6pital, son pere y ktait concierge ; il connut bient6t les Missionnaires, et il se presenta a M. Masnou,
visiteur du Mexique, qui 6tait venu avec M. Mariscal
et M. Torres pour fonder la maison de Guatemala,
alors d6pendante de la province du Mexique.
M. Mendez fut admis dans la Congregation, le
7 novembre 1862; il fut ordonn6 pr&tre le surlendemain 9 novembre; et des lors ses occupations furent
le soin des malades &a h6pital.
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Mgr l'Archev&que Garcia Pelaez confia aux confreres son siminaire, mais M. Mendez resta toute sa
vie charge du soin des malades de l'h6pital. II s'acquitta
de ce devoir avec un divouement qui ne se dementit
pas pendant cinquante ans. Sa vie a &6t une vie bien
simple et bien ordinaire aux yeux du monde, mais
bien m6ritoire aux yeux de Dieu. Elle s'est passee
tout entiere a 1'hopital, a consoler les malades et A
leur rendre la sant6 de I'ame, alors que beaucoup ne
pensaient qu'a la sante du corps. Sept mille malades
passent a I'h6pital chaque annie; sept a huit cents
meurent, les autres rentrent chez eux, mais les uns
et les autres se confessent et communient. Excessivement rares sont ceux qui refusent.
Les connaissances de M. Mendez n'6taient pas tres
etendues, mais il avait un grand bon sens, beaucoup
d'habilet6 pour vaincre la resistance des r6calcitrants
et une grande pikt& I fut bon confrere, cordial,
simple, obbissant, humble et devoue pour remplir soa.
office peu agreable A la nature.
Pendant ses dernikres annees, M. Mendez ne pouvait plus assister les malades a cause de son grand
Age et de ses infirmites ; il allait quand meme A
l'h6pital, et confessait quelques Indiens qui ne
savaient pas I'espagnol. Malade lui-meme, il alla
occuper une petite chambre A l'h6pital, oa il s'est
6teint doucement le 9 avril 1x95, apres avoir recu les
derniers sacrements avec la pi6t 6 la plus idifiante.
Les journanx de la ville annoncerent la mort de
a
M. Mendez en quelques lignes l6ogieuses : Modeste
et actif,
intelligent
et
g6nereux,
bon
sans affectation,
de la
ap6tre
un
fut
on peut dire du P. Mendez qu'il
boant et de la charit6. , (Diario de C. America.) € La
vie de ce pr&tre vertueux parle bien haut en faveur de
ces ministres du culte catholique qui savent remplir
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leur mission sur la terre avec une fid6litk de conscience
a toute ipreuve. (La Redublica.)
L'administration de l'h6pital envoya des invitations
a l'enterrement auquel elle assista en corps, ainsi
qu'une douzainede pretres, des d6legations des maisons
de nos sceurs, et un assez grand nombre de personnes
de la ville. M. Mendez fut un pretre digne et estim6
de tous. Mgr l'archeveque de Guatemala, qui 6tait venu
lui faire une visite quelques jours avant sa mort, nousredit avec ses condol6ances son estime pour M. Mender
qui fut son confesseur au s6minaire. Mgr I'archevrque
de San-Salvador, qui le connut longtemps, envoya aussi
ses condol6ances en y ajoutant que M. Mendez mena

toujours une vie sainte et exemplaire.
Infrmus 'fui et visitasti me, aura dit Notre-Seigneur
a son fidele serviteur, et il lui aura donn6, nous 1'esp6rons, la recompense promise a ceux qui passent en faisant le bien, sans bruit, sans ostentation, uniquement
pour son amour.

Louis DURou.

COLOMBIE
M. Larqubre vient detre nomm6 prkfet-apostolique
de la province d'Arauca; nous donnerons dans le prochain num6ro quelques d6tails sur cette mission.

VOYAGE DANS L'AMeRIQUE DU SUD
PAX M. VERDIER,

ASSISTANT

DE LA CONG.SGATIOX

(suite).

Les

exercices de la visite prensent du temps,
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comme bien on sait; mais enfin, en s'ing6niant un peu
ou beaucoup, en commenqant le travail quotidien primo
diluculo, en remplissant les journ6es usque ad summum,

il fut possible de faire quelques visites, d'assister a
quelques c&rimonies, de voir quelques maisons de
sceurs. Le reste trouva place et temps aprbs les visites
faites.
De la sorte, durant mon sejour i Santiago, je pus
celbrer la sainte messe dans chacune des maisons de
nos sceurs et me rendre compte, non point dans les minimes d6tails, mais dans 1'ensemble, des muvres qui
leur sont confies et du bien qu'elles y font. Parmi ces

ceuvres, les plus importantes, apres naturellement la.
maison centrale, sont les h6pitaux, tous tres bien

organis6s, bien tenus, fournis largement de tout ce
que l'art et la science la plus exigeante peuvent
desirer.
A Saint-Vincent, se trouvent 36 sceurs; a SaintBorgia, exclusivement r6serv6 aux femmes, 26 soeurs;

an Salvador, le plus vaste et le plus recent, 24 sceurs;
a Saint-Jean-de-Dieu, r6serv6 aux hommes, 18 soeurs;
a Saint-Joseph, destine aux tuberculeux, 13 soeurs. Ces
hbpitaux dependent de la Benificexcia, qui se montre
plus que bienveillante pour la Communaute, et accorde
aux suprieures, avec la juste consideration qui leur est
due, une large part d'autorit6 sur le personnel inf6rieur, infirmiers, infirmibres, etc. Dans le seul h6pital
de Saint-Vincent, la situation est un peu delicate et
demande, de la part des sceurs, attention et bonne
volont6. Cet h6pital est proprement celui de la Faculth
de m6decine; or, ces messieurs sont le6grement teintes,
pas tous, mais beaucoup, d'anticlericalisme et de laicisme. Laiciser serait leur r&ve plut6t que leur d6sir
pratique; car, si ailleurs il est possible de trouver un
personnel laique professionnellement parfait et pour
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le reste acceptable, au Chili, la chose ne sera pas de
sit6t facile ni meme possible.
Ces h6pitaux ont tous de belles chapelles, particulibrement le Salvador. On dirait qu'il y a entre ces
chapelles, je ne sais quelle emulation a qui aura les
plus beaux ornements, les fleurs les plus voyantes,
I'illumination electrique la plus abondante et les autels
les mieux dicores; le tout ad majorem Dei gloriam.
Nous n'avons pas id&e de cela, nous autres du vieux
monde, mime du monde sicilien, oi la trop grande moderation dans l'ornementation ne fut jamais &redouter.
Dirai-je que ces profusions de toutes ces belles choses
sont fautes de goit ? Non, certes; mais voila, on n'y est
point fait; et, en cela, comme en beaucoup de choses,
il faut s'y faire, le tout est de s'y faire. Puis cela plait
ainsi aux bienfaiteurs g6nireux de ces chapelles.
Outre les h6pitaux, Santiago possede encore l'hosfice de Notre-Dame-des-Doulersol 23 seurs donnent
leurs soins charitables a des centaines et centaines
d'6clopis de corps, d'esprit, souvent Pun et l'autre;
la Maison de Charitiet le Saint-Cceur de Marieou Belen;
la premiere, avec 8 soeurs, la seconde avec 7 s'occupent
de l'enfance : orphelinat, 6coles, asile et y ajoutent
un dispensaire.
LaSainte-Famille,autrefois seul pensionnat francais
et tres florissant, se voit -.ujourd'hui fortement concurrence et distanc6 par d'autres communautes : Sacr6Ceur, Cluny, Salesiennes, etc.; huit seurs y font les
cours et s'occupent, en outre, d'une icole d'enfants
externes pauvres.
Quant a la maison centrale, ses oeuvres, outre le
seminaire interne qui n'est jamais assez nombreux pour
les besoins toujours plus pressants de la province, sont
varifes. Elle s'occupe des pauvres par son dispensaire,
des veuves sans ressources dans un asile sp6cialement
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affect6 & cette fin, des jeunes filles par ses ouvroirs et
son association d'enfants de Marie, des enfants,
orphelines ou externes, par ses classes.
Apres la visite A Mgr l'archev6que de Santiago, je
me fis un devoir de saluer le repr6sentant du SaintSiege A Santiago. Depuis quelques annees, 1'office
d'internonce est vacant. Un secr6taire, Mgr Vagni, le
gere avec prudence et courtoisie.
Visite A M. le ministre de France, qui, continuant
la tradition de ses pr6d&cesseurs, se montre tres bienveillant pour nos maisons et nos ceuvres.
Autres visites de convenance a diverses communautes, Picpusiens, Assomptionnistes, R6demptoristes,
avec qui les n6tres, en dignes fils de saint Vincent,
entretiennent les meilleures relations.
Nous sommes dans une periode de f&tes liturgiques.
Le 3 juin, Fete du Corpus Domini, f&te d'obligation au
Chili; procession du tres saint Sacrement A I'hbpital
de Saint-Borgia, avec le gracieux concours de la musique des freres. Elle se d6roule dans les divers patios
de l'Ytablissement, passe devant chaque salle, qu'eile
b6nit, s'arr6te A un splendide reposoir tout de lumibres
et de fleurs, puis revient Ala chapelle. Sur le parcours,
beaucoup de monde, recueillement parfait; les chants
alternent avec la musique. C'est tres bien!
Mais, Apropos de musique, un cas... liturgique. Vous
voyez que c'est grave. Au moment oi le saint Sacrement sortit de la chapelle et entra dans la cour centrale,
la musique pour premier morceau, se mit A jouer la
Marseillaise! On ne s'attendait guere de voir la Marseillaiseen cette procession; mais nous sommes en Amerique et en temps de guerre; personne ne s'en formalise. La Marseillaise, parmi les airs A jouer dans une
fonction liturgique! voila qui n'est point vulgaire du
tout. Mais, au fait, n'ai-je pas lu autrefois, c'est de bien
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loin qu'il me souvient, dans un critique, M. Arthur
Loth, sauf erreur, que la Maseillaise - musique, non
les paroles -

itait emprunt6e

a un vieil oratorio, et

done musique presque sacrbe. Mes jeunes musiciens
chiliens auraient-ils lu, par hasard, le travail du critique sus-indiqu6 et adopte ses conclusions? Quien
sabe?
Le dimanche 6 juin, nouvelle procession du tres
saint Sacrement, a la maison centrale, celle-ci. La
visitatrice est rentr6e hier de sa tournie dans le Nord,
ce qui permettra d'ouvrir la visite aussit6t apres la
procession; procession toute recueillie et toute fleurie,
sans musique bruyante, ni Marseillaise guerriere;
prieres, chants, adoration.
Le vendredi Ii juin est aussi grande fete, la f&te
du Sacr&-Coeur, auquel on est fort devot au Chili. Le
matin, grand'messe tres solennelle et en musique de
grand style, an Salvador. Chapelle plus riche, plus
ornee, plus illuminee que jamais si possible. M. Graf,
de Valparaiso, vient d'y terminer une retraite pr&chee
aux malades avec le consolant succes de nombreuses
confessions et de non moins nombreuses communions.
En meme temps, a Saint-Vincent, nos confreres ont
prCche la retraite pascale, terminie ce mime matin. Le
temps pascal dure ~ Santiago et, sans doute ailleurs,
jusqu'a la fite du SacrC-Coeur. Comme conclusion, procession du saint Sacrement.
Je ne parle que pour mimoire et sans vouloir en faire

honneur on reproche an Chili, de deux secousses de
tremblement de terre : Ia premiire, tres sensible, le
3 juin, Fete-Dieu, i midi un quart, au beau milieu du
diner. Du coup, le lecteur en resta interdit, la parole
coup&e; quelqu'un des convives en eut bien aussi sans
doute l'appitit coup6. Ce fut tout le mal, pas bien
grand. L'autre secousse,plus lkgere,eut lieu le dimanche
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6 juin, Atrois heures du matin. II n'y eut de coupe que
le sommeil, malhear bien r6parable. Au reste, au Chili,
pays classique des tremblements de terre, on ne s'6pouvante pas pour si peu; a moins qu'il ne s'agisse de
tremblement comme celui qui d6truisit Valparaiso
voila pea d'annres et dont les traces sont encore visibles.
Si les sceurs ont beaucoup d'euvres A Santiago, nos
confrtres n'y sont pas sans travail. Leur chapelle, fort
bien situee sur 1'Alameda, - pourquoi est-elle si
sombre, meme en plein midi, cette chapelle? - est tres
fr6quent6e. Messes, cir6monies, sermons, confessions,
retraites, communions, y sont tres nombreux pendant

toute l'annie.Le service spirituel des soeurs,l'aum6nerie
de plusieurs h6pitaux, les retraites pascales et autres
aux malades demandent des ouvriers actifs, et les trou-

vent. La diffusion de 1'CEuvre de la propagation de la
foi, la visite des paroisses, les sermons et exhortations,
la collecte des aum6nes occupent deux confreres et un
frere. Les missions dansles paroisses, aux pauvres gens

des champs, on des villes pas mieux partagies, en occupent an certain nombre. Enfin l'icole apostolique,
install&e dans la maison, riclame le d6vouement d'un
nombreux personnel, devouement qui est bien recompens6 par la docilite et l'application des 616ves.
De leur bonne volonte, les apostoliques m'en donnent I'assurance, avec prihre de la transmettre A notre
Tres Honor6 Pere. Tout heureux je l'accepte, et
lorsque, au dernier adieu, avant de quitter d6finitivement Santiago, ils me renouvelleront cette assurance,je leur dirai: u Au revoir, A Paris n, car je compte sur
leur pers6v6rance.
Vous le voyez, nos confreres ont du travail; d'autant plus que la mobilisation a Cclairci leurs rangs, et

Ies 4claircira encore, si la guerre dure encore long-
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temps. Les ouvriers sont moins nombreux, et toutefois

la moisson reste la meme, abondante et consolante.
Que Dieu en soit b6ni
Le 12 juin au soir, la visite de la maison centrale
termin6e, je croyais n'avoir plus qu'A faire au Nord
et au Sud quelques visites afin de mieux rendre compte
aux Sup6rieurs, au Tres Honor6 Pare, a la Tres
Honoree Mere de I'etat des ceuvres; mais les circonstances, ou mieux, la Providence fit entrer le P6rou
et la Bolivie dans '; cadre de mon voyage transoc6anique. Ne vous ai-je pas dit que, en Am6rique, il
est bon de compter avec l'h6te; et quand I'h6te est
aimable, et c'est le cas, c'est aussi plaisir que compter
et mime recompter avec lui. Un ciblogramme au Tres
Honore Pere pour l'aviser de cette rallonge imprevue.
Le depart du premier bateau est pour le 16 juin;
ce sera aussi le jour de mon d6part. D'ici l1, trois
jours de libert6 qui ne seront pas jours d'inaction.
Le dimanche 13 juin, M. le Ministre de France nous
fait l'honneur de partager notre repas de midi. A
cette occasion sont invites plusieurs amis de la Congr6gation, religieux ou laiques. Dans la soir6e, conf6rence A la maison centrale; y assistent nombreuses
sceurs de la ville, cette conference pouvant fort bien
6tre la derniere reunion de famille h Santiago; incertain comme je suis et du jour de mon retour du Perou
et du temps que je pourrai donner encore au Chili
avant de reprendre le chemin de 1'Argentine.
Le 14 fut assez bieri rempli, lui aussi; le matin, messe
chez la respectable sceur Balboutin, superieure de la
-maison de la Charit6 et membre du conseil de la province; l'apres-midi, petite, mais int6ressante reunion
de la nombreuse et vivante jeunesse de la maison centrale, chants, compliments, remerciements, images.
- Autre s6ance dans le mrme apres-midi a la Sainte-
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Famille : scenes, chants, r6cits en espagnol, en franqais, en italien. C'est tres beau; mais il ne faut pas
s'attarder. A dix-septheures, nous devons, M. Fargues
et moi, nous trouver a la gare et y prendre le train
pour San-Bernardo.
Sur le petit cahier oi le secr6tariat de la Communaut6 m'avait donn6 l'6numeration des maisons de la
province du Chili, figure San-Bernardo, avec, entre parentheses, cette indication : Petit Clicky! Petit Clichy,
en effet, et tout petit! Quatre soeurs Agees ou infirmes
avec deux autres comme infirmieres composent tout ce
Clicky chilien. Petit ou grand, une visite 6tait due a
ces bonnes sceurs. Saint Vincent dit que les malades
sont la benediction d'une maison; une maison de malades et infirmes doit 6tre la b6endiction d'une province. En tout cas, une telle maison a droit qu'on lui
apporte le souvenir, la pensee, l'affection des successeurs de saint Vincent et de la v6enrable Fondatrice.
Ce petit Clichy n'est qu'a une demi-heure de chemin
de fer de Santiago; site bien choisi, tranquillit6 de la
campagne, vaste propriete, pas de voisinage. II sera
facile avec le temps d'y 6tablir diverses oeuvres pour
le bien de la paroisse. Tel quel, s'il ne peut point lutter
pour le nombre avec le Clichy parisien, il a, sur ce dernier, certains petits avantages point m6prisables da
tout.
Le lendemain, aprbs la messe a San-Bernardo,
retour a Santiago, oi diverses visites sont encore a faire
avant le depart pour le Perou. Nous les faisons; elles
sont faites.
Maintenant, nous sommes pr&ts. Je dis nous, car
M. Ourliac qui s'en va precher B la Serena, me tiendra
compagnie jusqu'au premier port, qui a nom Coquimbo.
Partis de Santiago, le 16, a sept heures et demie du
matin, nous sommes A Valparaiso avant midi. Diner
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avec nos confrtres de Playa-Ancha, que je ne pensais
pas revoir sit6t; apres quoi, nous allons prendre possession de nos cabines A bord du Paleia, de la Compafiia Chilena, qui me transportera jusqu'a Mollendo,
premier port du Perou en remontant le Pacifique et ou
je prendrai le chemin de fer pour Ariquipa. Les cabines, pen nombreuses (ces vapeurs transportent plus
de marchandises que de voyageurs), donnent toutes sur
le pont, chose fort commode et fort agr6able.
En route done sur le Pacifique. Les noms ne rtpondent pas toujours A la v6rite des choses, et deja le
vieux Virgile nous avertit de ne pas trop nous fier aux
apparences : Nimium ne crede colori. On pourrait dire
aussi : (t Mfiez-vous des noms et appellatifs. ) En
attendant, pour notre premiere connaissance, le Pacifique est v6ritablement pacifque et justifie le qualificatif qu'il tient de Magellan. Soiree et nuit parfaites.
Le 17, avant midi, nous sommes a Coquimbo, premiere escale pour votre serviteur, terminus pour
M. Ourliac. A difaut des seurs de la Serena qui devaient s'y trouver et ne s'y trouvent point, parce que
un t616gramme qui a di partir hier de Valparaiso ne
leur est pas arrivt, nous allons saluer les sceurs de la
Providence de Grenoble qui dirigent a Coquimbo un florissant college de jeunes flles. On cause de la France
et de Grenoble dont 1'ev&que ne m'est pas inconnu.
A quinze heures, retour au Palena et adieux a
M. Ourliac qui s'en va prendre le train pour la Serena.
Quant A votre serviteur, il attend qu'on parte pour
Caldera.
Coquimbo, Caldera, Antofagasta, Iquique, Arica,
Mollendo, noms plus ou moins hitiroclites qui ie
diront pas grand'chose a ceux de vos lecteurs qui
n'eurent pas l'heur de naviguer sur le Pacifique,
remontant ou descendant les c6tes du Chili. Nous fai-
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sons un a un et avec une sage lenteur tous ces ports;
nous marchons generalement de nuit, le jour 6tant
consacre au debarquement et embarquement des marchandises et des voyageurs; ceux-ci plut6t rares.
Point vari6 ni divertissant, ce voyage le long des
c6tes arides, desolies, sans eau ni v4g6tation, du nord
du Chili. Et toutefois, en arriere de ces c6tes sont les
immenses gisements de salpetre, les Salitreras d'oti,
bon an mal an, s'extraie, par millions de quintaux m6triques (23 millions et demi en 190o, d'apres une statistique) le precieux minerai.
Le 22 juin, vers les neuf heures du matin, nous arrivons au port de Mollendo. Port, c'est une maniere de
parler, car de port il n'y en a pas; de quai pour accoster, pas davantage. Une sorte de golfe ou baie peu
entrante dans les terres, ouverte

a tous les vents et h

tous les courants, tres difficile souvent, parfois impossible d'accis, tel est le port de Mollendo. On m'explique qu'il aurait &t -facile d'6tablir tout pres, B tel
endroit, un port relativement commode, mais que la
politique... j'ai compris.
Pendant que, du regard, je cherche & deviner oat et
comment se fera le debarquement, une lancha accoste
le Palexa. J'y reconnais M. Gl6nisson, dejH vu & Paris
lors de l'Assemblee; les autres me sont inconnus, mais
ce sont des confreres. Ils montent; je fais connaissance
avec M. Peters, sup6rieur d'Arnquipa, et M. Gornals,
sup6rieur de Puno. Le chapelain des sceurs de Mollendo est avec eux. La lancha se dirige non point vers
l'escalier par oi, non sans quelque difficulti quand !a
mer est tres calme -

chose rare -

on arrive a terre;

mais plut6t vers une solide maConnerie figurant quai
et contre laquelle les flots viennent se briser sans trop
grand fracas aujourd'hui. Nous restons a une certaine
distance de ce mur pour n'6tre pas broyds contre lui
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comme coquille de noix. En mon intime, je me demande
par quel miracle de gymnastique nous allons escalader
ce mur tout lisse et haut de plusieurs metres. Au-dessus de nos t&tes, se balancant a l'extr6mit6 du bras
d'une grue et descendant avec precaution, une sorte de
fauteuil ou chaise donne la riponse a ma silencieuse
demande. Evitant nos t6tes, ou mieux nos t&es l'ivitant, le fauteuil arrive jusque dans la lancha. On m'y fait
prendre place. Un coup de sifflet du micanicien: contenant et contenu, fauteuil et passager sont enleves et 6lev6s; demi-tour de la grue, puis descente. Nous sommes
a terre, tel un ballot quelconque. Ce petit exercice se
ripete autant de fois que l'exige le nombre des colis,
- ce sont les passagers que je veux dire, - sans aucune
sorte d'irrespect.
De vrai, ce n'est point 6elgant, ni confortable; mais
quoi, c'est pittoresque, c'est vite fait et puis ii n'y a
pas mieux; alors!
Alors, sans autre r6flexion, par les rues grimpantes
et les chemins sablonneux, nous nous rendons i i'h6pital oiu un des pavillons sera, jusqu'i demain, notre
demeure. Car de train pour Ariquipa, il n'en est point
anjourd'hui. Deux fois par semaine, ni plus ni moins,

depuis la guerre; lk-bas, on dit depuis la crise.
Le cur6 de Mollendo, aimable et spirituel vieillard,
confesseur des Filles de la Charit6, partage notre
repas et me permet ainsi de faire avec le clerg6 p&ruvien une premiere et engageante connaissance.
L'h6pital est en bois, comme d'ailleurs toutes les
habitations, 6glise comprise, de la ville. Tout repose
sur le sable en ces regions, sans grand souci de
la
menace 6vang6lique. En ces contrtes littorales, il pleat
tres rarement, en certains points jamais; on y craint
le fen et les tremblements de terre, nullement les
inondations.
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Les Filles de la Charit6, au nombre de cinq, desservent 1'h6pital de Mollendo, h6pital et hospice en
meme temps; en outre, elles ont des classes externes
et une association d'enfants de Marie. Certes, elles
ont du m6rite a vivre en ces regions desolees; pourtant
elles ne paraissent guere s'en douter, tant elles se
d6vouent avec naturel et simplicit6.
Rien A voir & Mollendo, si ce n'est le cur6, et nous
lui rendons sa visite; rien a faire A Mollendo sinon
attendre demain. Entre temps, et pour faire quelque
chose tout de meme, une petite conference aux sceurs
avec, bien entendu, 1'autorisation de M. Glenisson,
directeur dela province du Perou. Ces sortes de permissions m'ont toujours eti tres facilement accordees,
meme gracieusement offertes par les directeurs des
diverses provinces parcourues. On en profite.
Le lendemain, depart pour Ar6quipa. Durant six
grandes heures, de treize a dix-neuf heures, le train
avance, tant6t zigzaguant et s'accrochant au flanc des
montagnes,,tant6t traversant de vastes plaines de sable
fin et blanchitre, manifestement anciens lacs dessechis.
Le vent pousse et roule ce sable et le dispose en croissants parfaits li out un obstacle en arrete ou ralentit le
transport. On dirait quelque plage maritime ondulee.
De temps A autre, au fond d'une vall:e, une ligne de
verdure, oasis parmi d'ind6finissables solitudes, rompt
la monotonie du paysage et repose la vue.
Les stations passent, ou du moins ce qu'on appelle
stations. A chacune d'elles, le train s'arr&te comme
pour respirer un peu, tandis que la locomotive fait provision de bois, moins cher que le charbon par ces temps
de crise 6conomique. Les 172 kilometres qui siparent
Mollendo d'Ar6quipa sont franchis; nous nous trouvons a la hauteur respectable de 2 3oo mitres. A la
gare, nous attendent MM. Vedy et Ortiz, nos confreres;
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un repr6sentant de Mgr 1'Evbque, M. le chanoine
Beroa; une d6l6gation des conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul conduite par le vice-pr6sident, le pr6sident, empechM, s'est fait remplacer par son fils; des professeurs du sýminaire. C'est une entree triomphale. II
serait difficile de n'en etre point touche, et j'en t6moigne a tous une sincere reconnaissance.
C'est une belle ville qu'Ariquif.a, grande oasis de
verdure apres les aridit6s d6sertiques traversses depuis
Mollendo. Nombreux edifices bien bitis; places spacieuses et animees; 6glises remarquables et tres frequenttes, climat parfait par la purete de son air; ceinture de hauts sommets parmi lesquels le Misti.
A Ar6quipa, nos confreres ont une residence. A leurs
travaux habituels, ils ont ajout6 la direction provisoire du s6minaire dioc6sain. La jeune province de
Barcelone a accept6 la charge de trois seminaires au
Perou : Puno, oh ils sont djji; Cuzco et Ar6quipa
oi ils sont attendus. Et pr6cisement en attendant,
M. Peters, sur la demande de l'6veque, fait fonction
de recteur ou superieur du seminaire, avec quelques
cours en plus, et M. Ortiz donne une aide efficace
pour I'enseignement.
Les Filles de la Charit6, a-leur tour, y ont deux
maisons: Un h6pital de construction moderne et bien
concu; un orphelinat de filles et de garqons dans une
vaste ancienne maison religieuse. A l'orphelinat se rattachent a peu pres toutes les ceuvres de jeunesse,
vivantes et florissantes.
Une s6ance fort bien r6ussie donne une flatteuse
id6e de I'6ducation qu'on y donne et recoit.
Les cinq jours de permanence a Arequipa, du 22 au
27 juin, sont pris et remplis par les visites a faire:
Mgr l'6veque plusieurs fois, le grand vicaire, ancien
6lIve de nos confreres, les communautes religieuses

CHILI-PEROU
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et il y en a beaucoup; par les receptions: conferences
de Saint-Vincent-de-Paul tres actives, Dames de la
Charite nombreuses et z6Iees, chanoines, laics, religieux; par diverses c6ermonies, en particulier, une
reunion de la Garde d'honneur a la cathedrale avec
une assistance nombreuse, silencieuse, recueillie,
r6pondant A l'appel de nos confreres, premiers organisateurs et encore directeurs de i'ceuvre; par une
longue seance au seminaire, diner, chants, compliments, adresses polyglottes, r6ponse dont le passage
le mieux compris, le plus applaudi fut I'annonce d'un
conge. Partout les memes, les eleves? Voil longtemps
que cela dure! Et cela durera encore; aussi longtemps
sans doute qn'il y aura des maitres pour faire desirer
les vacances aux eleves, sans toutefois les dedaigner
pour leur propre compte.
Termine le sejour 5 Ar6quipa. Retour a Mollendo
par les memes solitudes d'aridite, de rochers et de
sable.
Le lundi 28 juin, avec M. Gl6nisson, nous prenons
place sur l'Oriana, de la Pacific Steam Navigation
Company, qui fait le service de Liverpool an Callao.
A bord, nous retrouvons Mgr d'Arequipa qui se rend
. Lima pour une reunion des iveques du Perou; a
bord 6galement, la sceur 6conome de la province,
retour de La Paz et Puno pour affaires de communaut6.
La Saint-Pierre est fete d'obligation, nous la passons
sur le bateau; toutefois nous assistons et communions ; la messe c6lebr6e par Mgr Holguin. Le soir
meme, & nuit faite, nous arrivons au Callao, oh nous
attendent les confreres de Lima: MM. Pefia, Olivarez,
Guillen, Morr. Une demi-heure de tram 6lectrique et
nous sommes chez nous. Avec grand plaisir, j'y trouve
Mgr Lizon, appel6 lui aussi a Lima par la reunion
des ev&ques du Piron. L'Oriana repartira pour Mol-
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lendo le 5 juillet dans l'apres-midi; cela met quatre
grands jours a ma disposition.
ls sont employes a voir les ceuvres de nos sceurs

dans les dix maisons qu'elles ont a Linma et qui
donnent asile a toutes les formes de l'humaine misere:
malades civils et militaires, incurables de toute sorte,
alien6s, orphelins et orphelines, vieillards, enfants
trouv6s.
Le tour existe a Lima, mais sert peu presentement; non pas que les enfants abandonnis a la charith publique fassent d6faut. H61as, non; mais on
prefere les d6poser a la porte de quelque 6glise ou
edifice public plut6t que de les porter au tour. La
raison? C'est qu'un 6dile qui se crut bien avise fit
mettre une lampe ilectrique pros dudit tour pour le
mieux 6clairer. C'est de quoi se soucient peu les parents disireux d'abandonner incognito les malheuseuses creatures. Le plus souvent, indication de bapteme recu; parfois un signe de reconnaissance qui les
fera r6clamer plus tard. A un, me raconte-t-on, il
manque le petit doigt d'un pied, coup6 chirurgicalement et ad hoc.
A I'h6pital du Dos de Mayo on nous fait remarquer
la salle reserv6e aux Chinois, qui porte le nom de

Saint-Vincent-de-Paul.
Nombreux sont les Chinois a Lima : aubergistes,
blanchisseurs, coiffeurs et autres industries de meme
genre. Parmi eux se trouvent des catholiques, et un
pretre chinois leur sert de pasteur spirituel.
A I'h6pital militaire, j'ai la consolation d'une vraie
messe militaire : soldats qui servent la messe, piquet
d'honneur dans le sanctuaire, sonneries de clairons
aux moments plus solennels, nef remplie de soldats
dont plusieurs communient.
Les Filles de la Charit6 ont a Lima une maison
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centrale, la maison Sainte-Therese oi, avec le seminaire, se trouvent un orphelinat, des classes externes,
un ouvroir, un dispensaire. Dans la chapelle se c6lIbre
solennellement, le dimanche 4 juillet, la fete de la
Garde d'honneur, dirigee, comme A Arequipa, par nos
confreres. Elle se cl6ture le soir par un salut pontifical donne par Mgr Lizon.
Les autres maisons offrent chacune an intrk&t particulier, tant6t gai. joyeux, bruyant comme aux orphelins, oii nous est donnee une seance de gymnastique;
tant6t plus modere mais bien vivant comme a SaintAndr6 ou bien a Sainte-Rose, maison devote a NotreDame de Lourdes; tant6t lamentablement douloureux
comme aux Incurables ou bien aux Ali6ens. En cette
derniere maison, nous rencontrames une pauvre religieuse encore jeune qui passe ses journ6esj chanter,
en s'accompagnant au piano, des cantiques pieux, et a
attendre du pape l'absolution des excommunications
qu'elle a encourues, elle ne sait trop ni quand, ni comment, ni pourquoi. On lui dit que je suis dkl6gu6 du
pape; aussit6t, A genoux, elle demande cette absolution. Je l'assure qu'elle peut 6tre tranquille et que
d'excommunication il n'est plus question. Contente,
elle se releve, remercie et retourne A son piano, en
attendant quelque nouvelle absolution qui lui donnera
un nouvel instant de contentement. Pauvre humanite!
Le PWrou forme, pour les Filles de la Charit6, une
province a part, de laquelle relive aussi l'unique maison de Bolivie, celle de La Paz. Vingt-deux maisons
composent cette province : dix A Lima, onze dans
1'interieur de la republique, la dernitre en Bolivie.
Le s6minaire interne est forcement pen nombreux
pour une province si limit6e; mais, plus qu'en toute
autre matiere, ce qui importe ici, c'est la qualite, non
le nombre.
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Une visite au directeur de la 'Beneflcexcia s'imposait. D'ailleurs, averti de mon arriv6e a Lima, il avait

manifeste le dcsir de voir le repr6sentant du Superieur
general. Accueil plus que courtois et demande de
nouveaux et nombreux sujets. Pour le moment, c'est
difficile. Aprbs la guerre, on verra.
Aprbs la guerre! On fera beaucoup de choses apres
la guerre, si seulement viennent a rialisation la moitie
des projets et promesses renvoy6s a cette &ch6ance
qu'on ne voit pas encore prochaine.
Non sans plaisir, dans le grand vestibule de l'h6tel
de la Beneficencia, je lus sur la grande plaque de
marbre oi sont inscrits les bienfaiteurs de l'ceuvre, le
nom de la Congregation de la Mission, et celui de
la Compagnie des Filles de la Charit6.
Meme en travaillant pour Dieu, on n'est point fich de rencontrer un peu de reconnaissance de la part
des creatures. Le danger n'est pas grand de s'y habituer.
Autre visite, non moins consolante pour le bien qui
m'y fut dit de nos confreres et sceurs, fut celle au d6lIgu6 apostolique, Mgr Scapardini, continuateur intelligent du cardinal Gasparri dans l'ceuvre de reforme
du clerg6 par les sbminaires, tant au P6rou qu'en Bolivie, qui relive de sa d6lgation. Craignant que, vu la
p6nurie de sujets, ma visite en Bolivie n'amenit la fermeture de 'un on l'autre de nos s6minaires de La Paz
ou de Sucre, il me menaca, le plus aimablement du
monde, de toutes ses foudres si pareille chose arrivait.
Je l'assurai etre venu non pour d6truire, mais pour
6difier si possible, en tout cas m'edifier, chose facile
ex parte objecti, quoique moins aisee ex parte subjecti...
Forma non s'accorda,
Molte fiate alp intension dell' arte,
Perch' a risfonder la materia e sorda;
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Enfant de saint Dominique, Mgr Scapardini garde
sous les honneurs 6piscopaux de sa haute fonction la
bonte simple et de bon aloi qui met A 1'aise et ouvre
les cceurs. 11 fait a nos conafrees de Lima l'honnear
de se considirer comme un des leurs et donne un intelligent et actif appui i nos maisons, quoique plus loignues, de Bolivie.
Mgr I'archeveque de Lima, le vinarable Mgr GarciaNaranjo, ne fut pas moins bon dans l'audience qu'd
voulut bien nous accorder a M. Glenisson et i moi.
11 fit, des travaux des enfants de saint Vincent, un
kloge bien senti dont je lui temoignai toute ma reconnaissance-au nom des Supirieurs majeurs.
A Lima, nos confreres ont etabli une 6cole apostolique pour les vocations peruviennes. Elle est, jusqu'i
1'heure presente, install6e d'une maniere a grand'peine
passable, dans une partie des locaux de notre risidence. Cela ne nuit pas. il faut le dire, an zile des
confreres qui s'y d6vouent; pas plus que au bon esprit
ou travail des 6lves; mais enfin ce local est trop defectueux. Aussi, des maintenant, s'61eve un peu en dehors
du centre de la ville un 6difice aCre, large, spacieux,
bti expris pour I'Acole.
On assure qu' la prochaine rentr6e scolaire, c'esta-dire en mars 1916, mettons en juin, tout le rez-dechauss6e et le premier itage itant termines, I'rcole
pourra s'y installer et s'y developper.
Cette Ccole ne peut manquer de donner, avec le
temps, de beaux r6sultats. Nos confreres sont aides
par quelques membres du clergi siculier, et non des
moindres, tel le chanoine Beroa, frere de celui d'Ar6quipa.
Avec un parfait d6sintiressement, ces messieurs font
divers cours l'acole apostolique, disireux d'acquitter
par la, disent-ils, la dette de reconnaissance contract6e
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a 1'6gard des Missionnaires, notamment a l'6gard de
M. Duhamel, dont le souvenir parait implrissable. Bel
exemple pour nos apostoliques.
Entre temps, visite tres rapide au Callao et a
Bella-Vista. Les seurs y ont de beaux itablissements,
bien tenus, tres peupl6s, tons deux didi6s Asaint Jeande-Dieu, saint tres justement populaire dans les anciennes colonies espagnoles.
Le 5 juillet, c'est nn lundi et c'est lejour du d6part;
messe ce16br6e i la maison centrale des sceurs, et
adieux a la visitatrice, a ses officieres, a toute la
maison. Dans l'apres-midi, nous sommes au Callao et
bient6t a bord de l'Orianaqui reprend sa marche vers
Liverpool et sera mardi matin de bonne heure i Mollendo. Sur l'Oriana a pris place 6galement une sceur
de Lima, qui a son placement pour Ar6quipa.
Le Pacifique n'est pas mauvais, mais d'un calme
imparfait. On nous avertit que le retour et la descente
des c6tes du Chili seront mouvementes, parce que le
vaisseau remonte le courant de Humboldt. Un homme
averti en vaut deux, dit-on. Le mal de mer serait-il
moins mauvais quand on s'attend a l'avoir? Peut-&tre!
Le 7 au matin, et de grand matin, a cinq heures, le
bateau stoppe en face de Mollendo. A huit heures seulement, la sant6 vient a bord et nous accorde la libre
pratique.
La lancha qui a amen6 pris de l'Oriana M. Ortiz,
d'Arequipa, et le chapelain des soeurs de Mollendo nous
amine au pied de l'escalier qui mene sur le quai. Cette
fois-ci, pas de chaise enlevie par la grue, la mer 6tant
d'assez bonne composition.
C66lbrer la messe, saluer les soeurs, dejeuner et nous
voilk a. midi. Le train part a treize heures; il ne faut
point le manquer, d'autant que demain partira d'Arequipa le train pour Puno, en route vers la Bolivie.
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M. Ortiz est mon compagnon de route; nous partons
avec la brume; cela signifie la pluie sur les hauteurs.
Nous arrivons a Arequipa par une pluie battante.
Le lendemain 8 juillet, messe a l'orphelinat, adieux
aux chers confreres qui si bien m'ont. accueilli, adieu
a la gracieuse ville d'Arequipa, et en avant vers le
grand port de mer, pardon! port de lac, qui a nor
Puno.

Nous voyagerons toute la journie, de sept heures
et demie du matin a hait heures du soir. Je dis nous,
car j'ai encore un compagnon de voyage, le vinerable
M. Vedy, A qui son age et son itat de sante ne permettent plus le travail intense d'Ar6quipa et qui va se
mettre a la disposition de M. le Visiteur de Santiago.
Le train grimpe, grimpe toujours jusqu'a atteindre
4470 mitres a Crucero Alto, le point culminant.
La pluie d'hier soir a Ar-quipa etait chute de neiges
sur les hautes montagnes. De fait, nous circulons
bient6t a travers la neige qui recouvre la voie et les
montagnes; bient6t meme, la neige se reprend A tomber et ne cessera pas tant que nous ne serons point sur
le versant oppose. Solitude, aridit6 complete, montagnes a perte de vue et a perte de hauteur, pelees et
ravag&es d'abord, puis toutes blanches par la neige
qui les cache.
On nous avait prevenus que nous pourrions bien connaitre les atteintes du mal de ces montagnes, le soroche, et on nous en faisait une telle description qu'il
fallait presque du courage pour affronter ces hauteurs.
Si, au moins, par un sejour d'une semaine a Ar&quipa (2 3oo m. d'altitude), on s'itait habitue le c eur
et les poumons a l'air dejarar6fif! I1 s'etait meme
trouv6 un m6decin pour me recommander cette adaptation prblable.
Seulement, conseillers et m6decins ne donnaient pas,
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avec leurs sages avis, le temps pour les traduire en
actes. On ne pent pas tout donner.
Tout de m6me, le train s'le6ve, et de vrai 1'air rar6fi semble causer une respiration moins facile. Armons-nous de courage pour franchir le point critique,
le point culminant, Crucero Alto, 4470! Nous allons y

etre.
Mais quoi le train ou plut6t la voie parait descendre
au lieu de monter. Illusion; repit du train qui descend
pour mieux remonter! Attendons! Attendons la prochaine station pour savoir si le train monte ou descend
comme M. Jourdain, grice i l'almanach, pouvait savoir s'il y avait de la lune ou non. Lagunillas, dit 'inscription de la gare ou plut6t de la baraque qui en
fait fonction. Nous avons d6pass6, sans que je m'en
doute, le Crucero Alto et nous' ne sommes d6ji plus
qu'd 4 352 metres, une misere, presque un bas-fond!
On respire mieux, c'est evident! Parlez-moi des gens
bien avertis; ils en valent deux pour oublier, au
moment le plus opportun, lesmeilleurs avertissements!
Sur ce versant, il ne neige plus et le temps est assez
beau. Pen apres, nous approchons de plusieurs lacs; a
loisir nous pouvons les admirer, puisque nous les contournons passant de I'un i l'autre. Ils ont donne leur
nom a la station de Lagunillas. Saracocha-4248, Santa
Lucia-4o38, Maravillas-3952, Cabanillas-3885, nous ne

descendons plus guare et traversons la longue plaine
qui s'ktend jusqu'1 Puno-3822 pour reprendre au dela
du lac Titicaca et aboutir aux bords de l'entonnoir au
fond cluquel nous trouverons La Paz dans trois ou quatre jours.

A vingt heures, nous arrivons & Puno, port sur le lac
Titicaca. Nuit noire, 1'6clairage est plut6t rare, le
pavage rudimentaire. Cabotant et conduits par M. Gornals, suphrieur, nous arrivons tout de m&me.
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Nos confreres de Puno appartiennent i la province
d, Barcelone. Ils sont ici depuis quelques mois,
amenes d'Europe par notre z~61 confrere Mgr Ampuero
pour desservir le s6minaire, la paroisse et F'hopital.
Le bon prelat ne jouit pas longtemps du service
rendu a son diocese et a sa ville 6piscopale, par l'appel
des Missionnaires. Peu aprbs son retour d'Europe,
plein de jeunesse, de sante et d'avenir, ii fat terrass6
par une fluxion de poitrine; maladie qui ne pardonne
gubre a de pareilles hauteurs. Si, en effet, le Soroche,
tel un croquemitaine a l'usage de l'itranger, n'est
point si mechant qu'on se plait a le depeindre an
voyageur novice, par contre, la fluxion de poitrine est
toujours tres grave, souvent mortelle.
Mgr Ampuero en itait une preuve; une autre m'en
fut donne par la lettre de faire part.du diccs de
M. Obrador, jeune confrere de Puno; rempli de force
quand je l'y vis et mort, pen de mois apres mon passage, de la terrible pneumonie. Ce fut une perte s6rieuse pour Puno.
La ville elle-meme, si on peut lui donner ce nom,
malgr6 son titre de prefecture, n'est qu'un grand village sans monument, sans beaut6, sans rien. Ce qu'il y
a de plus curieux, ce sont les Indiens qui la peuplent a
peu pres completement, les quelques blancs qui s'y
rencontrent 6tant des fonctionnaires, officiers, employes de bureaux administratifs, ou bien des commerCants, boutiquiers en nombre restreint.
Dans la cathbdrale repose Mgr Ampuero: ni mausol6e, ni pierre tombale, ni inscription lapidaire. Ce
sera le soin du futur iveque de Puno, car le siege est
encore vacant.
Nous saluons le vicaire capitulaire, le chanoine
Riquelme, tres bienveillant pour nos confreres et nos
sceurs. Car ii y a aussi des Filles de la CharitPA Puno.
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Elles sont cinq ou six peut-&tre, et elles font du travail
pour dix on douze. Elles ont a desservir I'h6pital, a
diriger un pensionnat, a faire les classes externes, a
reunir les enfants de Marie. Comment s'arrangentelles? Dieu le sait. Le fait est que tout y marche bien
et tres bien. Le bon esprit, la bonne humeur ne manquent pas. 11 faut cela pour pouvoir vivre et s'habituer
en de pareils endroits. On me dit que dernierement
la maison de Puno avait une sup6rieure venue directement de la Maison-Mere, rue du Bac. Un proverbe
italien dit : Dalla stella alla stalla! On pourrait bien
l'appliquer ici. Mais non, les vraies Files de la Charit6 sont trcs bien partout, heureuses et contentes
partout, puisque aussi bien dans les belles ceuvres
grandioses de Buenos-Ayres, Santiago on Rio comme
a Mollendo on a Puno on trouve Dieu et les pauvres.
Que faut-il de plus?
Par exemple, la chapelle de l'h6pital de Puno, dedite
a Notre-Dame de Lourdes, est parfaite de bon gofit,
de simplicit6 et d'harmonie. On me dit que Ia sup6rieure en a dirig6 la construction et la d6coration. Un
bon point!
Un bon point aussi a celle qui organisa la s6ance
musicale et de d6clamation que donnerent, le dimanche
ii juillet, les pensionnaires de la maison.
Le s6minaire, dont la direction est confiee a nos
confreres, compte environ 180 6elves tous jeunes. Les
5 theologiens sont i Lima au s6minaire central. De
ces 180 6~1ves, le plus grand nombre, ISo, frbquentent
les classes primaires, les autres, 3o, sont aux 6tudes
secondaires. Cela repond assez pen a l'id6e qu'en

France on se forme d'un s6minaire, meme d'un petit
seminaire. Non moins 6trange vous paraitra le petit
nombre d'internes, 14.en tout.
Un vieux Sicilien, comme votre serviteur, n'en est
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plus a ces itonnements. Ce sont choses autrefois vues
et vkcues. Or, a force d'avoir vu, on en vient au : Nil
miran.
Le local est un peu loin d'etre brillant, et comme
l'ordre, la discipline paraissent a l'avenant, nos
confreres auront a faire. Mais, ils sont jeunes, pleins
de bonne volonti et le caract&re pruvien, bon et doux,
se laissera par eux plier et faconner.
Avec beaucoup d'a-propos, la fete dusupirieur, dont
le nom de bapteme, el xombre de pita, est Cristobal,
tombe durant notre sejour a Puno. On la solennise :
feux d'artifice, pitards, fusees, s6ernades, voila pour
la veille au soir.
Des le matin, aubade par la musique des policiers
avec accompagnement et renouvellement de petards.
La partie sacr&e est la grand'messe chantee par le
superieur. Les morceaux liturgiques, communs ou
propres, sont executes par un confrere tout seul, tandis
que les enfants, sans livre, passifs, silencieux et comme
risign6s, assistent a la fonction.
Bient6t, nos confreres auront change cela et assur6
aux ceremonies liturgiques le concours vocal de leurs
el6ves.
Au silence des 61eves supplient, aux moments solennels tels que l'elivation, p6tards, bombes, musique.
Ces pratiques, qui ressemblent pen au: Tibi silentium
laus du psaume me rappellent, a travers les oceans et
les continents, la lointaine Sicile, oui les us, coutumes
et mceurs espagnols laissbrent si profonde leur trace,
surtout en matiire religieuse.
Grand diner, cela va de soi, avec invitation des personnages eccl6siastiques de la ville, Mgr le Vicaire
capitulaire en tete, avec aussi certains rites et formules
de la politesse peruvienne fiddlement conserves dans
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ces pays, ot Ia libertk yankee on argentine n'a pas
encore pen6tr6.
Le dimanche soir, a vingt heures, part le Coya, petit
vapeur qui fait le service du lac Titicaca entre Puno
et Guaqui (Pano p6ruvien, Guaqui bolivien).
Nos billets sont pris. So p. 0oo de r6duction aux
ecclesiastiques sur les lignes ferr6es ou de navigation
p6ruviennes, cela m6rite une mention honorable.
Avant l'heore, nous sommes i bord. u Nous n, cela
repr6sente M. V6dy, M.Choisnard,superieur de Sucre,
venu a Puno puisque je ne pouvais aller a Sucre, et
votre serviteur.
Une notice, The Laud of the Incas, publie a seule
fin d'attirer des voyageurs a la compagnie anglaise
de railway et de navigation p6ruviens, dit que le lac
que nous allons traverser est a 12450' pieds au-dessus
du niveau de la mer; qu'il a 8ooo kilometres carr6s de
superficie; qu'il est le lac navigable le plus haut da
monde.
Rien a redire a ces all6gations. Pourquoi ajouter
que le passage se fait en puissants bateaux equipped
vith every provision for their accommodation and comfort. (a, c'est une forte exagbration. Nous fimes ral,
plut6t plus que moins, sur le petit Coya: mal a la salle a
manger, mal dans les cabines, mal a pen pris partout,
m&me sur le pont peu soigne, peu commode, peu 6clairE
et oiu il faisait froid vif quand le bateau 6tait en marche.
Bah! ii s'agit d'une nuit de voyage; c'est vite passe.
Demain, a neuf heures, nous serons a Guaqui et d6eivrs du confort de l'inconfortable Coya. Ajoutons,
pour etre juste, qu'il y a an autre bateau (on en dit
beaucoup de bien) affect, a ce meme service; seulement

it est en reparation quelque part. Ce sera pour un prochain voyage.
Un mot sur ce lac passablement remarquable. Son
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altitude de pres de 3 9oo mktres est deji quelque
chose. Ses dimensions: 223 kilometres dans sa plus
grande longueur, 112 dans sa plus grande largeur; ses
vingt-cinq iles, dont la principale, Titicaca, ou ile du
Soleil, qui a donn6 son nom au lac, a xo kilometres
de long sur 7 kilometres de large; ses caps, ses baies,
ses d6troits, ses templtes meme en font une v6ritable
mer. Une publication officielle : Geografia de la Republica de Bolivia ne craint pas de le comparer a un
ocean : Esto vasto lago semeja un oceano.

Ce n'est pas mal du tout pour un lac; mais il a
d'autres titres Ala c6elbrit6. Sachent done les lecteurs
de vos Annales que, vers la fin du douzieme siecle,
venant de ce lac et proprement de la grande ile susindiquee, aborderent APuno Manco-Capac et sa sceur
Mama-Oella. Ils 6taient fils et fille du Soleil. L'astre
6tincelant du jour les envoyait A la conquete du P6rou,
avec ordre d'6tablir le siege de leur empire 1A oi leur
sceptre d'or, present paternel, s'enfoncerait en terre.
Le prodige s'op6ra en une colline ou fut bAtie Cuzco,
durant des siecles capitale du Perou, c'est-A-dire durant la periode de la domination des Incas, dont
Manco-Capac et sa sceur furent les fondateurs.
Li", soumit A son autorit6 les tribus autour de
Cuzco, dicta de sages lois, favorisa I'agriculture; elle,
de son c6te, apprenait aux PNruviennes avec les
vertus domestiques l'art de tisser et de filer.
L'empire des Incas si sagement fond6 dura plusieurs siecles, jusqu'en I533, c'est-A-dire jusqu'a la
conquete du P6rou par Francois Pizarre et A la mort
d'Atahualpa, le dernier des Incas.
Cet ultime fils du Soleil, traitreusement capture et
condamnA au supplice du feu par le pgeu clement
Pizarre, consentit, au dernier moment, A recevoir le
bapteme, moyennant quoi, faveur lui fut faite d'etre
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simplement 6trangl : lle garrot au lieu du bicher.
Pas tres larges les faveurs de Pizarre! C'6tait le
29 aoit 1533.
Rudes hommes et fameux soldats, ces conquistadores espagnols; mais il ne faudrait pas les 6tudier
ou les juger avec une thbologie un peu regardante;
sans quoi...
Quelle volonte de fer ce Francois Pizarre! Avec
une centaine de compagnons d'aventure dont il est Ie
plus jeune, a cinquante ans d6ja sonn6s, il part a la
decouverte et a la conquete du pays de l'or. Apres des
fatigues inouies, et un sejour forc6 de sept mois dans
une lie d6serte oi les aventuriers souffrent tout,
meme la faim, il voit arriver une barque envoyee par
le gouverneur de Panama avec ordre d'y ramener
l'exp6dition. De son 6pee, sur le sol, Pizarre trace
une ligne de l'est A l'ouest; puis montrant le sud :

t Par ici, dit-il A ses hommes, on va au Perou At a la
richesse; par 1M, montrant le nord, on retourne a
Panama et a la pauvret6, choisissez! n Le plus grand
nombre pr6fra la vie assuree, quoique pauvre, aux
hasards d'une richesse probl6matique. Treize seulement veulent aller de l'avant; et Pizarre, lui, quatorzitme, s'avance a la conquete d'un empire. Et le
succes couronne ses efforts; il devient puissant, riche
et redout6.
Malgr6 tout, le profond sentiment chr6tien pe6ntre
ces rudes Espagnols. Assassin6 par les vengeurs d'un
de ses comp6titeurs dont il s'6tait d6barrass6, Pizarre
plonge la main au sang de ses blessures et en trace sur
le sol le signe de ia croix, puis fait effort pour baiser
le signe salutaire. Une derniere blessure l'acheve et il
meurt en prononcant le nom de J6sus. Pizarre fut le
fondateur de Lima et d'Arequipa.
Souvenirs que fait naitre le Titicaca, berceau des
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Incas. En attendant, le Coya marche piano e samo, si
biem qu'il arrive a Gaaqu i l'heare indiqu&e. Nous
sommes en Bolivie d6sormais.
Le train pour La Paz ae part qu'i midi et demi.
CLe partie du temps se passe A dejeuner, an Grand
H6tel de Guaqui, avec les provisions que prudeueant
nous avons apporties avec nous; I'autre partie sepasse
a attendre, n'ayant rien de mieux ni ahie rien antre
i faire.
Peu apres le dipart, on aperjoit les raines de Tiahwanacu, antirieures a la periode des Incas. Elles
aweriteraent une note sp6ciale et detaillie. Fante de
ImeUX, je me coateate d'en lire use description qui
satisfait an pea la curisitk et augmente beaucoup les
regrets. Passons, puisque, insensible, I train passe;
isensible, mais non rapide, car nous mettons quatre
bomnes heures pour les 95 kilomat&es qui separent
Guaqli de La Paz. Jasqu'. El Alto de La Paz, la ligne
maet insensiblement jusqa'a Viacha- i6o. C'est le
4
point le plus 61ev de la ligne; gare importante, bif rcationet transit intense; l'arret est long. De lagare,
nous apercevons une procession religiease qui nous
parait asser pittoresque; surtout nons percesons les
acords sonores <t cuivrs de la musiqge qui 'accampagne et en constitae probabeme

la partie remar-

quable et remarquee. C'6tait jour de f&te A Viacha, je
me sais plus Jaquelle. Tout prits de nous, des curie•x,
Paris,on dirait des badauds, -ont
cercle autour
d'in groape d'Iodiens la tete ornae des grandes
paimes traditia•elles que leur attribue l'imagerie
populaire on meme aitistique et que je croyais bien
desormais relIgu&es dans u olintaia passe. Ces Iadiens, authentiqaes, je suppose, et non traques, pares
de leurs plumes aussi bien -que d'habits aiticolores,
dansent, fhantent, s'accompagnant d'inst•rments
a
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eux, tandis que les curieux s'esbandissent a ce divertissement.
Nous arrivons peu aprbs a El Alto de la Pas, et
nous ne sommes plus qu'a 4085 metres d'altitude.
Changement de locomotive, la traction 6lectrique
remplace la vapeur; changement de decor 6galement.
A nos pieds, 5oo metres plus bas, an fond d'une vall&e
troite, nous apercevons la ville de La Paz. Des zigzags d'une longueur de 8 kilometres nous permettent
d'y arriver sans grand risque de nous casser le con ou
quelque autre membre de ce genre.
A El Alto, noes attendent MM. Devisse, supbrienr
du siminaire de La Paz, et Puech, un de ses confreres.
Au seminaire, nous trouvons les autres confreres
MM. ManiLres, Coja, Godoy et les s6minaristes, nous
souhaitant fort aimablement Ia bienvenue. Pea apres,
visite de la supbrieure des Filles de la Charit6 accompagn6e d'une de ses compagnes, sceur de M. Catteau,
un de mes confreres de Noto.
Le d&tail de notre sbjour k La Pas ressemble a celui
des sbjours dans les autres villes du Chili ou du Perou.
Visite aux ceuvres de nos sceurs; s6ance de chants et
d&clamations au siminaire, ouverte par la Marseillaise
et 'hymne national bolivien, tereninee par une allocution de remerciement, avec a la clef ou in cauda la
concession applaudie d'un jour de cong6; visites &
diverspersonnages, amis de la maison. M. Months, president de la R6publique bolivienne, veut bien m'accorder une audience et agreer, avec mes hommages respectseux, I'expression de ma gratitude pour la bienveillance qn'ii t6moigne a nos confreres et a lear
cewvre. M. Months a represent la Bolivie a Paris qu'il
connait done bien et oi, me dit-on, il sera heureux
de retourner quand aura pris fin la haute mission dont

1'a investi la confiance de ses ccncitoyens. Visite aussi
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A Mlme Months, tres d6vouee a toutes les ceuvres de
charit6 chritienne A La Paz, dont nos confreres et nos
sceurs ont la direction pour une tres large part.
Une autre visite fut pour M. le Ministre de France,
qui nous fit le meilleur accueil at nous invita a la
reception du 14 Juillet. Nous n'efmes garde d'y
manquer, car dans les circonstances prisentes, c'eit
ktC manquer A un devoir. 11 va sans dire que la reception eut le caractire familial et national, 6tranger a
la politique, surtout irritante et divisante. L'union

sacrie est infiniment facile an loin. A La Paz, elle
preexistait a la guerre et naturellement lui survivra.

L'CEuvre des Dames de la Charit6 fonctionne a La
Paz, depuis quelques annees, et fort bien. Le conseil
vient me faire visite; on parle des r6sultats deji
obtenus, considerables comme en t6moignent les
ixnormes ou comptes rendus des annwes 1913, 1914 et
1915.

C'est parmi les Dames de la Charit6 que le Sup&rieur du s6minaire a trouve les meilleures zelatrices
d'une ceuvre de premiere necessit6 partout, principalement en ces pays d'Amerique, I'ceuvre des vocations
ecclisiastiques. Ces populations ambricaines, boliviennes, peruviennes, chiliennes et autres ne demandent qu'A etre chretiennes de croyance, de pratique,
de vie; mais oi sont les pritres pour leur donner ce
qu'elles demandent? Raret6 des .vocations vraies,
bonnes, inflechissables. C'est aux siminaires reorganis6s et bien diriges, a Ies recevoir et A les former;
mais auparavant, il faut les chercher, les trouver, les
preparer, ces vocations. II faut des ressources pour ce
faire. De I• l'origine de l'oeuvre qui marche et promet
par la grace de Dieu.
La Paz n'a pas d'ivkque depuis un assez long temps.
Ce n'est pas chose aisee, au reste, de faire un
6vbque
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en ces regions-la. C'est le Parlement lui-m6me qui
delibere et discute, au besoin publiquement, des merites
des candidats. Apres discussions et vote, une liste de

trois noms est arretee pour 6tre soumise au chef du
pouvoir executif. Celui-ci choisit un nom. C'est le candidat present iA Rome. Si Rome 1'agree, la chose peut

se terminer aisement, en une annie. Mais si des difficult6s s'61ivent de la part du Saint-Siege, s'il refuse
le candidat propose, tout est a recommencer devant le
Parlement. De meme si pour des raisons quelconques,
parce qu'il sent trop difficile la situation, le candidat,
elu par le gouvernement, juge a propos de renoncer a
la presentation dont il va etre ou dont il a &et 1'objet,
tout est a recommencer de nouveau. Cela peut durer

longtemps. De Rome, j'apprends que Parlement, president et Saint-Siege sont d'accord sur le nom d'un
chanoine de Sucre comme 6veque de La Paz et que nos
confreres de cette ville n'auront qu'a se rejouir de cette
nomination : Dieu soit lou6! Puisse etre bient6t terminn le veuvage de cette gglise; mais en mettant les
choses au mieux et au plus rapide, il n'aura pas dur6
moins de trois ans. Entre temps, un vicaire capitulaire
gouverne le diocese, lequel vicaire, pr6sent: comme
eveque par le congris et le president, a jug6 bon, apres
longues et mfres reflexions, de renoncer au bn6dfice
de son 6lection et de sa pr6sentation.
Mon devoir 6tait de l'aller visiter, bien qu'il habitat
en dehors de la ville, pour raison de sante, une maison
de campagne peu facile a trouver. On y arriva tout de
meme. Nous causons tout naturellement du s6minaire.
Le ven6rable chanoine n'a pas encore pris son parti de
I'abandon de I'ancien local du seminaire ni de la transformation que l'oeuvre a di subir pour se conformer
aux volontes du Saint-Siige sur la riforme des s6minaires. Pourtant, I'ancien local n'a rien d'engageant,
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loin de la, bien loin de 1U; tandis que le nouveau, doot
la moiti6 est bitie et suffit au nombre present des s6minaristes est admirablement sitau, regulier, commode,
adapti exactement a sa destination. Termini, il sera
un ornement pour la ville et fera honneur a nos confreres qui I'auront 6difi. Modifications dans la direction du seminaire! Eh oui! atrefois, le siminaire o0
ce que de ce nom on appelait, comptait par centaines
les enfants de toute valeur, y venus pour faire, a pen
de frais, des etudes prpparatoires a toutes sortes de
situations, nrame parfois a la carrire ecclisiastique. U
en sortait peu, trWs peu de pretres, que ni le milieu, ni
la direction de la maison, ni la formation revue ne
priparaient a cette vocation, et que seals pouvaient
sauvegarder une bonte native pen ordinaire ou bien ua
amour decide du travail intellectuel ou pastoral.
Rome ne voulant dans les seminaires que des enfants
ou jeunes gens offrant quelque esperance de vocation,
le nombre des leves devait tomber et tomba. Phbnomine tris peu inattendu et n&cessaire, que nos Missionnaires ont pu constater en maints endroits d'Italie
meridionale comme en Amerique.
L'excellent vicaire capitulaire n'aurait pas ite fiach
de voir les choses revenir a l'ancien statu quo aste. Je
pris la libert6 de lui faire observer que seule l'autorith
souveraine pouvait modifier le caractere a donner aux
seminaires et que, en l'espkce,il convenait d'attendre le
nouvel 6veque, lequel verrait ce qu'il lui conviendrait
de faire; ce fut d'ailleurs aisiment compris et acceptk.
Nous nous quittimes les meilleurs amis du monde,apres
avoir gofitt des fruits de son verger et de sa biere ou
de son vin.
Le 16 juillet, fte de Notre-Dame du Carmel et
f&te patronale de la ville de La Paz. Le matin,
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grande procession rehgieuse; le soir, grand defil6
patriotique, auquel prennent part toutes les corporations, associations, autoritis municipales, provinciales
et gouvernementales, troupes de toutes armes au grand
complet.
Depmis la guerre, les colonies itrangeres ne sont
point admises an cortege : prudence et neutralite.
Le 16 juillet 6tait aussi jour de d6part. Apris les
adieux faits a tout le monde et les remerciements dus
a toutes les amabilites grandes et nombreuses, nous
prenons, M. VWdy et moi, le train qui nous amenera
demain A Arica sur le Pacifique et ou nous retrouverons
le Palena qui nous portera a Valparaiso.
La ligne de La Paz a Arica est de construction
ricente et facilite grandement les communications avec
le Pacifique.
Autrefois, il failait revenir a Mollendo on aller a
Antofagasta. A dix-huit heures, d6part. MM. Caja et
Manieres nous escortent jusqu'i El Alto. La, changerent de train pour prendre la ligne d'Arica a voie
itroite. Tout y est ktroit, surtout les couchettes.
La ligne monte toujours et bien vite d6passe les
4ooometres. Ce n'est que le matin, vers les neuf heures
et demie, quenous commenrgons a d6valer, et cela dure
jusqu'a douze heures et demie. Nous sommes & Arica.
A quatorze heures, nous sommes rkinstalles sur le
Palena, qui Ive 1'ancre k dix-sept heures et demie.
La mer n'est pas bonne, ni la nuit. Tangage et roulis
h plaisir, le bateau est petit, pas tres charg6 en marchandises; il danse, saute, embarque des paquetsd'eau.
Et cela ira contiwuando on crescexdo jusqu'a Valparaiso. Senlement dans les ports, nous avons un peu de
repos.
Le 19 juillet, au matin, nous 6tions ancris dans le
port d'Antofagasta et done tranquilles; nous en pro-
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fitons pour c6lebrer, M. Vedy et moi, la sainte messe au
salon. Ce fut toute notre fete de saint Vincent, un peu
maigre, comme l'on voit. Nous 6tions loin de SaintLazare!
Au large d'Antofagasta, la mer est toujours mauvaise, et ce n'est pas chose aisee de se rendre des cabines
au salon, on &la salle a manger, tant le pont est balay6
par les lames. Il faut choisir son moment et en profiter
prestement.

La nuit, le pauvre Palena gimissait et craquait si
bien et si fort que M. Vedy resta convaincu qu'il allait
se disjoindre et nous laisser couler A pic.
Nous devions arriver & Coquimbo le soir du 2o juillet et comptions passer la nuit a terre. Impossible, trop
mauvais temps. Nous n'arrivons que le 21, an matin,
par un fort brouillard. Impossible d'entrer au port. 11
faut attendre une 6claircie qui ne se produit que vers
neuf heures.

On entre et nous dibarquons. Au colllge des sceurs
de la Providence, nous trouvons les soeurs de La Serena
venues pour nous saluer, les tilegrammes partis d'Arica
leur 6tant, cette fois, exactement arrives. A peine le
temps de demander, donner ou recevoir des nouvelles,
car le Palena doit repartir aussit6t apris-midi.
Effectivement, a midi et demi, il lve I'ancre et de
nouveau va se faire secouer, avec sa cargaison humaine
par le Pacifique tres pen aimable. Mais on nous avait
avertis!
On arrive tout de meme a Valparaiso, le 22 juillet,
au matin, vers les sept heures. La journ6e est employhe
a faire aux confrbres et aux sceurs des visites d'adieu
d'finitif, car, a moins d'un nouveau voyage en Amerique, je ne reverrai plus le t Val du Paradis a ni les belles
ceuvres que les families de saint Vincent y dirigent et
y font prosp&rer.
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Le lendemain, a onze beures et demie, nous 6tions
a Santiago. Aprks avoir salui les confreres, je m'informe des voies et moyens de repasser en Argentine.
La Cordillbre demeure absolument fermie; grand
bien lui fasse! car elle m'en fait tres peu i moi et a
mes plans de voyage.
Reste la voie de mer par le d6troit de Magellan;
mais le prochain depart (mensuel depuis la guerre)
n'aura lieu de Valparaiso que le ioaott.
Toutes reflexions faites, je prendrai le bateau anglais, non a Valparaiso, mais a Talcahuano, oi je me
rendrai par la voie ferr6e, a petites journees, visitant
les maisons de soeurs kchelonn6es-sur la ligne de Santiago a Conception.
En attendant, visites, cerimonies, s6ances, confirences re~apliront les quelques jours passes h Santiago,
complement ou suppl6ment de ce qui avait 6t6 fait
avant le voyage au PNrou. Visite au siminaire, immense local, bien construit, bien am6nag6. Cours,
salles, classes, dortoirs, cabinets de physique, de chimie et d'histoire naturelle, la bibliotheque (3oooo volumes, catalogue incomplet), tout est fort bien. La
chapelle, grande et riche, sans grand style d'ailleurs.
Le s6minaire compte 415 6~lves, tous internes divis6s en deux sections : la partie laique la plus nombreuse a 251 elves; la partie eccl6siastique en a 164,
revetus de la soutane, dont une petite quarantaine appliques aux sciences eccl6siastiques, le reste 6tant aux
humanit6s. Comme partout, le groupe des 6tudiants
eccl6siastiques subit des d6chets, de sorte que lechiffre
annuel des ordinations sacerdotales est tres faible.
Durant l'anne 1914, les ordinations furent de I pritre,
3 diacres, 3 sous-diacres, 7 minores et 6 tonsur6s; pour
un immense diocese comme Santiago, c'est peu.
11 faut noter que la tonsure se confire durant les
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humanitis; a noter aussi que le diocese de Santiago
possede, en outre, deux autres seminaires diocisains
ou conciliaires, celui de San-Pelayo a Talca avec
185 e1lves, dont 21 lieves ecclesiastiques, c'est-a-dire
revetus de la soutane et destines au sacerdoce, et
celui de San-Rafael k Valparaiso avec 148 6leves, pas
d'ecclesiastiques.
Cette nombrense population scolaire et le petit
nombre des ordinations sacerdotalesannuelles montrent
que la crise des vocations est aussi serieuse en Am6rique qu'en Europe. Le personnel dirigeant et enseignant comprend une trentaine de prtres, tous dioc&sains. Quant a la surveillance, elle est assuree par une
douzaine de prefets, dont un seul est pritre.
Nous saluons le recteur, frere d'une Fille de la
Charit6, chanoine de la cathedrale et membre du
conseil superieur del'Universit6 catholique; personne
fort distinguee et cultivie, qui parait destinee a occuper bient6t et avec honneur un siege .piscopal.
Visite a la maison de campagne de nos confreres.
La distance est de 1 kilometres, mais letram lectrique
y conduit, et, fort gentiment, un arret juste devant la

porte.
On est en train d'agrandir la maison, et les. travaux sont dej! bien avances, pour y mettre le s6minaire interne et les itudes de philosophie de la province du Pacifique. Le local pourra egalement recevoir
les deux dernieres annees de l'1cole apostolique et
donner par lU beaucoup plus d'aisance a la partie qui
restera. a Las Delicias. Les nouveaux bitimeuts sont
appropries leur destination; les cours, jardins, larges
et vastes ne laissent rien i desirer. L'air de la pleine
campagne ne peut qu'&tre salutaire aux enfants et
jeunes gens, pourvu que, en hiver, ii ne soit pas rendu
trop humide et froid par le voisinage de la Cordillbre,
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toute blanche et toute voisine. On me rassure,et naturellement je ne demande pas mieux.
Nous faisons visite au president de la Beneficenwia,
ansi qu'au tresorier, et, sincerement, il est permis de
les remercier pour la bienveillance qu'ils timoignent
anx ceavres de nos seurs qui d6pendent de leur admi-

nistration, ainsi qu'a nos confreres qui ont avec eux fr&quentes et cordiales relations. Ces messieurs, comme

d'ailleurs les administrateurs des h6pitaux, non seulemeat ont la hienveillance qa'inspire une bonne education, mais aussi ceUe qui nait de sentiments chritiens.
An Chili, ces sentiments chritiens soot encore dominants par la grace de Dieu. 11 faut pourtant avouer
que les idees anticlricales font du chemin et gagnent
du terrain. Le 25 juillet eat lieu a Santiago 1'election
du president de la Republique. Le candidat des partis
conservateurs-unis, Sanfuentes, triompha, avec cinq
voix de majoriti, sur Figueroa, candidat au programme
antici6ical. Ciaq voix demajorit6, c'est peu; on s'attendait a du d6sordre, car, le dimanche pr6cdent, une
manifestation figueroiste avait bris uao crucifix, houspill des pr&tres, parceru la ville, criant : a Mort aux
moines et moinesses! a et avait lapid- la porte de notre

chapeUe, cassant les vitres. Trbs aimables, ces messieas, et il ferait bon vivre sous leur autorit6!
Toutefois, ce dimanche 25 juillet, grace au deploiemeat de troupes, grice aux mesures energiques du
ministre de l'lnt&rieur, tout se passa tranquillement.
Tout de mime, la porte exterieure de notre chapelle
resta fernm& durant tout l'apres-midi.
Le leademain 26 jillet, selon l'usage de la CommanantA, nouscblibrons tous ensemble 1'octave de saint
Vincent dans la chapeUle de la maison centrale, avec

les offcessolenseLs, la conf6rence et la v6~eration des
reliques. Fort jolie, la chapelle de la xaaison centrale;
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mais combien trop petite! L'agrandir, lui donner les
dimensions et aussi l'orientation nicessaires demanderaient une forte depense devant laquelle on reculera
longtemps. Lcs choses mal venues des leur origine
sont difficilement amiliories!
Le 31 juillet, messe d'adieux, c6CCbree a la maison
centrale. Toutes les visites sont terminaes, y compris
celles au ministre de France et au consul pour le visa
de mon passeport. Adieux et remerciements aux confreres qui m'ont entour6 de toute leur fraternelle bienveillance; au revoir a ceux que la mobilisation va rappeler en France. Les apostoliques viennent a lear tour
me dire adieu et... au revoir, A Paris. J'accepte l'augure.
Avec M. Fargues pour compagnon, nous allons
prendre la route de Conception. M. Scarella, qui se
trouve a Valparaiso, y prendra le bateau le to aoit, et
nous nous retrouverons a Talcahuano.
Notre premiere station est Rancagua. Partis i
treize heures, nous arrivons a seize heures. H6pital de
six soeurs, plus une malade venue pour changer d'air.
Visite de l'intendant de la province, bon chretien,
ancien e61ve des Peres de Picpus a Santiago; visite
de I'administrateur de 1'h6pital, tres bon lui aussi.
Apres-midi du lendemain dimanche, reunion des enfants de Marie, au nombre d'une soixantaine, et distribution d'images comme souvenirs.
Depart a seize heures un quart pour'San-Fernando,
deuxieme station, oit nous arrivons aprbs une heure et
demie de voyage. La maison est loin de la gare, environ une demi-heure de voiture. Les chemins sont mauvais, c'est I'hiver, et les routes pav6es se compteraient
ais6ment; la voiture elle-m&me, el coche pris A la gare,
remonte au moyen age, a tout le moins, sinon aux
Indiens. Les cahots peuvent remplacer avantageusement la micanoth6rapie.
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San-Fernando est un endroit excellemment conservateur; des huit soeurs qui composent la maison, quatre
ont fait leur cinquantaine de vocation, ce qui ne veut
pas dire qu'elles ont pris leur retraite. Elles sont peutetre plus vaillantes et valides que les autres; le cure
de San-Fernando se trouve 6tre le neveu de l'unique
sceur frangaise de la maison, dont la famille est 6tablie
au Chili depuis longtemps. A San-Fernando, se trouve
6galement M. Aoun, frire de notre confrere de ce
nom. II est charg6 des maronites catholiques, 6tablis
en grand nombre dans le pays.
A dix-sept heures et demie, nous prenons cong6 de
la v6n6rable superieure, sceur Ampuero, de ses compagnes ven6rables et nous partons pour Curico. Nous
y arrivons A dix-neuf heures. C'est encore un h6pital
que nos seeurs ont a Curico, et elles sont six. L'h6pital
n'est pas luxueux tant s'en faut; mais il est propre.
Les ressources offcielles n'abondent pas; des particuliers charitables aident tant bien que mal et la
sup6rieure sait s'ing6nier. Nous continuons nos stations et, le 3 aoit au soir, nous en sommes a la quatrieme, a Talca, o' nous arrivons a dix-neuf heures,
apres avoir quitt6 Curico a seize heures et demie.
Talca est chef-lieu de province et de d6partement.
Les sceurs, au nombre de neuf, desservent i'h6pital.
Cette aeuvre ne se ressent guere avantageusement de
l'importance de la ville, car le local, dans la partie
ancienne, est pauvre, delabr6, 1zarde, par les tremblements de terre. La partie neuve, commenee avec plus
de bonne volont6 que de prudence 6conomique, reste
inachev6e et se detiriore. Une chapelle se construit
qui ne sera pas mal; mais elle est a la charge de la
sup6rieure. Salles insuffisantes et toujours encombries, oi les tuberculeux sont ml6ang6s aux autres
malades. Les bonnes seurs souffrent de cet 6tat de
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choses et s'efforcent a y remidier par la multiplication
de leur devouement. C'est beaucoup; mais cela ne
suffit pas pourtant pour le bien de I'cemvre.
C'est piniblement impressionnis, que nons quittons
Talca, le 5 aofit, au matin, apres la c1Clbration de la

sainte messe. Depart a huit heures,et arrivie a Chillan
vers midi. Le temps est pluvieux, froid, temps d'hiver.
Chillan, cinquiime station, est one ville d'au moins
cinquante mille habitants.
Longtemps nous y avons en une risidence et la maison encore inoccupee semble attendre notre retour.
Pourquoi pas? Si nous avons des snjets!
L'h6pital-hospice de Chillan compte quatorze senrs,
la superieure, sceur Randizzoni, venerable aaciennc, est
la scear de la superieure de Los Andes.
Comrme &Talca, la partie ancienne de l'hbpital est
insuffsante et difectoeuse; mais a l'inverse de Taica,
la partie neuve, d6j4 avaac6e, est bien convenable.
L'intendant de la province, sachant gagner les bonnes
graces et les pesos da gouvernement, I'aura bient6t
portee, espirons-le, a sa terminaison.
Notre nouvelle et sixieme station est a Los A4geles,

ville importante, ou nous arrivons le soir du 6 aoat,
a seize heares et demie, ayant quitti Chillan vers
midi.
Comme dans les pricidentes villes, c'est an hopital
que les s<cersdesservent,et elles sont six.Vieux,dilabr,,
rongi par I'humidite, il aurait besoin d'tre refait A
neaf, tout entier. Deja quelques salles sont reconstruites dans de bonnes conditions. La chapeelt n'est
qu'une salle en bois dont I'indnie humilite de NtreSeigneur vent bien se contester. L'administration ne
s'opposerait pas a la construction d'ane chapelle neave
et belle, si la supbrieure voulait se charger de trouver
les fonds n&cessaires i cette fn. Elle en serait hie
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capable; mais il faut attendre pour cela apres la
guerre; toujours apres la guerre!
On m'explique comment les ressources de l'h6pital
ne seraient pas tellement insuffisantes; mais il y faudrait une bonne et prudente gestion qui trop souvent
a manque dans le passe, un passe qui ne passe pas vite!
Dans l'apres-midi, petite s6ance, non point litt6raire
ou musicale, comme il est d'usage, mais chor6graphique, c'est plus nouveau. Quelques employes de
l'h6pital nous donnent une repr6sentation de la danse
chilienne par excellence, la Cueca. Il y faut, pour diriger le mouvement, au moins un joueur de guitare.
Guitare et harpe, ce serait mieux; mais on sait que le
mieux est l'ennemi du bien, et d'ailleurs il n'y a pas de
harpe a l'h6pital, tandis qu'il y a une guitare. Le guitariste joue et chante une naive m6lodie, dont le motif
revient comme un refrain a intervalles rapproch6s. Les
danseurs exicutent, selon le rythme de la musique et
du chant, des figures simples, harmonieuses et souples,
non sans gravite, empreintes de la traditionnelle et
chevaleresque courtoisie castillane, soulignbes par le
foulard ou &charpe de dentelles, - un simple mouchoir au besoin, - que chaque danseur tient de la
main droite.
L'assistance ne reste point passive. De la voix et
des battements de main, elle accompagne, et la melodie du guitariste et les evolutions des danseurs.
Autre accompagnement obligatoire de la Cueca, la
Chicia, la renommee et recherch6e boisson chilienne,
aux flots de laquelle danseurs, musiciens et spectateurs
cooperants refont leurs forces, leur voix et leurs biceps
habiles a la cadence.
Un vrai Chilien ne sait point dire (assez ,, de la
Cueca et de la Ckicka. C'est une forme de son amour
du sol natal; mais ce n'est point la seule, car l'amour
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sacri de la patrie est fort comme la mosl au pays du
Chili.
En visitant l'h6pital de Los Angeles, comme ceux
des cites precidentes, ii est dif6cile de ne point faire
une comparaison penible eotre les magniques h6pitaux de Santiago et les minables h6pitaux que nous
voyons tons les jours. Sans doute, au Chili, comme
partout, la capitale est la capitale,et la province est la
province ;mais tout de meme Chillan, Los Angeles ne
sont pas des villages sans vie on ressources. Les
pauvres n'y manquent point, ni les malades, ni les invalides; mais jusqu'ici, ni la Berefice•l
ia ni les riches
particuliers de ces villes n'ont pris I'habitude des
larges dons de charite. On y pease bien un pen, mais
d'une pensie lentement opdrante quand elle n'est pas
totalement inopirante.
Ces p6nibles remarques ne s'appliquent pas heureasemeat i la ville de Conception, la septieme et avantdernimre station de notre descente vers le Sud. Nous
y arrivons le lundi 9 aout, vers les onze heures et
demie.
Les smurs ont a Conception deux beaux etablissements, dans de bonnes conditions : 'h6pital avec
douze seurs, I'hospice avec onze sceurs. Avant peu,
une tzoisi~rme et magnifique fondation, laissie par
use riche et charitable personne, fera appel aux sceurs
et ofifra aussi une maison a nos confrzres, si la penarie des sujets u'y met obstacle.
Notre sejour i Conception ne sera que d'une tzentaine d'heares. Visite detaillie des deux maisons, et
conference dans chacune d'elles avec la permission,
bien entendu, du directeur M. Fargues, mon fid4le et
infatigable compagnou de peregrination. Visite au
grand vicaire, Monseigneur se trouvant presentement
A Santiago; visite a plusieurs communautes. J'ai la
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surprise agreable de rencontrer, dans le supirieur des
Salisiens, un ancien professeur de leur maison de Montpellier, quand moi-meme j'y itais de residence. II me
rappelle que je lui ai fait passer autrefois ses examens
d'ordination. II m'en souvient aussi, et ce souvenir
mutuel est tout a l'eloge de l'examin6 et de la maniere
dont'il satisft l'examinateur. Les montagnes, dit-on,

ne se rencontrent pas; mais les hommes se rencontrent.
N'ai-je pas, d'ailleurs, retrouv6 a Santiago dans le
provincial des Assomptionnistes, le P. Maubon, un
compatriote . moi, connu autrefois, reva ensuite lorsqu'il itait supriear a Nimes, tout pros de Montpellier
oh j'6tais, puis finalement rencontr6 a Santiago. D'autres rencontres de confreres et sceurs connus autrefois
en France confirment le proverbe qui, pour une fois,
se trouve etre v&idique. Ne dit-on pas, en effet souvent : menteur comme on proverbe. Et dire que les
proverbes soot la sagesse des nations! C'est a n'y rien
comprendre. Ce n'est d'ailleurs pas bien n6cessaire.
Continuons notre voyage et arrivons A Talcahuano,
haitiime et dernihre station avant 1'embarquement. II
est neuf heures et demie. L'hospitalite nous est offerte
par les Peres Augustins de l'Assomption, qui out charge
d'une grande paroisse a Talcahuano. Le lendemain,
I1 aoit, messe chez les sceurs et visite de la maison.
C'est an h6pital de cent lits. Les sceurs sont au nombre
de quatre. Comme local, c'est tout ce qu'on peut imaginer de plus mal commode, vieux, insuffisant, dilabrLPourtant, Talcahuano n'est pas un trou perdu. Quarante mille habitants, et la ville s'accroit tous les jours
par I'importance de son port commercial et militaire,
des ateliers, arsenaux, magasins que n6cessite une
telle situation.
Depuis longtemps, il est question de bitir an h6pital convenable; mais la r6ponse se fait attendre. L'ad-

-824ministration attend tout du gouvernement; l'intendant

de la province pourrait beaucoup, mais ii n'y pense
guere. II faudrait vendre 1'actuel hopital qui, se trouvant en pleine ville rapporterait gros, et construire

en dehors de la ville; mais personne ne prend l'affaire
en main.
Avec ma visite a la maison de Talcahuano se termine ma rapide tourn6e du Chili. Des vingt-huit maisons que comptent les Filles de la Charit6 en cette
province, j'en ai vu vingt-six. C'est a savoir les dix de
Santiago, les neuf de la region du Sud. Dans la region
du Nord, il me fut impossible d'aller a Copiapo et a la
Serena; et encore de cette derniere maison, je vis i
Coquimbo au retour du P6rou, la sup&rieure et quel-

ques compagnes.
Le nombre des seurs de la province est de 35o environ, bien superieur a celui du P6rou qui n'en compte
que 200, superieur egalement A celui de I'Argentine
qui arrive i 340, mais inferieur a celui du Brisil oh il
atteint a prs- de 6oo.
Talcahuano est le grand port militaire du Chili.
Dans la soiree, sons la conduite d'undes Peres Assomptionnistes, il nous est permis de visiter l'arsenal, les
chantiers, les bassins, tout ce qui est int-ressant a voir
dans un port de guerre.
Dans la matinee, notre vaisseau l'Oriana,parti hier
de Valparaiso est arrive Talcabuano, portant M. Scarella qui, debarque ce matin, nous a rejoints. Le
bateau repartira dans la nuit du i1 an 12. Le moment
est venu de le rejoindre. M. Fargues et les Peres de
i'Assomption nous accompagnent A 1'embarcadere.
Adieux et remerciements aux excellents Assomptionnistes qui, si fraternellement, nous ont accueillis;
adieux et remerciements au cher visiteur du Chili
pour toutes ses attentives bontes et, dans sa personne,
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remerciements a sa province dont la visite me laisse
les meilleures impressions, de tres bons souvenirs.
Adieux, remerciements, et qui sait : au revoir! tant
de choses arrivent!
En canot, et vogue vers I'Oriana,notre demeure flottante pour une douzaine de jours, car nous ne serons
pas a Montevideo avant le 22 aoft. De Montevideo a
Buenos-Ayres, le trajet se fera par les bateaux du
service quotidien.
De bonne heure, le 12 aoat, nous sommes a Coronel.
On y fait du charbon, apport 6 des mines voisines et
abondantes de Lota. Avec le consentement du commissaire, le salon sera a notre disposition pour la c6lebration de la sainte messe, toutes et quantes fois la
mer nous en donnera, a son tour, la permission. Aujourd'hui, nous sommes au port et I'on peut se passer
de sa permission. Nous verrons plus tard.
Encore une fois, nous toucherons la terre chilienne
a Punta Arenas, puis ce sera fini.
Les 13 et 14 aoit, mauvais temps, mauvaise mer,
brume, brouillard, vent, pluie, neige, toute la lyre.
Pas de messe, naturellement. On ne voit rien, on
marche lentement. On se calfeutre au salon chauff6 et
qui tr6pide en diable ou dans la cabine 6galement
chauffee oiol'on a grand'peine a tenir debout. On va a
la salle A manger quand la trompette guerriere qui,
par parenthese, joue faux, y appelle et quand le ceur
permet de r6pondre a son appel.

On mange souvent sur les bateaux anglais, et on
peut, si on le veut, manger beaucoup a chacun des
multiples repas. La liste est longue et variee des
choses offertes en victimes a messire Gaster. Savoir
faire son choix et se mefier des titres provoquants. Par
exemple : Pigeons h la diable' C'est diablement mauvais de 1'avis commun de ceux qui, a notre table,s'y ris-
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querent; d'autres probablement le trouvaient succulent; de gustibus et coloribus...
Le 15 aoft, la mer, an matin, nous permet - tolerance plut6t que permission - de cel~brer la messe et
des passagers matineux et an cceur solide y assistent.
Dans 1'apres-midi, le mauvais temps recommence,
ballottements, froid, chute de neige. C'est dr6le de
voir tomber la neige sur le bateaa; a terre, c'est naturel, parait-il. Cela interesse un instant; c'est vite
monotone. On lit, on dit du briviaire, on prie, on
regarde a travers la baie des vitres. tcrire, il n'y faut
mie songer. Au soir, nous arrivons a l'entr&e du ditroit de Magellan; mais le bateau attend pour s'y
engager, que le temps, moins obscur, lui en donne
faciliti et sicuriti.
Dans la nuit, il pent y entrer et, le r6 an matin, un
beau soleil nous invite an reveil. Tout le monde sur le
pont. I1 n'y fait pas chand, par exemple; mais le spectacle est captivant, r6chauffant peut-&tre. Des deux
c6t6s du d6troit, montagnes et montagnes de neiges;
a chaque instant et suivant les sinuosit6s nombreuses
des deux rives, nouveaux aspects. L'Oriana semble
glisser sur ces eaux tranquilles et lisses; tant6t
tout
pros des c6tes, d'autres fois, comme en pleine mer, le
detroit variant de 2 k 3o kilometres de largeur,
nous
explique-t-on. Vers les onze heures du matin, nous
depassons le point le plus austral du continent amkricain.
Pieuse et touchante pensee, une croix marque
ce
point. Nous la saluons : 0 crux ave, spes utical
Desormais, nous remontons vers l*'quateur
et, avec
an bon petit grain d'imagination, il n'est pas
d6fendu
de trouver que diji il fait presque moins
froid, surtout an salon. Grace A la meme imagination
probablement, d'aucuns aperCoivent, parmi les neiges
lointaines, des huttes d'Indiens Araucaniens on Patagons;
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d'aucuas en reconnaissent les habitants; d'autres,
moins bien doues, entrevoient quelque chose, mais ne
distinguent pas tres biea.

Tout de m&me, le temps passe. Et, a bord, que faire
en dehors de ses petites prieres et lectures, sinon
attendre I'arriv-e an port de d6barquement? Et en
attendant, et tout en savourant la po6sie des ditroits,
apres et avant celle de la haute mer, occuper du mieux
possible les nombreux loisirs. Si I'imagination y aide
pen on prou, qui pourrait s'en plaindre on lui en vou-

loir? Pauvre imagination! on l'appelle la folle du
logis! C'est pea aimable d'abord, et puis ne croyezvous pas que c'est un pen bien injuste? Passons.
La neit, et il fait vite nuit, en hiver, en ces basses
latitudes, noas touchons i Punta Arenas, pour en

repartir

a inuit.

Le 17 au matin, nous sommes encore dans le d6troit
et permission de c6lbrer. Et dire qu'on nous avait
menaces de toutes les coltres du detroit de Magellan. II
fut d'un pacifique, c'est-A-dire d'an pacifisme a nau
autre pareil.
Vers les neof heures, nous passons devant le phare
qui, d'une part, marque l'entr&e ou la sortie du detroit,
comme on voudra, c6te Atlantique, et d'autre part,
indique la frontiere entre le Chili et I'Argentine.
Comme bien 1'on voit, tout le detroit de Magellan est
aux mains du Chili, de quoi 1'Argentine n'est point
pr6cisement contente.
Mainteaaat, nous accentuons notre remont6e vers
1'lquateur, vers le chaud. N'empeche qu'il fait encore
bien froid. Le pont n'est guare friquente, pas m6me
par le soleil, qui nous boude et bient6t cide la place
A la neige. La lane lui fait la meme politesse. Le 18
au matin, le pont, les canots et les cordages sont recouverts de blanc-
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Apres midi, nous entrons dans la baie de PortStanley pour quelques heures seulement, de dix-huit
heures a vingt et une heures. On repart droit pour
Montevideo. Notre marche 6tant d6sormais perpendiculaire du sud au nord, nous garderons la meme heure
jusqu'l Montevideo, tandis que pr~c6demment notre
marche vers l'est nous faisait avancer chaque jour
nos montres pour les r6gler sur le meridien oh nous
6tions.
Le 19 aofit, temps tres beau, et la mer tranquille;
brise favorable.
Le 20 est egalement une bonne journie, malgre un
fort brouillard de seize heures a dix-huit heures. Cela
nous vaut et revaut les coups r6petes et rapproches de
la sirene, si lugubre dans la nuit 6paisse et lourde.
Pourquoi, grands dieux! appelle-t-on sirene cet instrument inharmonieux au premier chef. Si les antiques
sirines de l'antique fable n'avaient pas une plus melodieuse voix, elles devaient en etre souvent, sinon toujours, pour leurs frais de musique.
Le 21 aott, journ-e tranquille, dont la monotonie
est rompue par un bon.petit orage : 6clairs, tonnerre,
cela aussi parait tout dr6le a bord. A terre, c'est, comme
pour la neige, chose toute naturelle. Demain matin,
sans faute et de bonne heure, nous promet-on, nous
serons a Montevideo.
Pour occuper quelques loisirs, je fais le compte de
mes journies de bateau. De Bordeaux a Buenos-Ayres,
2o jours; de Valparaiso A Molendo, 6 jours; de Mollendo au Callao, 2 jours; de Callao a Mollendo,
2 jours; de Arica a Valparaiso, 6 jours; de Talcahuano
A Montevideo, 0o jours. Cela me fait un total de
46 jours de bateau, A quelques heures pres. Avec le
retour en Europe et les autres voyages en Amerique,
j'arriverai largement a 75 on 76 jours de vie A bord.
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D'apres la feuille affichbe, l'Oriana porte -1098 personnes, dont 207 d'ýquipage, 169 de premiere classe,
III de seconde, 61 de troisieme. Une feuille A c6te
et qui veut .tre rassurante indique qu'il y a a bord,
1200 ceintures de sauvetage et 116 places dans les
canots en cas de naufrage. On a pens6 a tout, m~me
au possible naufrage. Mais tout de meme cette feuille,
malgre ses bonnes intentions, vous laisse un peu songeur et vous donne un peu froid dans le dos. Que si,
aux possibilites de Pordinaire et presque vulgaire
naufrage classique dont les r&cits hantent les m6moires, vous ajoutez le peril du tragique naufrage,
consicutif au torpillage ou au heurt d'une mine derivante, vous comprendrez quelques-unes des reflexions
aux teintes grisitres que ferait un navigant Iegerement sensible.
A la grace de Dieu! faut-il se dire; on se le dit, et
on s'attache a cette vie sur 1'eau, malgri tout.
Non pas a quatre heures du matin, mais a six heures,
I'Oriaxa arrive A Montevideo le dimanche 22 aoit.
Cette ligne anglaise ne touche pas Buenos-Ayres; mais
comme le savent beaucoup de vos lecteurs, le rio de
la Plata, seul, separe les deux capitales de l'Uruguay
et de I'Argentine, et elles sont reli6es tous les jours et
plusieurs fois par jour, par de tris confortables bateaux. Celui qui ce soir nous recevra, et nous d6posera
demain matin a. Buenos-Ayres, est le magninique

Ciudad de Buenos-Ayres. 11 est a quai. Nous y faisons
transporter nos bagages, nous retenons nos places, et
sous la conduite du bon M. Bouvier qui a bien voulu se
deranger pour nous, nous allons a la maison de 1'Union,
saluant au passage les soeurs de la Reconquista.
Le meme accueil charmant de la part des confreres;
puis apres-midi, nous disons au revoir - car je dois
revenir a Montevideo - aux sceurs des maisons de
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1'Asile, du Cordon et du Riducto; i vingt-deux heures,
le Ciudad de Buenos-Ayres se met en route; la mer, oa
le rio, - ses dimensions en feraient une baie de

l'Ocian, le goat de ses eaux ea fait on fleuve ou rio,-promet anc bonne nuit, tandis que la limpidite de l'air
ne fait craindre aucun retard occasionni par la brume.
Effectivement, le 23 aoft, a l'heure reglementaire, sept
heures do matin, nous sommes a quai. Nons y tro*vons M. Bettembourg, visiteur, et M. Gimalac, assistant, pour nous souhaiter la bieavenue. La donane est

complaisante et expeditive.
VERDIER.

(A suivre.)

VARIETES

A loccasion du premier anniversaire de la preservation de
la Maison-Mkre des Files de la Charite, que sons allons
cilibrer le 22 aovembre 1916, nous donnons un recit complet
de 1'incendie de 1'annexe des magasins du Bon March6.

Pour donner aux personnes qui ne connaissent pas
la Maison-Mere des Filles de la Charitk, on qui ne
I'ont pas vae depuis longtemps, une idie plus exacte do
danger qu'elle a coura pendant Iincendie de I'annexe
du Bon Marchi et par 1l meme de la protection manifeste de la tris sainte Vierge dont elle a 6t6 'objet,
il nous semble utile de d6buter par one rapide description do th6~tre de cet effroyable sinistre.
La facade de I'annexe donnant sur la rue do Bac
subsiste encore; elle fait suite a celle de la MaisonMIre jusqu'i la rue de Sivres dont elle forme I'angle.
A 'intirieor, cette construction, qui ne date que de
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six annes, s'itendait le long de l'allee qui conduit
de la porte d'entree de la Communaut6 a la chapelle,
et 6tait bornee, a I'extr6miti de I'alle par un petit
bitiment, dit Saint-Antoine, abritant une trentaine de
seurs igees on souffrantes. Celui-ci, toujours debout
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et a
et intact, est adoss6 dans le fond, i la d6pense
desquelles
la buanderie de la Maison-Mere, au-dessus
communiquant
anciennes
se trouve le dortoir des sceors
qu'urne
avec leur infirmerie, autant de vieilles masures
6tincelle devait suffire a reduire en cendres.
Mais - circonstance rassurante - ces constructions
bmnie
sont attenantes a la chapelle, a cette chapelle
viendra
moment
Un
x
oi la tres sainte Vierge a dit:
tout est perdu;
o6 le danger sera grand; on croira que
) Et en face
mais ne cxaignez rien, je serai avec vous.
au-dessus
de la chapelle, a l'autre extremite de l'all6e,
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de la porte d'entr6e, encore la trbs sainte Vierge,
non debout, mais assise comme dans la demeure de
son choix et de son repos, paraissant dire a notre
petite sceur' Labour6 agenouillee aupres d'elle les
paroles grav6es au-dessus de sa tete par la pieti con-

ANNEXE DU BON MARCHI

APR-S L'INCENDIE

(rue de Shvres).

fiante de notre v6ne'r

Pere Fiat: c J'ai &t6 itablie

Gardienne. n
A ce qui precede, le croquis ci-dessus donne plus
de precision et en meme temps il rend plus intelligible et plus saisissant le recit d6taill de 1'incendie
qui nous a &6tcommunique par les sceurs de la MaisonMire.
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IXCENDIE DE L'AN!NEXE DU BON MARCHE

Le iundi, 22 novembre 1915, a onze heures et demie

ANNEXE DU BON MAXCHU

(cfdi

APRfeS L'INCENDIE

de la Communautd),

au moment oi nous sortions de l'examen, notre attention itait attirie par une 6paisse fumde s'ichappant
de 1'annexe du Bon Marcbh; les mieux informees
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disaient tout bas qu'un incendie venait de se declarer
dans les sous-sols de ce bitiment, et le son de la trompe
des pompiers, partant de divers points du voisinage,
ne faisait qu'accr6diter cette inquietante rumeur.
En effet, ces braves sauveteurs accouraient de toutes
les casernes de Paris on, a mesure que les premiers
arrives, le colonel et son lieutenant en tete, se rendaient compte de 1'6tendue possible du sinistre,
l'alarme avait ete successivement donn6e. Deux preoccupations angoissantes dirigerent d'abord les efforts
du colonel Cordier et de son lieutenant-colonel: avant
tout, le sauvetage des blesses de l'ambulance du Bon
Marchi, heureusement commenc6 deji par le service
special d'incendie de l'6tablissement et rapidement
achev6, grice au precieux appoint de secours qui
permit de descendre jusqu'au dernier des malades
d'un etage 6lev6, bientbt apres envahi par les flammes.
Le feu courait dans les sous-sols et ceux-ci communiquaient par un passage souterrain avec le batiment
principal du Bon Marche situa de l'autre cb6t de la
rue du Bac; s'il s'engouffrait dans cette issue, l'incendie
prendrait des proportions sans limites, ce serait 1'embrasement de tout le quartier. Telle 6tait la seconde
perplexiti du colonel; de l'ambulance, il court au
passage, s'assure que Ies massives coulisses de fer
destin6es a arreter le fleau devastateur ont t6 fermees,
les consolide et revient diriger les manoeuvres au foyer
de I'incendie.
Djij les pompiers avaient dress6 leurs longues
6chelles dans l'all6e de la chapelle et dirigi leurs
lances vers les murs de l'annexe. De Saint-Lazare,
M. Cazot, procureur general, et M. Hertault, 6conome,
6taient accourus a la premiere alerte et avaient 4t6
bient6t rejoints par notre Tres Honore Pere et notre
respectable Pere Directeur. Un conseiller municipal,
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ami de la Communauti, passant par hasard, dans la
rue du Bac, 6tait venu, avant tout autre, offrir son
concours, sons toutes ses formes, disant qu'il ne fallait
pas moins qu'un miracle pour nous preserver. Puis,
voyant entrer notre architecte, M. Richardiere, averti
par telephone, il ajouta : u Je le connais, je l'ai vu i
l'cuvre; avec lui, nos braves pompiers et vos prieres
toutes-puissantes, vous pouvez tout espirer. " En
effet, jusqu'' la fin, M. Richardiere se tint sur la
briche, sans souci du danger pour lui-mime, uniquement prioccupi du danger qui nous menagait, prenant
ou indiquant les moyens de le d6tourner.
Au debut, on avait espelr pouvoir localiser et
etouffer l'incendie dans les sous-sols, mais il y fallut
renoncer; des pompiers, munis pourtant de tampons
protecteurs contre les gaz asphyxiants avaient 6tC
obligis, apris use courte tentative, de se retirer brus-

quement por n'tre pas victimes de l'intoxication;
trois d'entre eux auraient m&me succomb6 sans les
soins imm6diats et &nergiques qui leur furent prodigu6s et l'un inspirait de telles craintes que M. Cazot
jugea prudent de lai donner 1'absolution. Tons furent
heureusement arrach6s a la mort; dans cet effroyable
d6sastre, il n'y eit pas d'autres accidents de personnes
a diplorer.
Vers deux heures, la fumee diminua d'intensiti et
l'on espera un moment avoir noyi le foyer de Fincendie; mais pea de temps apres, on aperjut comme
una 1ger nuage au-dessus da petit batiment SaintAntoine.
Aussitbt le lieutenant-colonel des pompiers monta
sur le toit et s'atant rendu compte d'oi venait la
fumae il diuigea un jet puissant de ce c6t6. Ainsi,
le point le plus sirieusement menace paraissait 6tre
,alors tout a coup Fangle de l'annexe contignu Saint-
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Antoine; or, de l1 au clocher tout en bois de notre
chapelle il n'y avait qu'un pas.
Soudain, les cages d'ascenseurs des magasins, cedant
sous I'action du feu, s'effondrerent et firent autant de
cheminses d'appel par out les flammes s'6lancerent aux
itages superieurs et bient6t apres atteignirent la toiture d'oit on les vit monter, monter toujours avec des
gerbes d'itincelles, des reflets rougeatres et un crepitement sinistre qui s'entendait de la rue de Babylone.
*En meme temps, le long des murs la fiamme s'6chappait avec une violence terrifiante de toutes les ouvertures, notamment de celles qui, dans I'allee de la chapelle, font face aux infirmeries du premier et du second
6tage.
I1 6tait pris de trois heures. M. le Prkfet de la Seine,
M. le Prefet de police et M. le Pr6sident du conseil
municipal, apres un rapide conseil tenu avec le colonel
et le lieutenant-colonel, exprimbrent le desir de parler
d'urgence a la Sup&rieure g6nerale, qu'ils allbrent
attendre dans la cour des Missions. Des que notre Tres
Honoree Mere parut, M. le Prefet de police se d6tacha
du groupe et lui dit d'un ton de respectueux commandement : ( Madame la Sup&rieure, sans perdre une
seconde, il faut faire 6vacuer 'infirmerie de vos sceurs
ag6es, voisine de la chapelle, et vous mettre en mesure
d'evacuer toute la maison dans un quart d'heure, au
premier signe. > Le danger etait done grand, si grand
que les agents de la prefecture de police allaient en
meme temps inviter les habitants des maisons voisines
a riunir a la hAte ce qu'ils avaient de plus pr6cieux
pour fuir aussi au premier et trbs prochain signal. A
l'un d'eux, une dame r6pondit:: Entre le feu et nous,
il y a les bonnes soeurs et leur chapelle, nous n'avons
pas peur ,. Bien autrement profond 6tait dans tons
nos coeurs ce sentiment de confiance; aussi l'expres-
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sion en vint-elle spontandment sur les lvres de l'une
de nous qui se trouvait a quelques pas de notre Tres
Honoree Mere quand celle-ci rebut l'ordre pr6fectoral : " Oh! dit-elle avec une tranquille assurance,
M. le Prefet ne sait pas que la sainte Vierge nous
garde. )
Cependant, il fallait obeir: immediatement, ma sceur
assistante, qui n'avait pas quitt6 nos chores soeurs
anciennes depuis qu'elles ktaient directement menacees, s'occupa de leur transbordement avec le concours
des infirmieres et d'autres sceurs de bonne volont6,
tandis que ma sceur econome se rendait k la salle de
retraite ou deux cents sceurs du dehors avec une centaine de la maison et du siminaire poursuivaient dans
le recueillement les saints exercices qui devaient normalement se cl6turer le lendemain matin. La derniere
confirence avait eu lieu comme de coutume a deux
heures.
Au debut, le pr6dicateur s'inspirant des circonstances avait parlM ainsi i son auditoire. ( II est dit
dans le r6cit du martyre de saint Laurent que l'amour
divin qui embrasait son coeur le rendait insensible
aux ardeurs du feu materiel. II faut de meme que la
ferveur vous anime a ce point que vous ne vous laissiez
pas distraire par ce feu qui brile pres de vous et dont
nous sentons quelque peu la chaleur. ,
Apres l'acte d'adoration fait aussi h l'heure ordinaire
- et avec quelle ferveur! - ma sceur econome invita
les chnres retraitantes a rentrer dans leurs maisons
respectives, et celles de province a demander I'hospitalit6 a nos seurs de Paris, afin de diminuer d'autant
notre personnel si nombreux. Elle n'avait pas achev6
que notre Tres Honor6e Mere ne pouvant se r6soudre
a laisser partir ses pauvres filles sans les r&conforter
par quelques mots de son coeur et de son ame, venait
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leur recommander de s'en aller avec une confiance illimitee

en Marie Immaculke, de dire et redire la toute-

puissante invocation : a 0 Marie concue sans pichi,
priez pour nous qui avons recours a vous. )
Aussit6t, avec ordre et calme, toutes les retraitantes.
alltrent dans les dortoirs r6unir leur petit bagage, le
cceur serri de quitter la Maison-Mere dans de telles
conditions.
Tandis que ma sceur econome avisait aux pr6cautions k prendre dans les locaux faisant face

l'incendie

et que ma soeur officiire, en s'occupant des blesses de
l'ambulance, priparait avec le concours de son divoua
administrateur, M. Goyau, la sortie des sceurs anciennes
par la rue de Babylone, notre Tres Honoree Mere allait
aider ma sceur assistante a effectuer leur laborieux
transfert. Elles etaient d6jA i la chambre de communauti avec tout un materiel sans lequel il leur efit et&
doublement p6nible de quitter leur ruelle. Mais ce
premier sacrifice leur paraissait plus que suffisant;
aller plus loin semblait aux unes au-dessus de leurs
forces et aux autres une injure faite a notre celeste
Gardienne. 4 Oh! ma petite, repondait I'une d'entre
elles aux exhortations d'une sceur servante de Paris
accourue pour prkter le concours de ses bras et de son
divouement i cette oeuvre de sauvetage, on voit bien
que vous 6tes jeune; vous ne connaissez pas encore la
sainte Vierge. , Mais a peine notre Tres Honoree
Mere eut-elle paru et soulev6 avec d'exquises precautions l'une de ces chores inhrmes en engageant toutes
les autres a la suivre, que l'admirable esprit de foi, qui
est I'un des traits caract6ristiques de ces vin6rables
doyennes de la Communaut6, fit taire toutes les objections et eut raison de toutes les resistances. A la suite
de notre Tres Honoree Mere soutenant la bonne sour
qu'elle 6 tait. parvenue A mettre en mouvement succida

-

839 -

tout un triste et touchant cortege de pauvres sceurs
appuybes sur un on deux bras ou portees sur des fauteuils, selon leur degre d'infirmit6. Le point de reunion
6tait le petit s6minaire ou se rendaient de leur c6te une
partie des malades des deux infirmeries des sceurs
cadettes, vers lesquelles s'6tait rapidement port6e la
sollicitude de ma sceur assistante, des qu'elle avait vu
nos sceurs anciennes sous l'6gide de notre Tres Honoree Mere, bient6t rejointe par ma sceur econome; les
plus infirmes des sceurs cadettes avaient ite install6es
dans la grande pice. dite chambre du conseil. Quels
que fussent l'ordre et la rapiditi avec lesquels s'6taient
effectues ces multiples transferts, la durie en avait
depass6 le quart d'heure au bout duquel pouvait 8tre
notifiie 1'6vacuation complete.
Le danger itait-ildonc conjure? Loin de la, mais il
n'empirait pas, grice a la lutte intr6pide et intelligente
qui s'effornait de l'enrayer. Du toit de Saint-Antoine,
ou leur situation tait devenue p6rilleuse, les pompiers avaient recu 1'ordre de descendre pour attaquer
l'incendie par la cour de la buanderie. En m~me
temps, sur la pressante demande de notre architecte,
ils installaient dans I'all6e de la chapelle de nouvelles
lances attaquant a la fois la facade interieure de 'annexe et le grand pignon qui la terminait du c6t6 de
Saint-Antoine. Une manoeuvre semblable s'ex6cutait
simultaniment des fenetres du dortoir situ6 en face,
au troisieme ktage et du haut d'une grande echelle.
Cependant, de notre c6te la chaleur est extreme, les
persiennes noircissent; ordre est donn6 aux pompiers
d'inonder notre toiture et notre mur pr&ts a devenir la
proie des flammes. Avec inqui6tude, les regards des
chefs surveillent aussi le grand mur de 1'annexe qui
dominait d'une hauteur de trois dtages Saint-Antoine
et la chapelle; il est fortement 6bran!i et penche de
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notre c6t6. Comme il l'avait fait trois heures, le conseil

de sauvetage dilibere et conclut a la n&cessite d'6vacuerla chapelle le pluspromptement possible. M. Cazot
est charg6 d'aller en avertir notre Tris Honoree Mere.
Elle 6tait dans sa chambre, oi on lui rendait compte
de ce qui sepassait sur les divers points de la maison.
a Ma Mere, lui dit M. le Procureur en entrant, le
colonel juge prudent d'6vacuer la chapelle. - Mais,
Monsieur, il n'y a personne & la chapelle. - II y a le
saint Sacrement! - Oh! Monsieur, ne put s'empkcher
de s'6crier l'une des soeurs pr6sentes, oii peut-il etre
plus en sfret6 qu'avec sa Mere qui est sa gardienne et
la n6tre!-- Mais, ma Sceur, on s'attend d'une minute a
l'autre, a voir le mur du Bon Marchi tomber sur la chapelle et 1'ecraser ,. M. notre Tres Honore Pere,

pr6voyant le coup qu'allait porter a ses filles cette
douloureuse injonction, entra au meme moment pour
1'attenuer par quelques bonnes paroles inclinant a la
soumission sans 6branler la confiance. c Laissez, dit-il,
M. Cazot transporter les saintes especes a la petite
chapelle du petit skminaire et vous verrez qu'elles n'y
resteront pas longtemps. ) II 6tait alors quatre heures,
et une heure apres, Jesus 6tait rendu & sa mere.
Qu'ktait-il done advenu du mur menagant? Au-dessus
de lui, les zincs de la toiture fondaient, le voligeage
et les lucarnes 6taient consumbes; les poutres .normes
et les rampes de fer, noircies et tordues; enfin, les
planchers s'effondraient avec le grand hall entrainant
dans I'int6rieur de l'annexe, avec un epouvantable
fracas, le pan de mur qui menacait de tomber sur
nos constructions. C'est que la voix de Marie, comme
autrefois celle de son divin Fils, venait de commander
au vent et en avait change la direction.. Notre chere
chapelle etait sauvbe. A partir de ce moment, le feu
diminua de ce co6t, mais il redoubla d'intensit6 sur
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les facades des rues de Sevres et du Bac et en face
de notre parloir; un instant, les dortoirs au-dessus de
notre porte d'entr6e parurent menaces; mais la Vierge
gardienne etait 1U et ce peril fut bient6t conjure.
Cependant 1'exode de nos bonnes soeurs anciennes
et malades se continuait; d'apres l'ordre donn6, les
plus infirmes, au moins, devaient ktre mises a l'abri
hors de la maison et, jusqu'au bout, nos v6nbres Sup&rieurs, si 6mus qu'iis fussent par les larmes et les protestations de confiance en la sainte Vierge de ces
chires et venirables doyennes, tinrent a faire acte
d'ob6issance k ceux qui, en cette circonstance, avaient
Ie droit et le devoir de commander. Les portes de
communication entre le grand et le petit s6minaire
avaient et4 fermies; d'un c6t 6 , toutes les sceurs du
s6minaire qui n'etaient pas occupees dans les offices
exterieurs priaient, r6citaient le rosaire et le chapelet
de l'Immacule-Conception; de l'autre, c'6tait unindescriptible ple-mele de tout le materiel descendu a la
hite des infirmeries et au milieu, les pauvres seurs
souffrant, g6missant, cherchant peniblement A retrouver, qui son formulaire, qui ses lunettes, qui sa petite
cassette, etc., toutes attendant avec anxi&t6 la selection A laquelle devait proc6der notre Tres Honor6e
Mere et ma seur assistante. Deux precieuses b6nedictions vinrent, a ce moment particulibrement douloureux, relever les courages : celle du v6enr6 cardinal
Amette, transmise par M. le Promoteur de l'archevkch6, envoye par Son Eminence pour exprimer ses
sympathies, assurer de ses prieres et se renseigner
exactement sur notre situation. M. le chanoine Adam
s'en retourna profondement impressionn6 du danger
couru et jusque-lik cart6 par une main invisible, et
aussi du calme confiant de la Communaut-. Bient6t
apres lui, M. notre Tres Honor6 Pere vint prodiguer,
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a ses filles ainees, ses encouragements paternels, ses
promesses de prompt retour et leur porter la b6nediction donn6e d'une voix imue et reque avec larmes.
a Priez, priez, qu'on prie >, dit plusieurs fois notre
bon Pere qui venait du thebtre de l'incendie et y
retournait, moins rassur6 qu'il ne voulait le paraitre.
L'appel commenqa, et, de nouveau install6es sur des
fauteuils ou soutenues par des mains amies, entourees
de soins et d'attentions par notre Tres Honoree Mere
et nos respectables sceurs officiares, les sceurs nommnes
s'acheminerent vers la rue de Babylone, oiu, entre deux
hales d'une foule sympathique, les attendaient des

automobiles d'ambulance et autres mises a la disposition de la Communaut6, par la municipalit6 et par des
personnes bienveillantes. Plusieurs de nos maisons de
Paris avaient spontankment offert de les recevoir;
elles furent reparties entre la Providence, SaintPierre du Gros-Caillou, Saint Philippe du Roule, Saint
Augustin, etc. Du milieu de la foule, des offres semblables se multipliaient: « Venez, venez, ma Soeur,
disait une brave femme, cherchant A s'emparer d'une
de nos cheres reliques, mon lit est bien bon, bien
propre, je vous Ie donnerai et je vous soignerai bien
toute la nuit. ) En m&me temps, Mme Denys Cochin
faisait dire a notre Tres Honoree Mere, par l'administrateur de notre ambulance, M. Georges Goyau, qu'elle
serait heureuse de recevoir quinze sceurs dans son
h6tel. Pendant que s'effectuait ce transfert qui, malgre ses difficultes, ne fut troubl6 par aucun incident
ficheux, l'ordre s'etait fait au petit s6minaire, transform6 pour les soeurs qui restaient en une infirmerie
de guerre : lits de camp, chaises-longues et paravents
avaient 6t6 si bien disposes que chacune se diclarait
i peu pres satisfaite et faisait volontiers honneur au
souper qui, a cinq heures, 6tait servi.
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La tourn6e faite ensuite par notre Tres Honorte
Mere et ses officieres dans les autres parties de la
maison, leur procura la consolation de constater que
partout leurs instructions avaient 6t6 comprises et
-executees avec un calme et un ordre parfaits. A la
-cuisine, encombrte par les objets retir6s de la d6pense,
menacbe et inond6e par les pompes, au service habituel
de 1'ambulance et de la Communaut6, s'6tait ajout6 un
service de ravitaillement pour les pompiers; la plupart
-taient A jeun depuis dix heures du matin et, entre le
foyer incandescent de l'incendie et I'eau glac6e qui
ruisselait le long de leurs vetements et remplissait
leurs grandes bottes, comme ils travaillaient! Aussi,
les premiers appelts autour de la table sur laquelle
avaient 6tc d6poses des saucissons, desmiches de pain
-et do vin chaud, n'avaient pas manqu6 de s'acquitter
de la commission qui leur 6tait donn6e de porter la
bonne nouvelle aux autres; ils se relevaient mttuellement A leur poste, pour que chacun pit venir et revenir
a son tour, car la cantine resta en permanence toute la
nuit, tandis que de temps en temps, deux soeurs, charg6es de provisions, allaient en faire b6ndficier pompiers et sergents de ville que la consigne retenait dans
la rue du Bac. Mais ce que tous acceptaient avec non
moins d'empressement que ces reconfortants, c'6tait
la M4daille benie: nos ferventes sceurs de la cuisine
leur en expliquaient rapidement I'origine et les bienfaits, tout en les servant, et d6ja impressionnes par
]'ttonnante preservation de notre maison, ils se la passaient Pun A l'antre, en demandaient pour leurs femmes
et leurs enfants, la portaient a leurs camarades jusqu'au sommet des plus hautes 6chelles en disant :
c C'est la mbdaille qui garde. D Trois jours apres, un
homme de haute taille sortait de la chapelle ý onze
heures et demie, an moment oi la Communaut6 venait
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d'y entrer pour l'examen; en passant aupres de notre
Tres Honor6e Mere, il lui disait en montrant son
casque de pompier : ( Je suis venu faire une pritre a
la sainte Vierge qui garde. »
Le soir du 22 novembre, la cloche sonnait a cinq
heures trois quarts. O irait-on faire l'examen? La
grande'porte de la chapelle etait condamn6e et ses
abords noyis, encombres, 6taient encore occupes par
les pompiers continuant leurs manoeuvres sur ce point,
longtemps le plus menace. Mais il y avait les portes
des bas-c6t6s, et elles s'ouvrirent pour laisser passer
t droite les smeurs a 1'habit, et, a gauche, les sceurs du
s6minaire, toutes pressees et heureuses de se retrouver
apres six heures d'angoisse, aux pieds de Celle qui
les avait gard6es et sauv6es, de la remercier d'avoir
encore une fois manifest6 sa puissance en faveur des
pauvres filles de saint Vincent de Paul et de la v6nerable Louise de Marillac: A ce sentiment, s'unissait
celui de I'admiration et de la reconnaissance aussi,
pour les graces attach6es a notre vocation, graces qui,
aprbs nous avoir tenues calmes et simples dans notre
confiance en la protection de Marie Immaculee et dans
notre docile abandon aux directions de nos v6neris
supirieurs, courageuses et actives dans un labeur
extraordinaire, accompagn6 d'une priere incessante,
nous ramenaient aux pieds de Jesus et de sa Mere avec
la ponctualit6 accoutum6e, plus recueillies et aussi
paisibles qu'au soir de nos plus tranquilles journ6es.
Lanuit etait venue. Pour supplier le gaz et l'ilectricit6, dont l'incendie imposait la suppression, un eclairage de circonstance avait it6 improvise : c et IA,
dans les corridors, une bougie, un cierge branlant, une
lampe fumeuse, et jusqu'aux antiques lanternes heureusement rangees avec un soin pieux, dans le musee
de I'office qui lui doit son nom seculaire, par I'inou-
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bliable soeur Claval, navrie de voir ces cheres, ces
incomparables lanternes supplant6es par le gaz, cet
intrus moderne, qu'elle soupconnait de quelque accointance avec le diable. Le sourire qui, a ce souvenir,
avait effleur6 les levres, reparut au refectoire i la vue
des tasses remplies de sable dans lesquelles, de loin en
loin, sur les tables, s'enfoncait une bougie. Le silence,
l'ordre, I'attention a la lecture n'en furent pourtant pas
plus troubles que par les bruyantes allies et venues
des pompiers dans la cour Sainte-Marie.
Apres les graces, notre Tres Honoree Mere fit part
de l'assurance qui venait de lui 6tre donn6e, qu'il n'y
avait rien a craindre pour la nuit; elle ajouta qu'en
consequence la priire du soir allait se faire immediatement a la chapelle, qu'aussit6t aprbs chacune devrait
se rendre au dortoir, se coucher et s'endormir confiante et reconnaissante entre les bras de la tris sainte
Vierge, lui ripetant, chaque fois qu'elle se r6veillerait:
t 0 Marie conque sans p6ch6, priez pour nous, qui
avons recours a vous. n Enfin, nous fumes toutes invitees a assister a la messe d'actions de grices, que
M. notre Tres Honore Pere avait a cceur de venir dire
le lendemain matin, dans la chapelle si miraculeusement pr6serv.e.
Toute la nuit, les pompiers 6pierent d'un ceil attentif
quelque manifestation possible de nouveaux foyers
caches, et ils ne discontinuerent pas de lancer de I'ean
sur les murs toujours fumants. A neuf heures et demie,
M. le Prefet de police,qui n'avait pas cess6 d'etre tenu
au courant, par ses agents, de la marche de l'incendie,
eut la bienveillance de venir prendre des nouvelies de
notre Tres Honor6e Mere et de toute la Communaut6,
s'excusant de la duret6 de l'ordre d'evacuation qu'il
n'avait donn6 qu'A regret, par devoir, et en presence
d'un peril qui semblait alors inevitable et imminent.
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11 fut recu par ma sceur assistante et ma saour officiere qui s'6taient chargbes de la veille avec quelques
sceurs de la porte. Deux seurs de la cuisine, resties
6galement a leur poste, continuaient de ravitailler Ies
braves sapeurs. La nuit, tres froide, fnt dure et laborieuse, autant pour ceux qui 6taient perches sur les
hautes 6chelles que pour leurs camarades qui travaillaient dans les sous-sols inondis; les uns et les autres
voyaient avec plaisir leurs petits lunchs nocturnes
completes par les distributions de linge et de lainage
que leur faisait ma soeur assistante.
Le lendemain matin, a quatre heures, dbs le premier
son de la cloche, toute la Maison-Mere 6tait sur pieds;
sceurs a l'habit et sceurs du s6minaire rivalisaient d'activit6 pour 6tre plus t6t aux pieds de Marie Immacu16e. On n'itait bien que l; on avait hate de reprendre
le cantique int6rieur de 1'action de graces et de l'amour
a peine interrompu par le sommeil. A c6t4 des ruines
amoncel6es a la porte de notre beni sanctuaire 6pargn6, aucun chant ne pouvait se faire entendre. Cependant les coeurs dibordaient de sentiments dont ils
auraient voulu faire monter l'expression jusqu'au tr6ne
de notre c6leste Mere et Gardienne; aussi, heureux
d'avoir 6te devin6s, tous se dilaterent quand, avant de
commencer la messe, notre v6ndr6 Pare, d'une voix
d'abord entrecoupie par 1'&motion, puis vibrante et
anim6e, rappela les angoissantes plripities de la
veille, le miracle 6vident, palpable, auquel nous devons la conservation de notre bien-aimee Maison-Mere
et les obligations qu'impose a la Communaute tout
entiere ce nouveau et 6clatant temoignage que lui
donne de sa bienveillance, la toute bonne et toute
puissante Reine du ciel, preciskment an moment oi
l'embrasement d'ane guerre effroyable s'itend, de
proche en proche, sur toute la terre. Que partout les
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Filles de la Chariti soient les filles d6vouees, les
humbles imitatrices de la Vierge Immaculie, les
ap6tres de sa medaille, et partout, comme au berceau
de leur vocation, cette bonne Mere, fiddle a sa promesse, les gardera.
Le saint sacrifice commenqa; plus que jamais ii fut
pour les ames qui s'y unirent le sacrifice eucharistique,
sacrifice d'action de graces et de louange, tel que
devaient le c6lebrer les premiers chretiens, l'Ame transport6e d'une sainte all6gresse, dans le silence et a la
lueur des torches vacillantes des catacombes. Et quand
le c6l6brant, en son nom et au nom de tous les fid.les,
demanda : c Que rendrai-je au Seigneur pour toutes
les graces qu'il m'a faites? , avec notre Pere v6n6r6
toutes ses files pr6sentes repondirent au fond de leur
cceur: a Je prendrai le calice du salut et j'invoquerai
le nom du Seigneur... et celui de sa Mere Immaculee. '
A mesure que nos soeurs du monde entier liront ce
ricit, elles aussi, en memoire de la merveilleuse preservation de la chere Maison-Mere qui est notre Mere
A toutes, voudront, nous n'en doutons pas, prendre le
calice de l'action de graces tel que la main divine le
pr6sente Achacune. Comme pour Jesus et Marie, il contient souvent plus de myrrhe que de miel; mais invoquons le nom du Seigneur et celni de sa Mare, et nos
tristesses seront consolees, nos faiblesses fortifiees,
nos craintes dissipes. Ni l'eau, ni le feu, ni le monde,
ni Ienfer ne pourront nous ravir notre joie parce
qu'elle sera faite de foi, de confiance et d'amour reconnaissant.
LES SCEURS DE LA MAISON-MiRE.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
Ad R. D. E. Villette, moderatorem archisdalitatis ab Agonia D. N. 1.C.
ad Gethsemani nurcupatae, de idtleris veneratio•is et obseuii pleis p.lias persolves.
DILECTE FILI, RELIGIOSi Viz,

Salutem et Apostlicaa Benedictioem.
Epistola tua et incrementa nuntiat Archisodalitatis quam moderaris,
et Nostram eidem studet conciliare gratiam. At vero opus tam salutue
gratiam, scito, non exiguam apud Nos iniisse, simul ac cognovimus propositum sanctum quo spectat, et pias preces, ad quas ingeminandas

sodales tam studiose hortatur. Quotidianae hae preces, quas commeatatio passionis Christi efficit ferventiores et ipsa eius vulnera- immena
amoris pignora- enixe apud Patrem commendant, quanta, Dilecte Fili,
Ecclesiae et Nobis pollicentur! Utrumque enim, ut rides, urgent sollicitudinum cat'ssae multiplices et graves ob hunc armorum aestum tam
diuturnum, tam calamitosum: iisdemque commonitos te tuosquesodales
velimus, ut et sie intermissione oretis, et exemplo hortatuque vesto
imitatores quamplurimos nanciscamini; ut nimirum, multiplicatis ad
Deum precibus, Ecclesiae, per tot aspera gradienti, largiora pateant
divina subsidia.
Auspex interea caelestium munerum Nostraeque testis caritatis Apos.
tolica sit Benedictio, quam tibi, Dilecte Fili, ceterisque Archisodalitalis
moderatoribus acsodalibus universis peramanter in Domino impertimua
Datum Romae, apud sanctum Petrum, die IV decembris MCMXV,
Pontificatus Nostrianno secundo.
BsXaitxcrws PP. XV.
(Traduction.)
Lettre de Benoit XV 4d i.

Villette, directeur dt Pacrkicoafrrie

de la Sainte-Agonie.
CHER FILS, HOMME RELIGIEUX,

Salnt et Bsiddiction apostolique.
Votre lettre Nous annonce les progris de 1'Archiconfrerie que vous
dirigez et sollicite pour elle Notre faveur. Une ceuvre aussi salutaie,
sachez-le, a trouv6 prs de Nous une grande bienveillance, des que Nous
avons connu le but si saint vers lequel elle tend et les pieuses priires
qu'elle presse si fortement ses membres de reciter. Ces prieres quotidiennes que le souvenir de la passion du Christ rend plus ferveutes et
que les plais du m&me Jesus-Christ - gages de sonamour immense recommandent instamment aupres du Pere, que ne promettent-elles pas,
cher fils, pour 1'Iglise et pour Nous!

L'Eglise et Nous, en effel, comme vous le voyez, Nous sommes accables par de graves et nombreux soucis par suite de ce choc Jes armes si
long et si funeste; que cela vous excite, vos associ6s et vous, a prier sans
reliche et par vos exhortations et vos exemples I trouver le plus d'umitateurs possible afin que, les prieres se multipliant devant Dieu, des se-

-849coursdivinsplus abondantssoient assures l IEglise qui parcourt actuellement une voie si rude.
En attendant, comme gage des faeurs celestes et en timoignage de
notre affection, Nous vous donnons de tout coeur dans le Seigneur la
benedlcticn apostolique, k vous, cher fits, aux autres directeurs de I'archiconfreie et & tous ses membres.
Donum &Rome, pris Saint-Pierre, le 4 decembre z9 z 5,lasecondeannee
de Notre Pontificat.
BasoIT XV, pape.

Lettre du Souveraix Pontife 4 MM. Charles Hamel
et Henri Saint-Olive, presidents des conseils centraux
de lYEuvre de la Propagation de la foi de Paris et

de Lyon.
CHaRS FILS,

Salut et Benadiction apostoligue.
Elevt par la misiricorde divine au sommet de l'apostolat catholique,
rien ne Nous eft itd plus &cceur, Chers Fils, que de vous entretenir
ici et de vous exposer Nos desseins. Car toutes lesfois que Nousjetons
an regard sur Pensemble du Monde catholique, Nous voyons qu'il y a
d'autres brebis qui ne sont point du bercail de I'lglise, et que Notre
devoir est de lez y amener.
Cette pens6e fait que naturellement Notre cceur se tourne avec amour
vers vous et vers la sainte CEuvre que vous administrez, souhaitant que
des rzsultats de jour en jour meilleurs couronnent vos soins et vos travaux. A dire vrai, grAce i Dieu, votre sollicitude et votre zile ont produit des fruits abondants, comme t'attestent les souscriptions que vous
avez obtenues des fideles et les entreprises des ouvriers apostoliques
qu'elles ont permis de multiplier. Mais, hlas! au moment mfme ol
Nous aurions souhait6 que la chariti des catholiques devint plus genereuse pour cette CEuvre, Nous avons vu un ficheux concours de circonstances, qu'k bon droit votre piete diplore au m6me titre que Nous,
reduire & la fois le nombre des Ministres sacris et lessubsides qui sont
necessaires aux Missions de '~Iglise. Mais votre vertu bien connue rend
presque superflu de vous demander de ne pas laisser diminuer votze
Wzle en face des difficultes croissantes. L'(Euvre de la Propagation de
tl foi est, en etet, vous le savez, tellement lite au salut eternel des
hommes, auquel elle travaille sans compter, que Celui qui veut que tous
les hommes soient sauves et qui est mort pour tous donnera la semence
au semeur et Iaccroissement & la moisson que les ouvriers evangeliques
auront fait germer.
Nous nevous demanderons done que de toujours perseverer dans votre
activit6 ct de donner toujours au Si-ge apostolique et l'Igliise, le concours que vous leur aves donn6 jusqu'ici. Si vos projets et vos efforts
lencontrent perfois des obstacles, les fruits que vous espiries de vos travaux pourront en etre diminuds; mais vos merites ne le seront certainement pas devant Dieu,ai 'iternelle recompense que vous devez attendre
de Lui.
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Cependant, c'est avec reconnaissance que nous embrassons du regard
les services dejk rendus et qu'i vous, trks chers Fils, et i tous vos collaborateurs dans l'Univers comme gage des dons c-lestes et en temoignage
de Notre particulire bienveillance, Nous vous donnons trs afectueusement dans le Seigneur la Benediction apostolique.
Rome, pres Saint-Pierre le 6* jour de janvier 91g6, de Nore
Donn &k
Pontificat Pan I.
BzsoIT XV, Pape.

Lettre du Souverain Pontife a M. d'Hendecourt,
president des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
CHER FILS,
Salut et Benddiction aposlolique.
La charit6, loin de jamais s'eteindre, s'attise d'une a'fame nouvelle
et de jour enjour plus vive par suite du progres meme des miseres et
des calamits : ce fait, qui Nous 6tait dejh avere, Nous a 6te excel-

lemmnut confirmi par votre recente lettre, destinee a porter k Notre connaissance I'accroissement du nombre des Conferences dans ces dernires
annees et les formes infiniment variees de leur charite. En consignant
ces satisfaisantes constatations, vous vous &tes propose, Cher Fils, de
Nous mettre sous les yeux un spectacle digne des meilleurs temps de
l'glise : ii convient de rapporter & Dieu un tel resultat, Nous le reconnaissons, sans derober h votre zele de legitimes 6loges; Nous vous les
octroyons d'autant plus volontiers que Nous vous voyons mieux dispos6
i tenter tout ce qui pent contribuer A seconder et k developper une
ceuvre si salutaire, i en etendre les bienfaits dansla mesure r6clamie par
les circonstances et par les ncessites du moment. Nous arrivons sans
contredit & des temps qui requirent la charite chretienne aussi agissante
que possible: mais dans l'exercice de cette charite, Nous voulons que
les enfants de luminre servent de modble aux autres, qu'au lieu d'arborer
P'etendard de la simple philanthropic, ils visent plus haut, entrainant
et presque contreignant & I'amour de Dieu, par la seule suavitd de la
fraternite chritienne, ceux dont ils sont les bienfaiteurs.
Mais Nous savons que vous et vos confreres vou voas comfortes en
enjants de lumiere, examrinant ce qui est agriable d Dies sans parlidper A
des auvres stiriles: cela est si manifeste a Nos yeux que Nous avons i
peine lieu, avouons-le,de vous exhorter i cet 6gard.L'unique chose dont
vous ayez besoin, c'est en viriti le secours de la grce divine : pour que
vous en jouissiez plus abondamment de jour en jour, Nous accordons
d'un coeur tres favorable, en tlmoignage de Notre bienveillance, la
Ben1diction apostolique i vous, Cher Fils, et aux autres confreres de
la Societe de Saint-Vincent-de-Paul,en quelque partie de I'univers qu'ils
se trouvent.
Donni i Rome, aupres de Saint-Pierre, le 3&janvier x916, la seconde
annie de Notre Pontificat.
Bzrorr XV, Pape.
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Letire du Souverain Pontire au Pkre directeur
de Notre-Dame-des-Anges i Lango.
(Nous citons ce document pour ceux de nos confreres qui s'occupent
des ecoles apostoliques. La traduction que nous donnons est celle de
la Croix du so juin 19g6.)
CHER FILS,
Saul et Baeidiction apostolique.

Au milieu des cruelles epreuves que nous traversons, tandis que Xous
voyons, dans une grande partic du genre humain, les haines et les discordes stvar et les peuples sentre-tuer, c'est une grande joie, en ce cinquantiume anniversaire de lueuvre que vous dirigez, de Nous en rappeler
les origines et les progres. Elle se prisente comme une belle manifestation de la eharite chretienne; et ainsi Notre &me se remplit de consolation. Car porter la lumiere de P'Evangie aux peuples assis a Pombre
de la mort,c'est manixestement uae tuvre d'insigne charite, puisque c'est
vraiment leux communiquer les bienfaits de la Redemption divine.
A rdaliser cette fin contribuent puissamment les bienfaiteurs qui aident
de leurs aumanes les predicateurs de l'Evangile, mais bien davantage
encore, il faut-le reconnaitre, les maitxes qui aievent les predicateurs
eux-memes et leur donnent une bonne formation.
Tel est le but que se proposa, telle est lentrprise klaquelle se devoua
ce pretre eminent de la Compagnie de Jesus, Alberic de Foresta, premier fondateur de 1'Ecole apostolique. Dans cette fondation il y a lieu
d'admiier la sages ede la Providence divine : en effet, rempli de zile
pour la gloire de Dieu et pour les ames, ce que le P. de Foresta desira
le plus ardemment, ce fur d'arracher les barbares a leur infidelite et de
les amenexr la pratique de la foi et de la vie chritienne. Son v-u se
realisa, non pas, il est vrai, par son travail personnel dans les missions
saintes, mais par celui de ses enfants, que sans cesse, se succedant les
uns aux autres, il envoya sur toutes les plages infid~les. It faut admirer
aussi combien ladivine Bonte a toujours favoris6 cette ceuvre. Car pendant les cinquante annees ecoulees depuis son ouverture a Avignon,
1tcole apostolique a fourni, Nous le savons, des messagers de la doctrine chretienne nombreux et parfaitement elevis pour une si grande
t&che. De plus, une multitude d'ouvriers evangaliques les ont imitis,
grice & de semblables fondations. 11 est certain, en effet, que de toutes
leas coles du m6me genre qui existent soit dans la Compagnie de Jesus,
soft dans d'autres ordres religieux,le fondateur ou,du moins,enquelque
mani&re, 'initiateur, fut le P. Albdric de Foresta.
En celebrant les mnrites de cet homme de si grande piadt, ii y a done
bien des raisons de s'unir k vous pour reudre a Dieu de particulieres
actions degriceset luidemanderqu'lldaigne accorder encore ses faveurs
i ane oaevre si salutaire. Sans doute le maiheur des temps a nui seusiblement a son esaor, mais puisque, par la volontt de Dieu, tout sert a
lagloire et a 1'honneur de Jesus-Christ, Nous esperons quapris la fin
de ces terribles calamitis, votre ceuvre, ainsi que d'autres institutions
utiles lasainte Eglise,re.leurirapour porter des fruits meilleurs encore.
En attendant, comme gage des faveurs celestes, et en temoignage de
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Notre bienveillance, k vous cher Fils, i tous ceux qui appartiennent i
l'lcole,h tous ceuxqui lui viennent en aide, Nous accordons avec grand

amour la Benediction apostolique.
Donnie Rome, pres Saint-Pierre, le is mars 1916, de notre Pontificat
la deuxieme annee.
BsoITz XV, Pape.

Dicret de beatificationet de canonisation de la Servante
de Dieu Louise Borgiotti, fondatrice des Soeurs de

flsus-de-Nazareth. - Sacrie Congregation des Rites.
(Nous empruntons la traduction & Ia Revue diocdsise que Mgr Tasso
fait paraitre tons les mois dans son diockse).
La Servantede Dieu Louise Borgiotti naquit i Turin, dans la paroisse
de 1'glise metropolitaine de Saint-Jean, le 16 fivrier de I'an 80o2,
d'Augustin et Claire Fiandri, unis en legitime mariage. En mime temps
qu'elle recut au sein de sa maison paternelle les premiers rudiments de
la foi, elle apprit la pidte, surtout de sa mere, qui remarqua dans la
petite enfant des sentimentsparticuliersde compassion envers la Passion
de Notre-Seigneur. Pendant la grande Revolution francaise, les Carm6lites dechaussees, ayant 6td, comme les autres religieuses, expulsies de
leurs maisons et dkpouillees de leurs biens,.vinrent chercher un refuge
& Turin. Elles y fonderent une ecole pour former des jeunes flles k la
science, i la religion et aux travaux propres k leursexe;les bons parents
de Louise voulurent que leur petite fille fit de ce nombre. Sous cette
excellente direction, on vit la jeune fille produire beaucoup de fruits et
en faire presager bien davantage encore. On atteste qu'elle meditait
souvent et divotementsur la Passion de Notre-Seigneur et sur lesDouleurs de la Vierge Mere de Dieu surtout dans 1'exercice du chemin di
la Croix, que les .l6ves.et leurs maitresses avaient l'usage de faire tons
les vendredis. Lorsque les religieusespurent rentrer dansleurs anciennes
maisons et que la Servante de Dieu ne put plus benaficier de leur ecole
et de leur compagnie, se trouvant absorbie par les soins domestiques,
reclam6s par l'education de ses frires et smeurs plusjeunes et par 'administration de ses biens, elle se montra quelque pen abattue par les soucis
et les angoissesde son Ame. Mais, avec l'aide de la grace divine, qu'elle
merita par ses priires, ses penitences et ses larmes, ayant 4t6 bient6t
ddlivrde de cet abattement et etant revenue i sa premiere ferveur, elle
deploya des efforts plus energiques pour tendre h des hauteurs plus
sublimes. En effet, au cours de 'annee 1834, elle donna son nom i la
pieuse Confrzrie delle Umniliae et elle en fut, jusqu'. sa mort, membre
et sous-pricure pleine de sollicitude et de prudence. Le but de cet
Institut etait, au commencement, de visiter les pauvres i I'h6pital de
Saint-Jeanet de les soulager par dessioins et des aum6nes; plus tard,
la visite de l'h6pital fut abandonne, et la Confrlrie eut pour but de
secourir par la parole et par l'aum6ne les malades i domicile et de
donner chaque annie des subsides servant de dots aux filles pauvres.
Louise donna aussi son nom k d'autres Associations, qui eurent en elle
un soutien pricieux: ce sont celles do Saint-Sacrement, de Notre-Damedes-Douleurs, des Ornements Sacr6s, des Dames de la Misericorde; a
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cette derniere, elle procura m6me de son argent une maison dans la
paroisse de Saint-Charles. Mais Dieu appela sa Servante & un Institut
plus important, qui d'abord s'intitula de la Passion, puis prit le nom de
Jesus.de-Naereh. Un Pritre de ia Congregation de la Mission, MarcAntoine Durando, I'avait fonde a Turin, Ian 865, pour I'assistance et
le soin des malades & domicile. Vers la fin de la mtme annee, Louise
fut nomm6e Maitresse et Superieure des Sceurs de F'lstitut, charge
qu'elle lemplitavec sagesse et succts pendant huit ans, jusqu' sa mort;
elle avail toujours devant les yeux et proposait toujours aux sceurs,
comme sauvegarde et exemple, Jtsus de Nazareth et surtout son ineffable
charite envers les malades,riptant souvent et avec dcvotion la louange
et la salutation : Loud soit J]sus-C',ris ! Ayant atteint sa soixante-dixieme
annie, la Servante de Dieu, souvent souffrante, affaiblie par les austerites, se trouva riduite l'extremite. Alots, le mat s'aggravant, fortifiie
par les Sacrements de '1iglise et reconfortee par la benediction du Souverain Pontife,tandis qu'elleexhortaith la saintet les Sceurs de 'Institut
qui pleura'ent autour de son lit et qu'elle les embrassait avec une tendresse maternelle, ayant fixe ses yeux sur les Images deJesus-CrucifiC et
de Notre-Dame-des-Douleurs,elle expira paisiblement, le 23 fevrier 1873.
Ses funerailles solennelles accomplies, sa dipouille mortelle fat deposee
dans le cimetiere commun; plus tard, en 1905, elle fut transportee a
l'Nglise de la Visitation, et elle y repose encore, tout pres de Fautel du
Tres Saint Crucifix.
Cependant la renommee de sainteti que Louise setait faite pendant
sa vie, s'accrut de jour en jour aprcs sa mort, non seulementaupres des
Pr4tres de la Mission et des Scurs Nazareennes, maisdans la Ville et
1'Archidiocse de Turin et au dehors, au point que Pon institua a ce
sujet le proces ordinaire d'information dans la Curie ecclisiastique de
Turin. Ce proces ayant etC achev6, et les Actes en ayant et6 envoyds k
Rome a la Sacree Congregation des Rites, vu que, apres examen des
ecrits attribues . laServante de Dieu,rienne s'opposaitk ce qu'on allit
plus avant, sur instance du Rev6rendissime M. Raphael Ricciardelli,
Procureur gineral de la Congregation de la Mission et postulateur de
la Cause, prenant en consideration aussi les Lettres postulatoires de
quelques Lminentissimes Cardinaux de la Sainte tglise Romaine, de
et
plusieurs vveques et Superieurs geniraux d'Ordres ou Congregations
d'autres hommes et femmes illustres, sur la priere specialement de la
a
Superieure et des Seurs de I'Institut de Jesus-de-Nazareth, porties
et
Mere
excellente
leur
pour
ont
qu'elles
l'estime
et
I'amour
cela par
et
Cofondatrice, le Cardinal Antoine Vico soussigne, en remplacement
Cardinal
au nom de l'eminentissime et Rveirendissime Seigneur, le
Rites et
Sebastien Martinelli, Prefet de la Sacrie Congregation des
ConPonent de la mrme Cause, dans la reunion ordinaire de la Sacrie
proposa &
Vatican,
au
sous-indique,
jour
le
tenue,
Rites
des
gregation
dela
la discussion le doute suivant : - Si la Commission d'ntroduction
LmiCaac dea le ca el por Pefel dont il s'agil, doit diresigale? Et les Rites
des
nentissimes et Rsevrendissimes Peres preposes. la garde
ayant oui de
Sacris, apres la relation du Cardinal soussigne Ponent,
la Foi,
vive voit et par 4crit le R. P. Dom Ange Mariani, Proaoteur de
repondre:
opinbrentdevoir
examinees,
et
pesees
mirement
toutes choses
sil plail as
- La Commission d'Introduction de la Cease doit i/re signie,
Saint-Phre. Le ii avril x916.
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Relation ayant eti faite ensuite de tout cela i Notre Tres Saint Pere
le pape Benoit XV, par le Cardinal soussigne, Pro-Prefet de la Sacree
Congregation des Rites, Sa Sainteti, ratifiant le Rescrit de la meme
Sacree Congr4gation, daigna signer de sa propre main la Commission
d'Introduction de la Cause de la Servante de Dieu Louise Borgiotti,
Cofondatrice del'lnstitutdes Seursde Jesus-de-Nazareth, e isdumeme
mois et de la m6meannee.
A. Card. Ep. PORTc-E et S. Rur. Prjet.
Alexandre VEItD, Secritaire.

NECROLOGE
S. tM. LE CARDINAL GOTTI

Le Tr s Honor6 Pire a recommande a nos priires
S. Pm. le cardinal Gotti, pr6fet de la Congregation
de la Propagande, qui est mort le 19 mars 1916.
Le cardinal Gotti naquit a Genes, le 29 mars 1834;
il entra dans l'ordre des Carmes dichauss6s en 1858;
il fut procureur de son ordre en 1871, sup&rieur g&n6ral en 1882; il devint internonce au Bresil en 1892;
il fut cr6i cardinal le 29 novembre 1895; il fut nomm6
pr6fet de la Propagande en 1902. I1 se fit remarquer
dans cette charge importante par une grande dignit6,
un esprit tout surnaturel et un devouement entier.
II a et6 remplac6 par le cardinal Serafini, prec6demment pr6fet de la Congr6gation des Religieux.
MGR DEMIMUID
DIECTrvEU

GENtRAL HONOLAIRE DI LA SAINTE ENFANCE

Mgr Demimuid a eu trop de relations avec la famille
de saint Vincent pour que nous n'en disions pas quelques mots.
D'abord il a 6t6 l'orateur attitri de la plupart de
nos fetes. En 1885, il preche le triduum destine b glorifier saint Vincent qui vient d'etre nomm6 Patron
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de toutes les oeuvres de charite. Le premier jour, il
montre la charite de saint Vincent dans son origine;
le second jour, dans son 6tendue; le troisieme jour,
dans sa dur6e.
En 1889, il pr&che le triduum pour la beatification
du bienheureux Perboyre. Le premier jour, il c8l1bre
le pretre; le second jour, le missionnaire; le troisieme
jour, le martyr. Les trois discours ont et6 inseres dans
les Annales. Voici 1'apprkciation qu'en porte le r6dacteur : Sa parole soign6e, riche, abondante oil 1'on sent
vibrer les accents d'un zele tout apostolique a trouve
le chemin des coeurs, M. 1'abb6 Demimuid s'est acquis
des titres a la reconnaissance de la Compagnie. ,
En 1889, une Vie du bienheureux Perboyre parut sous

son nom, c'est une reproduction presque textuelle de
celle de M. Vauris, qui est intitul6e le Disciple de Jisus;
cependant Mgr Demimuid y a fait quelques retouches
et 1'a compl6t1e, particulierement par le r6cit des miracles et des f&tes de la B6atification.
En i893, il fait paraitre la Vie du vienrable FranfoisRigis Clet. Le bon Pere Fiat, dans la lettre-pr6face de
ce livre, felicite et remercie chaudement l'auteur de ce
qu'il a compose ( un livre des plus complets et des
plus instructifs, de ce qu'il a donn6 a son heros un
cadre d'une ampleur inattendue ,. 11 se cache peut-

&treune l6gere critique dans ce compliment. En effet,
il semble bien que ce livre est des plus complets,
peut-etre trop, que le cadre est tres ample, peut-&tre
trop. L'auteur profite du moindre detail pour raconter
des choses interessantes, mais qui sont des hors6
d'oeuvre. Donnons un exemple : M. Clet fut pri de
prononcer en 1785 l'oraison funebre de Mgr Biord
dans une retraite ecclisiastique. Nous n'avons plus ce
discours; pour nous en consoler, Mgr Demimuid analyse un discours d'un autre orateur et raconte la vie de
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Mgr Biord en consacrant quatre pages a la communion
sacrilege de Voltaire en 1768. C'est intiressant, maisce
n'est peut-&tre pas a sa place dans une Vie du bienheureux Clet. Mais ce 16ger d6faut ne doit pas nous faire
perdre de vue les reelles qualites de l'aeuvre et, comme
le dit le Pere Fiat, ala Vie du vixrable Clej restera7
.comme un monument de votre talent distingue aussi
bien que de votre affectueux d&vouement Anotre Compagnie ).

Aussi en igoo, lors du triduum de b6atification du
bienheureux Clet, ce fut encore Mgr Demimuid qui fut
appel a pr&cher un des panegyriques, celui du jour de
cl6ture. Le redacteur des Axaales dit que Mgr Demimuid, dans un langage littCraire plein de distinction
et sous une forme tris vivante, traca un beau portrait
du bienheureux, mettant particulierement en relief son
humiliti et son grand caracttre d'ap6tre.
En 1904, Mgr Demimuid fit paraitre la Vie du vin•-

rable Justin de Jacobis, de la Congrigation de la Mission, premier vicaire apostolique de lAbyssinie. C'est
le meme genre et ce sont les memes qualitbs que
l'histoire du bienheureux Clet. C'est le m&me genre :
le Pere Fiatle signale dans sa preface: u Par les d6tails
historiques sur la region qu'evangelisa cet ap6tre et
sur les peuples parmi lesquels il v&cut, sa vie a recu
dans votre livre un cadre plein d'intiret; et ce nous
est un plaisir, au milieu de ces vues ritrospectives de
nous sentir guides par une main sfre et une science
parfaitement renseign6e. n Ce sont les memes qualites
que le Pere Fiat ramene a deux: goit litteraire, science
historique 6tendue et sfre.
Mgr Demimuid eut occasion de montrer son affection pour la Congr6gation pendant les longues annies
qu'il fut directeur g6n6ral de 1'(Euvre de la Sainte-En
fance.
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avait choisi pour son pere spirituel le v6n6rable M. Allou, assistant de la Congregation de la Mission, et
lorsque ce dernier commenca t lire diffcilement,
Mgr Demimuid avait la charit6 de lui faire de temps
en temps une petite lecture.
II donna sa d6mission de directeur g6neral, il y a
quelques annees; il continua a faire quelques petits
travaux et ii donnait encore en aofit et septembre 1915,
dans la Revue pratique d'apologitique,trois articles sur
l'histoire de la fondation d'une mission catholique au
dix-neuvieme siecle : Le Vinirable JustiZ de Jacobis,
premier vicaire apostolique de l'Abyssinie.
Mgr Demimuid est mort pieusement le 3 juin. A ses
funerailles, qui ont eu lieu le 7 juin, Mgr Le Roy a
donn6 l'absoute; on remarquait dans l'assistance
Mgr Baudrillart, Mgr de Teil, Mgr Odelin, M. Audollent, M. Lagier; M. Cazot repr6sentait M. le Suprieur general. Par une attention delicate, on avait
envoye aux funerailles les petites filles de plusieurs
maisons de sceurs qui repr6sentaient les petits de Chine
secourus si longtemps par le directeur g6enral d6funt.

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
28. Mac Auliffe (Joseph), pr&tre, d6ecde le ro janvier 1916, a Chicago (Etats-Unis); 33 ans d'age,
16 de vocation.
29. Paulowski (Ignace), pr&tre, dic6d6 le 24 avril
i916, a L6opol (Pologne); 32, I5.
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30. Garces (Marien), pretre, d6ced6 Ie 29 mai 1916,
a Madrid (Espagne); 71, 37.
31. Allenbach (Joseph), pretre, d6c6d- le 21 juin
1916, a Dallas (Etats-Unis); 35, i8.
32. Garcia (Emmanuel), pretre, dec6d6 le 28 mai
1916, . Mexico (Mexique); 71, 39.
33. Gavin (Eugene), pretre, d6cedI le 9 juillet 1916,
a Dublin (Irlande); 56, 34.
34. Baravallo (Francois), pretre, d6ced6 le 7 juillet
1916, a Turin (Italie); 67, 47.
35. Ferro (Wenceslas), pretre, deced le to juillet
1916, a Lisbonne (Portugal); 58, 24.
36. Muriel (Constant), coadjuteur, d6c6d6 le 14juillet 1916, a Dax (France); 68, 44.
37. Mustel (tlie), pretre, d6c6d6 le 19 juillet 1916,
a Dax (France); 53, 34.
38. Scully (Joseph), coadjuteur, d6c6d6 le 29 juillet
1916, a Dublin (Irlande); 64, 44.
NOS CHERES S(EURS
Marie d'Exia, dicddee a la Maison de Chariti de Montolieu;
75 ans d'age, 49 de vocation.
Marie Chamerogne, Maison de Chariti, Montolieu; 5S, 32.
Marie Nicaise, Maison Principale, Paris; 5o, 3i.!
Anna Faber, Maison Centrale, Ans (Belgique); 71, 52.
Jeanne Jusja, Maison de Charite, Chartres; 80, 5o.
Elisabeth Bizot, Maison Saint-Joseph, Verviers (Belgique);

77, 58.
Marie Jacquemin, Providence, Hodimont (Belgique); 75, 53.
Maria Forte, Maison Centrale, Naples; 41, 19.
Adelina Farineau, Asile Lachaud, Agde; 64, 40.
Agnes Lion, H6pital. Moulins; 36, 7.
Amelie Lardet, Maison Sainte-Anne de la Maison-Blanche,
Paris; 85, 64.
Julie Laur, Misericorde, Alexandrie; 87, 63. Philomine Morros; H8pital, La Havane; 65, 38.
Gavina Rodriguez, Maison S. Diego, Valdemoro; 73, 49.
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Maria Bastello, Ricovero de Comacchio (Italie); 74, 47.
Maria Aschieri, Asile de Ronta (Italie); 81, 63.
Julia Maher, Asile, Norfolk
l
Etats-Unis); 64, 37.
Aim6e Gentil, Hospice, Saint-Meen; 28, 6.

Louise Four, H6pital Gindral, Guatemala; 75, So.
Zoila Jaramillo, Orphelinat, Cuenca (Equateur); 59, 25.
lveline O'Bryen, Hopital, Lanarck (trosse): 57, 35.
Anne Thdbaud, Misdricorde, Nimes, 76, 51.
Marie Auzat, Maison de Charite, Saint-Quentio; 84, 56,
Cecile Leclerc, Maison Saint-Vincent, L'Hay; 55, 3o.
Jeanne Fielh, Maison Centrale, Cologne-Nippes (Allemagne);
24, 4 mois.
Jeanne Mauel, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 20,

i

mois.

Christine Verspohl, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 22,
6 mois.
Marie Erlinghagen, Maison Centrale, Cologne-Nippes, 25,
2 mois.

Marie Lombard, Maison de Charit6, Clichy; 77, 56.
Jeanne Ochandorena, Lcole, Viana (Espagne); 43, 24.
Blanche Poinet, Maison Marie-Immaculde, Louvain; 51, 34.
Catherine Kowalewska, H6pital, Pelpin (Pologne); 77, 55.
Maria Almador, Hospice Civil, Cadiz; 83, 57.
Maria Moreno, College, La Havane; 30, 12.
Teresa Perez, Hospice, Oviedo (Espagne); 64, 40.
Maria Barrios, Asile, Cullera (Espagne); So, 60.
Ferdinando Rondinella, H6pital, Tremi (Italie); 51, 32.
Marie Perrin, Misericorde, Alais; 56, 28.
Marie Giachino, Maison Centrale, Naples; 48, 27.
Caroline Degradi, Asile, Santerna (Italie); 68, 43.
Virginie Bronzet, H6pital, Pont-Saint-Esprit; 73, 45.
Marie Carmignani, Maison Centrale, Sienne, 68, 5o.
Marie Lyddy, Orphelinat, Saint-Louis (Etats-Unis); 58, 29.
Anne Michel, Maison Centrale, Naples; 56, 32.
Maria Doy, College, Andujar (Espagne); 67,'45.
Maria Yabar, H6pital, Manille; 58, 36.
Maria Soler, Orphelinat, Madrid; 25, 3.
Marthe Bechet, de Tilloloy, decdede a Montdidier; 77, 5o.
Christina Negro, Orphelinat, Maglie (Italie); 43, z3.
Marie Caloagno, Asile, Cagliari (Italie); 77, 56.
Marie Coen, H6pital, Buffalo (Etats-Unis); 49, 13.
Anna Croitoru, Maison de Charit", Bucarest; 24, 6.
Odile Stupp, Maison de Charit6, Cologne-Sulz; 42, II.
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Christine Kofrohn, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 35, 14.
Jeanne Solle, H6pital, Vic-Bigorre; 75, 56.
Philomene Gauche, Maison Marie-Immaculee, Louvain; 75,42.
Jeanne Lacroix, Maison Marie-Immaculee, Louvain; 85, 6o.
Leonie Boyjet. Ecole Saint-Vincent, Bruges; 65, 33.
Marie Du Bois, Maison des Saints-Anges, Bruges; 46, 20.
Nathalie Caron, Providence, Bruxelles; 80, 57.
Maria Romano, Maison Ceatrale, Naples; 61, 42.
Jeanne Longprcs, H6pital, Sienne; 92, 7\.
Marianne Sheridon, Maison Centrale, Mill-Hill; 26, 4.
Anne Drouet, Orphelinat, Moulins; 84, 66. Marie Buisson, H6pital frangais, Damas; 39, 5.
Maria Fierro, H6pital General, Guayaquil; 31, 6.
Marie Aractingi, Damas, de la Maison Centrale de Beyrouth;.
62, 37.
Rosalie Palomo, Maison Centrale, Guatemala; 61, 40.
Marguerite Barrat, H6pital de 1'Enfant-J4sus, Madrid; 61, 48.
Maria Obineta. Asile, Baracaldo (Espagne); 56, 35.
Maria Icazuiaga, Asile, Vitoria(Espagne); 65, 43.
Virginie de la Fuente, Asile, Villada (Espagne); 21, 3.
Modeste Fernandez, Hospice, Madrid (Espagne); 70, 48.
Elvia Pamias, Hospice des Enfants-Trouves, L6rida (Es
pagne); 58, 39.
Pauline Bataille, Loos-en-Gohelle; 68,47Maria Guinemez, Ecole, Cadiz (Espagne); 36, II.
Jeanne Caldron, S.-Bernardo (Chili); 72, 48.
Marie Vaughan, Orphelinat, Utica (itats-Unis); 73, 52.
Josephine Branelle, H6pital, Saint-Germain-en-Laye; 86, 6oJeanne Morel, H8pital, Versailles; 79, 60.
Marie Veyssibres, H6pital, Gonesse; 72, 48.
Gabrielle Hirtz, Hospice des Incurables, Amiens; 36, 14.
Maria Meloni, Asile de Thiesi (Italie); 38, x6.
Louise Calvayrac, Maison de Charit6, Stains; 86, 63.
Dolores Ximenez, MaisonS.-Diego, Valdemoro; 58, 18.
Maria Fraiaz, Bienfaisance, Huelva (Espagne); 36, 12,
Maria Casado, H6pital, Corella (Espagne); 77, 6o.
Benita Aramburu, Bienfaisance, Vergara (Espagne); 68, 5o.
Adelaide De Natale, Maison Centrale, Naples; 49, 28.
Rosalie Hubeult, College de l'Immaculee-Conceptioa,
Rio de
Janeiro; 77, 6o.
Fanchette Artus, College de rlmmaculie-Conception, Rio de
Janeiro; 82, 60.
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Augusta Penaa, Asile, Parahyba (Brisil); 33, 9.
Emilie Crolard, Maison de Chariti, Montolieu; 36, 1l.
Marie Golwsinska, Maison Centrale, Cracovie; 52, 24.
Marie Langlade, Hospice des Enfants-Assisits, Bordeaux;
41,

18.

Claire Gilbert, H6pital, Chaumont; 79, 6o.
Ursula Brunnauer,Maison CentraleSalzburg (Autriche);24,6.
Therese Bruchmann, Maison Centrale, Salzburg (Autriche);
75, 44.
Elisabeth Forster, Maison Centrale, Salzburg (Autriche); 33, 7.
Genevieve Raneburger, Maison Centrale, Salzburg (Autriche);
58, 36.
Rosalie Frinki, Maison Centrale, Salzburg (Autriche); 28, 7.
Therese Winter, Maison Centrale, Salzburg (Autriche) ;5o,3o.
Anna Guglberger, Maison Centale, Salzburg (Autriche); 68,
48.
Francoise Loipersberger, Maison Centrale, Salzburg (Autriche); 24, 4.
Elise Sheiber, Maison Centrale, Salzburg (Autriche); 26, 6.
Madeleine Schiestl, H6pital, Schwarzach (Autriche); 75, 55.
Catherine Hotter, H6pital, Schwarzach (Autriche); 63,36.
Catherine Moises, Hopital, Schwarzach (Autriche); 45, 23.
Christine Rollhauser, H6pital, Schwarzach (Autriche); 33, 2.
Marie Duastmayer, H1pital, Schwaraach (Autriche); 7o, 44.
Suzanne Zitz, HBpital, Schermberg (Autriche); 67, 44.
H6elne Landmann, H8pital, Schermberg (Autriche); 59, 33.
Maria Iasinska, Orphelinat, Bitonto (halie); 71, 47.
Marie Lambert, H6pital Saint-Joseph, Paris; 55, r6.
Aimfe Vergues, Ouvroir, Saint-Denis (lie de la Reunion); 64,
37.
Marie Roux, Maison du Sacr6-Cceur, Saint-Paul (Ile de la
Reunioa); 69,49.
-milie Delucchi, Ouvroir, Alassio (Italie); 71, 45.
Claire Hugonnet, Maison de Chariti, Clichy; 82. 62.
Gertrude Schmidt, Hospice, Zilpich (Ailemagne); 33, 13.
Madeleine Pospieschah, Hospice, Ziilpich (Allemagne); 32, 9.
Berthe Wolters, Maison Centrale, Cologue-Nippes; 38, 12.
Marie Leclerc, Maison Cozette, Amiens; 41, 17.
Marie Deferrari, Maison Centrale, Turin; 92, 72.
Antonia Pujol, H6pital, Cordoue (Espagne); 74, 53.
Juana Sarasate, H6pital, Tuleda (Espagne); 62, 39..
Severina Lopez, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro, 27, 9-
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Rose Hivert, Maison de Charite, Bayonne; 47, 19.
Amilie Viviani, Maison de CharitC, Monte-Calvario, Naples;
74, 54.

Jeanne Verpilleux, Maison Sainte-Genevieve, L'Hay; 47, 24.
Eugenie Le Monnier, Maison de-Chariti, Chateau-l'Eveque;
71, 37-

Ascension Aguilon, Asile S.-Manuel, Malaga; 49, 3o.
Dominique Miletto, Hospice des Enfants-Trouves, Genes
(Italie); 77, 55.
Marie Ouang, Maison de Charit6, Hanchow (Chine); 45, 21.
Vicenta Muzas, Hospice, Cordoue-(Espagne); 54, 27.
Asuncion Martin, Hospice, Malaga (Espagne); 35, II.
Francisca Urbelz, H6pital, Logroio (Espagne); 80, 6z.
Urbana Vargas, Hospice, Soria (Espagne); 68, 43.
Firmine Biron, Hospice, Saint-Macaire; SI, 54.
Brigitte Tully, Maison Centrale, Emmittsburg; 53, 27.
Rose Nems, Maison de l'Immacule-Conception, Beyrouth;
61, 38.
Victoria Bachini, Maison Centrale, Beyrouth; 26, 4.
Victoria Davila, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, Quito (Equateur); 42, 23.

Frangoise Rannou, Maison de Charit6, Morlaix; 28, 8.
Marie de Valicourt, H6tel-Dieu, P6ronne, So, 57.
Marie Vilbert, Maison de Charit6, Montolieu; 67, 43.
Maria Quintana, H6pital, Burgos (Espagne); 62, 34.
Rosa Berenguer, tcole, Sos (Espagne); 5o, 3i.
Aubine Grillmayer, Maison Centrale, Cracovie; 5o, 23.
Agnes Mieloch, Maison Centrale, Cracovie; 57, 40o.
Josephine Schneiberg, Maison Centrale, Cravovie; 56, 38.
Hdlene Tiger, Orphelinat, Bahia (Bresil); 59, 36.
Rose Laurent, Maison de Charite, Saint-Loup; 65, 43.
Louise Gabalda, H6pital Sainte-Anne, Lima (P6rou); 84, 63.
Germaine Grossmann, Misericorde, Bayonne; 36, 5.
Anna Chantelon, Maison de Charit4, Clichy; 80, 52.
Elisabeth Estival, Maison Centrale, Rio de Janeiro; 76, 54.
Maria Maestrini, H6pital, Ferentino (Italie); 50, 26.
Maria Del Corso, H6pital, Arezzo (Italie); 75, 54.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

506. - Leve-toi et mange, oula Communion friquente
(Tkiorie etpratique avec riponse aux objections), par Un
Missionnaire. Prix: 5o centimes. Se vend au profit des
missions, Procure g6nirale, 95, rue de Sevres, Paris.
La premiere paxtie de cet opuscule repond aux objections suivantes:
je n'ose pas, par respect, je n'en suis pas digne. Et mespeches? J'ai tant
de defauts. Je suis si sensible, un paquet de nerfs, je suis un passionne.
Je suis toujours tente. Je suis tidde. J e ne me suis pas assez disposI.Mais
il faudra me confesser tous les jours. Mais j'ai beau communier,je peche
tous les jour. Je ne deviens pas plus fervent. En communiant,je ne sens
rien. II y en a qui communient souvent et qui ne sont pas meilleurs. 11
faudrait etre un saint.Je crains Phabitude. Je crains la routine. Je crains
de me familiariser avec Notre-Seigneur. Je suis trop jeune. Tous les
jours, c'est trop souvent. Que dira-t-on de moi? Je n'ai pas le temps. Mais
mes devoirs d'etat m'en empechent.
Dans la seconde partie l'auteur engage i communier souvent pour
prouver son amour i Jesus-Christ, pour rester purs, forts, pour devenir
ap6tres, pour etre d'autresJesus-Christ.
La troisieme partie traite de la preparation et de P'action de grices.
L'auteur de cet opuscule est M. Baeteman; c'est dire que la brochure
est 6crite en un style pittoresque et persuasif.

507. - Pierre LABOUREYRAS. La Destruction d'une
citi picarde et d'une basilique mariale. La vile d'Albert
avant et pendant laguerre, 19 14 -19 15.
vertu
Extrayons quelques details concernant les sceurs. u En 1697, en
Sain.-Vincent-d-e
de
Filles
les
Montespan
de
Mme
de
d'une donation
Paul vinrent remplacer (k l'H6tel-Dieu) les Annonciades parties pour
M. H. Devaux ayant donne sa maison a sa ville
Roye. a (P. 6.) en est
natale, un orphelinat de jeunes filles y est etabli et la direction
egalement
confi6e aux Scurs de Saiat-Vincent-de-Paul qui dirigent
statue en bronze
1'hospice. a (P. 9.) Il y avait dans la basilique une
ce qua
maintenant
Voici
25.)
(P.
.
Paul.
de
argent6 de saint Vincent
concerne la guerre actuelle :
de
a On improvise un h6pital .i 1Ecole suptrieure; une religieuse
(P. 41.)
P'hospice, sour Marie, vient prendre la direction de la maison.en eclaireurs.
- Le 29 aoit des chasseurs i cheval allemands viennent se trouve il
Antoinette
Sceur
('hospice.
de
porte
la
a
Bient6t ils frappent
dtjk
pour leur ouvrir. Coincidence curseuse et tragique recommencement,
en 187o, la meme seur Antoinette a requ les meoues envahisseurs la porte
k i-hos
du meme hospice Voilk cinquante ans que la samlte fille monte
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plice d'Albert sa charitable fonction que pour la seconde fois les Allemands
viennent troubler. Seur Antoinette ne tremble pas meme quand les rettres la mettenten joue etlui demandent s'il ya dessoldats frangais dans
l'etablissement et dans la ville. a (P. 44.) - u Suur Madeleine passait i
ce moment; 1'officier lui ordonne d'aller de suite enlever les fanions de
la Croix-Rouge qui flottent sur Fhospice principal. - Je n'en ferai rien!
repond la religieuse. Nouvel acces de colere de Pofficier allemand qui a
des menaces plein la bouche. a Bon, bon, dit smur Madeleine, je serai
victime du devoir, s'il le faut; mais je n'enleverai pas les drapeaux! ,
L'officier partit.- (P.6 7 .) Le chapitre xn est intitul : A Parosfice-hpital
d'Albrt. En voici le resume : La supcrieure s'appelle stur de l'Eglisc;
elle a neuf compagnes avec elle,quarante cinq vieillards et vingt vieilles,
plus trente blesses; lors du bombardement, on installe tout le monde
dans les caves. Le 3o septembre, on evacue les vieux et les vieilles sous
la direction de trois smurs; quelques vaches ferment le convoi; on se
rdfugie a Corbie. On reiategrc 1'hospice vers la Toussaint. Le a1 novembre, on fuit de nouveau pour rentrer cinq jours apres. Le a2 mars vingtcinq boulets atteignent 'hospice que survole un aeroplane ennemi. La
saeur de l'glise se tieat auprls d'une malade gravement atteinte, i
qui elle s'efforce de faire un peu de bien, quand un obus traversant la
salle de part en part bouscule le lit, blessant I nouveau la malade et
contusionnant fortement la smur superieure. Bient6t ii y a du plus
grave. Un seul boulet tombe sur un groupe de cinq vicillards qui sent
litteralement haches. La stour Leonie de l'Eglise a regu la croix de guerre
ornee d'une palme.

508. LEMONNIER. - La Dfportation ecclisiastique ae
Rockefort (1794-1795), d'aprbs les documents officiels.
La Rochelle, Imprimerie nouvelle, Noel Texier, 29, rue
Sainte-Claire, 1916.
C'est une histoire -de la deportation ecclesiastique & Rochefort, faite
non pas comme d autres, d'apris les recits des panvres victimes survivantes, mais d'apres les bourreaux eux-memes; ce n'en est que plus
authentique et ce n'est pas de nature & relever beaucoup la pauvre
nature humaine lorsqu'elie se laisse allera ses instincts. Am milies de
ces pieces, de ces proclamations aussi sottes que michantes, on admire
dans deux ou trois documentsqui sont enchAsss dans les autres comme,
des perles precieuses dans de la bone, iesresolutions des pretresdportis.
Elles sont au nombre de neuf et d'une etlvation qui contraste singuliwrement avec les sentiments si bas de leurs persicuteurs. On en jagera
par la premiere que nous inserons ici.
Resolutions. - z*Ils ne se livreront point i des inquietudes inutiles
sur lear detivrance, mais ils s'efforceront de mettre a profit le temps de
leur detention en meditant sur leursananespasseeset formant de saimtes
resolutions pour lavenir aAn de troarer, dans la captivite de leur corps,
la liberte de leur Ame. Its regarderoat aussi comme un dfaut de risignation i la volontE de lieu, les moindres murmures, les phs leg&res
impatiences, et srtout cette ardear excessive & rechescber les nouvelles
favorables qui ne peuvent qu'introduiredams lear ime cet esprit de diss-
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pation si contraire au recueillement continuel dans lequel ils
doivent

virre et k cette soumission sans bornes

a la

volonti de Dieu qui doit

ieur 6ter toute inquietude sur 'avenir.
Les autres resolutions sont i&lavenant. Que dire de pretres qui se
font scrupule de manquer au recueillement alors qu'ils sont exposes i
toutes les avanies et d'une religion capable de porter les Ames si haut!
Parmi ceux-li se trouvaient quelques-uns de nos confreres comme nous
l'avons di dans le pelerinage & I'ile Madame racont6 dans un del derniers numeros des Asnsas.
L'auteur de i'ouvrage dit i la page 29 que a la majoritc du clerge

d'Aunis avait prtt leserment constitutionnel; seuls les Lazaristes, attaches i la paroisse Saint-Louis de Rocheiort, etaient restes fideles k

I'Pglise catholique etavaient etd obliges de s'exiler. *

509. - Episodi della vita apostolica di Abuna Jacob,
ossia il venerabile Giustino de Jacobis (traduits du
francais en italien par le P. Celestin de Desio'.
Asmara, Impnmerie franciscaine. Prix : 3 francs.
51o. - Ph. CLEMENT, Pretre de la Mission. Lepremier vexdredi du mois. Pikin, Imprimerie des Lazaristes du P6-T'ang, 1916.
M. Clement parle tour i tour de la saintete du premier vendredi, de la
communion du premier vendredi,de la grande promesse, de la retraite du
mois et de la garde d'lionneur; il donne en appendices quelques decrets
concernant Ia communion et les exercices en 1'honneur du Sacri-Coeur.

511. - PIROZZI, Pretre de la Mission. Gli ultimi
giorni di Mario Pirozzi, morto alfronte, il 2 Luglio 1I95.
Naples, Calata Trinita Maggiore, 52.
M. Pirozzi raconte dans cette petite brochure de vingt-neuf pages la
conversion et la mort de son neveu Mario Pirozzi. La conversion estdue
au venmrable de Jacobis dont la cause a &td introduite Ie 12 juillet g194.

512. - Le Minorial d'un serviteur de Dieu 1766-1805.
Abrigi du Manualetio du P. J. Augustin Giudicelli, de
Bairretali,Missionnairede saint Vincent de Paul. Traduction libre et commentaires par le R. P. Elzear Giudicelli 0. F. M. Levanto, Imprimerie de 1'Immaculee.
C'est P'lutobiogzaphied'un Pr6tre dela Mission, retrouveepar M. I'abbe
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Letteron dans les vieiles paperasses de la bibliothbque de Bastia et publi6e par lui dans le Sillon de la Corse. Le R. P. Elzear Giudicclli O.
F. M. public un abr4eg de cette autobiographie. Voici les principaux
evtnements qui ont marqu6e 'existencede M.Augustin Giudicelli, Prtre
de la Mission.
II naquith Barretalli, en Corse, le z* mars , 766;il commenVa des 1776
a etudier le latin sous la direction de diffirents professeurs; ce changement de maitres le degoute de 'etude et il dtclare net qu'il ne veut plus
apprendre; son pare le raisonne et nous le trouvons etudiant la morale
i Marsiglia,en janvier 1783, sous la direction du P. Palmieri, des Servites
de Marie; la mime annee, ii est au college de Bastia avec 1'abbi Colombani comme professeur de rhbtorique; plus tard il entre au grand seminaire d'Oletta pour y 6tudier la philosophic; en z786, il commence la
theologie, tout en etant professeur de physique et d'humanit6s; il se surmine, sa sant4 est compromise, ii quitte le seminaire mais sans se m&nager beaucoup, car il preche, il catichise, ii enseigne la philosophic &
quatre clercs, le latin i son frere; ii est ordonn6 pratre avec une dispense d'Age le 28 mars 1789.
Peu de temps apres son ordination, il entre chez les Pretres de la Mission, a Bastia, ie 9 novembre 1790, pour y commencer son seminaire
interne. Mais la Revolution se fait sentir jusqu'en Corse; la constitution
civile du clerge bouleverse les esprits: l'auteur raconte tout au long les
principaux evinements de cette priode troubl6e; M. Giudicelli fut
arr&t et emprisonne le 2 juillet 1791; apres avoir ite gard6 plusieurs
jours & Bastia, on le conduisit dans un chariot jusqu'i Pontenov.o, oh
quelques mauvaissujetslui tirerent des coups de fusilqui ne 'atteignirent
pas; on le transfira i Corte, oh on le promena dans la ville pour l'exposer
aux insultes des facticux; il ne fut dilivri que le 22 octobre, lorsque le
zoi Louis XVI, aprs avoir saactionni la constitution, demanda i Ia
C onstituante de libdrer tous les prisonniers politiques. Son retourk Bastia
fut un jour de fete; on l'accueillit par des chants, de la musique, des
decorations, des illuminations,ce ne fut qu'un court repit; en fevrier 1792
ilfut de nouveau chasse etoblige de se refugier dans sa famille i Barretalli; il put rentrer i Bastia le 2o fevrier X793 et la rejouissance fut telle
dans la ville qu'on se serait cru le jour de PAques. Moins dedeux mois
apres, le 9 avril x793, il est de nouveau expuls6 et il retourne dans sa
famille & Barretalli. La un malade qu'il convertit et qu'il amine & retracter ses eneurs est une occasion pour Its ennemis de notre confrere
de le poursuivre avec plus de rigueur. M. Giudicelli se decide & quitter
la Corse oih sa vie est en danger, il se rifugie en Italie, & Livourne
d'abord, puis i Genes ot il arrive le 7 juin z793 chez nos confr&res. It
a lebonheur de prononcer lea saints vaouxle24juillctdela memeannie;
mais il ne peut pas rester & Genes; il reprend sa vie errante; nous le
voyons successivement k Livourne, i Florence, i Sienne, a Rome i la
maison de Monte-Cavallo; sa sant6, faible depuis longtemps, est compromise; on essaye de la soulager en I'envoyant &Fermo sur le bord de
I'Adriatique, puis i Forli dans les Romagnes oi ilarrive le i2 mai z796;
l'invasion des troupes frangaise Pen deloge; il se r6fugie a Florence oh
ses superieurs lui confient 'enseignement de la philosophic.
Ici s'arrete I'autobiographie. La notice a 4t6 continube par son frire
Jules-Francois, missionnaire, iui aussi, etcompagnon de ss
epirgrinations.
M. Augustin Giudicelli demeura dans la region de Florence jus-
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qu'en x8o3. Sa maladie s'aggravant, on lui conseilla 'air natal et ii revint
en Corse,oi il vecut encore quelques mois; it mourut Ie 28 mai 18o5 &
Barrettali. Les funerailles furent imposantes. On raconte dans le pays
que, pendant qu'on transportait le corps 1 l'Nglise, un groupe d'oiseaux
blancs voltigeait en couronne au-dessus du cercueil et que ces oiseaux
disparurent lorsque le cortege fit son entree dans 1'eglise.
Tel est le resume de l'abrgce de I'autobiographie.
Nous regrettons qu'au lieu des nombreux commentaires qui viennent
s'ajouter au rzcit des vrenements, on ne nous ait pas donne simplement
1'autobiographie elle-meme avec les notes reclamees pour I'intelligence
des faits. Nous aurions pu penctrer davantage dans 1'ame de notre confrere et nous faire une idee plusexacle de celui qu'on donne comme un
vrai type de saint et d'une trempe de fer.
Si l'on veut se faire une id6e des commentaires qui accompagnent la
vie, qu'il suffise de savoir que ce sont des dithyrambes a 'honneur du
peuple corse, des appriciations trbs fortes sur les revoiutionnaires, des
digressions qui font revivre a nos yeux les fiches, les inventaires. des
thesessur la question de la resistance au pouvoir civil, etc.
On sent i chaque page une ame droite que 1'injustice eccaure et qui
manifeste son indignation en termes que des academiciens pourront
Utroer forts.
Le prix de l'opuscule est de 6o centimes. On indique sur la couverture
les ouvrages manuscrits suivants de notre confrere :
x* Un supplement de physique gendrale (latin); - 2° Un abreg6 de
la theologie morale, r volume (latin); - 3' U'n traite de philosophie
morale (latin); - 4* Traites de physique generale,spiciale et de giometrie (iatin); - 5* Catcchisme on instructions simples, 2 petits volumes
(italien); - 6* Un tout petit traite d'algebre 6elmentaire (italien).

513. -

Camille PIRozzI, Pr&tre de la Mission. Brevi

Ceaxi della vita del Ven. Giustino de Jacobis, Vescovo
titolare di Nilopoli, primo Vicario apostolico dell' Abissinia. Napoli, 18 et 5o, Via Trinith Maggiore.
Petite brochure de quarante pages destinee i faire connaitre le vendrable de jacobis et a hater sa cause de b6atification.

514. - Georges DEVISSE, Pretre de la Mission. La
Obra de las Vocaciones eclesiasticas. La Paz.
Deux conferences adresses aux Dames de la Charite deLaPaz. Dans
la premiere, M. Devisse montre l'importance de cette ceuvre des vocations ecclisiastiques qui est superieure a la visite des pauvres, labonne
presse, & la propagation de la foi, aux 6coles catholiques. II etablit que
c'est une asuvre delicate, pleine de deceptions, mais cependant bien consolante.
Dans la seconde conference, M. Devisse se demande pourquoi il n'y
a pas de vocations cccl6siastiques en Bolivie et if conciut que cela vient
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du manque de foi dans les populations qui ne contemplent plus Ie sacer.
doce dans les splendeurs de son origine, du manque d'esprit surnaturel
dana quelques pr6tres, du manque d'oeavre spkciale chargee de recruter
les vocations ecclcsiastiques. Que faire? Se convaincre de la ndcessiti
du sacerdoce catholique pour la societ& et prier pour que Dieu envoie
des vocations.

515. -

BARTOLINI, Prire de la Mission. La Meda-

glia miracolosae i soldati italiani.Chieri, Officina grafica Gaspare Astesano.
L'auteur raconte les apparitions dont fut temoin la venerable sarur
Catherine LabourS, il parle de la fetede la Manifestation, du Couronnement de la statue de la Medaille, il raconte quelques miracles obtenus
par cette derni're, le tout pour engager les soldats italiens i porter la
Medaille avec foi.

516. - Informe de las Asociaciones de Hijas de Maria
Inmaculada de las casas de Las Hijas de Caridadde Sax

Vicente de Paul. Cincuentenario de la fundacidn en el
colegio de la Providancia, 1865-1915. Buenos-Aires.
On resume d'abord la vie de seur Catherine Laboure, les apparitions
dont elle fat favoriste, la diffusion de la Medaille miraculeuse.
On raconte ensuite l'arrivie des Missionnaires et des soeurs a
Buenos-Ayres, le 9 juillet x859, le bien qu'ils ont fait depuis cette 6poque,
la fondation de i'Association des enfants de Marie dans l'tablissement
de la Providence, le 8 dicembre 1865, du dispensaire, de l'ouvroir de
couture, de P'CEuvre des pauvres malades, de la cuisine populaire, de
I'ecole des jeunes filles pauvres. L'Association externe des enfants de
Marie fut irigee en 1876. On donne quelques notes sur les principales
associations de la R6publique Argentine. On indique les principales manifestations depietequiont marque 1'ann6e jubilaire: couronne mystique
de douze 4toiles ou pribres particuliires pendant les douze mois qui ont
pr&eced le 8 decembre ix9g, pilerinage gmenral &Notre-Dame de Lujan,
le 27 novembre 19z5,fetes qui ont dti celbries du 5 an is decembre 1915,
et particulierement la grande procession des enfants de Marie de la Republique Argentine. Cette grande procession dans les rues d'une capitale nous etonne en France, mais le mot libert6 n'a pas partout le meme
seas. On voyait en tete lea gardiens de la paix, la croix et les acolytes,
trois petites symbolisantla Foi, 1'Esperance et la Charite, deux rangees
de petites filles entourant le char de la Vierge, douze eniants reprcsentant les douze etoiles de Marie .derriere le char venait le clerg6, les diffirentes associations d'esfants de Marie. Le livre se termine par les diff6
rents compte rendus de la fete donnis par les journaux de la ville.
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do manque de foi dans les populations qui ne contemplent plus le sacerdoce dans les splendeurs de son origine, du manque d'esprit surnaturel
dan quelques prures, du manque d'ceuvre speciale chargee de recruter
les vocations ecclesiastiques. Que faire? Se coavaincre de la nece&site
du sacerdoce catholique pour la societe et prier pour que Dieu envoic
des vocations.
t

515. - BARTOLINI, Pr&tre de la Mission. La Medaglia miracolosae i soldati italiani.Chieri, Officina grafica Gaspare Astesano.
L'auteur raconte les apparitions dont fut temoin la vendrable smur
Catherine Labour,til parle de la fetede la Manifestation, du Couroanement de la statue de la MEdaille, il raconte quelques miracles obtenus
par cette derniere, le tout pour engager les soldats italiens k porter Ia
Medaille avec foi.

5 16. - Informe de las Asociaciones de Hijas de Maria
Inmaculada de las casas de las Hijas de Caridadde San
Vicente de Paul. Cincuentenario de la fundacidx en el
colegio de la Providancia, 1865-1915. Buenos-Aires.
On resume d'abord la vie de sceur Catherine Laboure, les apparitions
dont elle fat favoriste, la diffusion de la Midaille miraculeuse.
On raconte ensuite l'arrivde des Missionnaires et des smeurs &
Buenos-Ayres, le 9 juillet x859, le bien qu'ils ont fait depuis cette epoque,
la fondation de l'Association des enfants de Marie dana l'tablissement
de la Providence, Ie 8 decembre x865, du dispensaire, de I'ouvroir de
couture, de 1'(Euvre des pauvres malades, de la cuisine populaire, de
l'dcole des jeunes filles pauvres. L'Association externe des enfants de
Marie fut erig:e en 1876. On donne quelques notes sur les principales
associations de la R6publique Argentine. On indique les principales manifestations depiet6quiont marque l'annfe jubilaire: couronne mystique
de douze toiles on priires particulieres pendant les douse mois qui ont
pr&ecdd le S d6cembre x915, pelerinage general a Notre-Dame de Lujan,
le 27 novembre x9x5,fetes qui ont etieclebrees dn 5 au is d6cembre g195,
et particulibrement lagrande procession des enfants de Marie de la Republique Argentine. Cette grande procession dans les rues d'une capitale nous etonne en France, mais Ie mot liberte n'a pas partout le mme sens. On voyait en tete les gardiens de la paix, la czoix et les acolytes,
trois petites symbolisant la Foi, I'Esperance et la Charite, deux rangees
de petites filles entourant le char de la Vierge, douse eufants representant les douze etoiles de Marie iderribre le char venait le clergA, les diffk
rentes associations d'enfants de Marie. Le livre se termine par les diff
rents compte rendus de la fete donnes par les journaux de la vile.
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5 7. - Homenaje a Maria Inmaculada. Las Hijas de
Maria Inmaculadaen su primer cincuentenario.
C'est le rcit des fetes du cinquantenaire des enfants de Marie i
Buenos-Ayres.

518. - Filippo TRUCCO, Prtrede la Mission. Quaresimale Festivo e Panegirici,preceduti da uno studio sull
oratoria sacra secondo le raccomandazionidi Leone XIII,
Pio X, Benedetto XV. Sarzana, Collegio della Missione.
I916.
Voici les sujets traitis par M. Trucco. La fin derniere de I'homme.
L'obligation de pratiquer la religion. Le piche mortel.La mortification
chretienne. Le purgatoire. La prire. Notre-Dame-des-Doulcurs. Le
sacrement de p6nitence. La passion de Jesus-Christ. L'eloquence du
cadavre de Jesus. La Resurrection de Jesus-Christ. Les deux etendards.
Saint-Joseph. L'Annonciation. La sainte communion.
L'6tude sur la rhetorique sacr6e qui precede ces sermons comprend
deux parties: d'abord les dfauts de la rhetorique sacre moderne, puis
les qualitds de la rhitorique sacrie.
Le line de M. Tracco comprend done k la fois la thiorie et la pratique;
1'evqnae de Sanane assure que les pretres puiseront dans cc livre desfruits
aboadants -

519. - Francesco MARTINENGO, Pr&tre de la Mission. Eserctii spiritualia sacerdoti. Palermo. Car. Pietro
Sofia Mesi.
SCe sont des instructions adressies aux pretres par M. Martinengo et
recueillies en volume par M. Landi. L'ouvrage est prcede6 d'une notice
de M. Martinengo, par M. Philippe Noberasco. Les sujets traites sont:
la vocation, Dieo, le prochain, la mort, 'enfer, le p6che, la passicn, la
misricorde, P'amour et le zale, le pretre et les pauvres, la devotion i
Marie, le p6ch vtnirl.
L'6veque de Sazane, dans une lettrc-preface, fait un grand eloge de
M. Martiaengo et de ses meditations

520. - MOLINARI. Le Symbole des Apitres en histoires, ouvrage de M. Angeli, traduit en italien. Sarzana.

- 870 521. - UTINI, Prftre de la Mission. Corso di sciesa
liturgica. Imola Coop. Tipografica Ungania.
On poura juger du caractre particalier de cet ouvrage par les titres
des principales legons. La sainte liturgie dans l'tat de nature, depuis la
chute de nos premiers parents jusqu'au deluge; du deluge a la vocation
d'Abraham;de la vocation d'Abrahamk la loi 6crite; sous laoi mosaique;
dans l'glise catholique. Cette derniire panui est la plus developpie,
comme de juste; elle etudie la partie extirieure de la liturgie catholique,
sa nature, ses motifs, ses relations avec la doctrine du Christ, les divers
degris de l'etat surnaturel, les trois ktats de i'lglise universelle i savoir
militante, soufrante et triomphante, les rites, Ie symbolisme. Ily a trois
tables: les endroits de la sainte ]criture, les ecrivains et les choses les
plus importantes.
Comme on Ie voit i'auteur a agrandi beaucoup plus qu'on lefait ordinairement le champ de la science liturgique. II ne s'est pas contenat
d'une etude minutieuse des cer6monies et des rites, il a voulu faire de la
liturgie une science proprement dite et il est remontk aux causes, il a
etudiM les modifications danas la srie des si~ces, il a d.gage les grands
principes.

522. -

Pierre de AMICIS, Prktre de la Mission.
Consuetudines in functionibus iturgicis sex collecio
quaestionum quae troponipossuwtfro solutione a singulis
calendaristis. Rome, via del Boccaccio, 7, 1916.
C'est une collection de r6ponses i des questions de liturgie. Ces
eponses ont dija pare dans la savanterevue des Efkisrides ihargip
r,
dont M. de Amicis est le directeur. L'auteur les a recueillies en un volume pour la commodit6 du lecteur avec une double table qui facilite les
recherches.

523. -

LANDI, Pr&tre de la Mission. La Sagtissima

Eucaristia.
Petit opuscule destine a promouvoir la communion frEquente.

524. -

LANDI. I Grandi Doveri del clero. Tratteni-

menti. Turin, Tipografia salesiana.
.Les grands devoia du clerg qui sot traites dan ceiivre snt lasaintet6, la science, la chastet, le d6sint6ressement, l'obeissance, le zble du
salut des Ames, la sainte messe, 'office divin, le dangers, la devotion
i Marie, la vie edifiante.
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525. -- LANDI. Regola di vita da osservarsidalleper-

sone ecclesiasticke. Turin, Tipografia salesiana.
C'est un extrait du livre 7 GrandiDovri del clero. L'auteur propose en
particulier saint Vincent comme modle pour el'xecice de l'oraison mentale.

526. -

LANDI. II Pane dei forti.

L'auteur montre successivement dans 'eucharistie un mystire de ioi,
un mystere d'amour, la nourriture spirituelle des chrCtiens, un sacrifice,
une presence de Jesus au milieu de nous.
Comme le dit l'eveque de Sarzane, c'est un bel ouvrage eiit avec
pi6t6 et onction.

527. -

TORRE. Quadro della divina misericordia.

Pages destinzest rassurer les Ames craintives en rappelant par des
exemples tires de la Bible la grande miskricorde de Dieu.

528. -

LANDI. II Sacro Cuore e la guerra.

Petit opuscule qui a pour but de r6pondre i la plainte de ceax qni
accuasnt Dieu de n'ktre pas bon parce qu'il permet la guerre.

529. - LANDI. La Solitudixe-del sacerdote ossia gli
esercisi spirituali.
Miditations pour le pritre en retraite. Voici les sujets traites: Fin de
I'homme. Le.-pch mortel. La tiedeur. La mort. Le jugement particalier. L'enfer. Le paradis. L'Imitation de Jesus-Christ. La passion de
J6us-Christ. La ddvotion i Marie,

53o. -

LANDI. La Santissima Communione.

Petit opuscule rifutant sept excuses qu'on a coutume d'alliguer contre
la communion frequente.
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